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The impact of scientific thinking on Hungarian 
historiography about the middle of the 
19th century 
by 
A . R . VÁRKONYI 
"Science is b u t o n e " wrote in 1842 J á n o s Ir inyi , t he f a m o u s H u n g a r i a n 
chemis t , a wel l-known f igure of t h e R e f o r m Age a n d of the W a r of Independence 
of 1848—49, " a n d if we separate i t s pa r t s f r o m one another , t h e s e confines a r e 
m a r k e d ou t by our l imited concept ions and n o t b y science."1 This brief s t u d y 
ent i t led "Chemis t ry as the Gu id ing Star of H i s t o r i o g r a p h y " is exceedingly 
i m p o r t a n t for the h i s to ry of science. On the one hand a v e r y ea r ly suggest ion 
is voiced here, advoca t ing a m e t h o d for de te rmin ing the pe r iod , a method of 
which modern his tor ical science h a s actual ly ava i led itself on ly in the last f e w 
years . As a m a t t e r of f ac t , says I r i n y i the age of historical relics, viz . the place of 
origin a n d da te of a r m s , tools, v a r i o u s metal i n s t rumen t s — could be de f ined 
the mos t reliably b y chemical ana lys is . On t h e other h a n d , in his s t udy h e 
declared his adherence to the pr inc ip le insisting on the uni ty of sciences where -
by he jo ined the con tempora ry his tor ico-phi losophical t r ends t h e circle whose 
most character is t ic r epresen ta t ive was . A. Comte . All this is i m p o r t a n t because 
it calls t h e a t t en t ion t o the fac t t h a t at t h a t t i m e the d iv id ing wall be tween 
the t w o fields of science, the n a t u r a l sciences and his tor ical science, w a s 
not so s t rong in H u n g a r y as h is tor iographie surveys would have us 
believe. 
In H u n g a r y t h e history of re la t ions b e t w e e n the n a t u r a l sciences a n d 
historical science has almost r e m a i n e d a ter ra incogni ta up t o t h e present d a y . 
The H u n g a r i a n followers of D i l t h e y ' s views, j u s t like the m a s t e r himself a n d 
the rest of his E u r o p e a n pupils, conclusively sepa ra t ed the sciences concerned 
with the explora t ion of na ture f r o m those disclosing the pas t . These H u n g a r i a n 
his tor ians and phi losophers , Gyula Szekfű (1883 —1955), Bá l in t H ó m a n (1885 — 
1953), T ivada r T h i e n e m a n n (1890 — ), Gyula Korn i s (1885 — 1958), were t h e 
f i rs t t o inves t iga te t h e history of Hunga r i an h i s to r iography of the 1 9 t h 
cen tu ry wi thin t h e f r amework of a wider concept ion . In t h e course of t h e s e 
s tudies , in the 1920s and 30s, t h e quest ion was also raised w h e t h e r scient if ic 
1
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t h ink ing h a d a n y impact on Hunga r i an h i s to r iography . T h e i r answer prac t ica l ly 
ru led out even the t h e m e f r o m the h i s t o r y of H u n g a r i a n h i s tor iography by 
r a t h e r s u m m a r y j u d g m e n t . I t was s t a t ed t h a t in H u n g a r y h i s tor iography and 
historical t h i n k i n g had n o t been in fec ted b y c o n t e m p o r a r y scientific ideas: 
t h o u g h s l ight ly touched b y waves of t h i s extensive cu r r en t , t hey r ema ined 
i m m u n e aga ins t fa ta l inf luences . 
However , t he scient if ic holding-power of this s t a t e m e n t appea r s to be 
ex t remely casual . For i n s t ance , Gyula Szekfű , the m o s t ou t s t and ing repre-
sen ta t ive of Di l they 's H u n g a r i a n followers, refers to F e r e n c Salamon (1825 — 
1892) as one of the most e m i n e n t h i s to r ians of the 1 9 t h cen tury . . . "whose 
w o r k " he wri tes "on the pe r iod of Turkish rule in pa r t i cu l a r radiates wide polit-
ical experience and p r o f o u n d wisdom." Y e t it was a c t u a l l y in the P re face of 
t h i s work, " H u n g a r y in t h e Per iod of t h e Turkish O c c u p a t i o n " , t h a t Sa lamon 
revealed how he had come t o use m e t h o d s borrowed f r o m the exact sciences. 
" W h a t e v e r order or m e t h o d I applied in s tudy ing the m a t e r i a l " he w r o t e " t h e 
d a t a alone only suggested t h a t , behold, t h e r e is an excep t iona l sub jec t under 
ea r th ly condi t ions which comple te ly lacks order and e v e r y kind of law! Earl ier , 
w h e n s tudy ing ma thema t i c s . . . a t least I h a d the a d v a n t a g e of being convinced 
b y clear examples t ha t o rde r and law prevai led in n a t u r e everywhere and in 
eve ry th ing : i t is due to ou r own weakness alone if we fa i l t o discover t h e m . In 
m y emba r r a s smen t as a h i s to r i an I had t o t u r n to my earl ier acquired convic-
t i on , and so I embarked u p o n a ven tu re which I r e g a r d e d only myself as an 
a d v e n t u r o u s a t t e m p t . " 
Sa lamon ' s confession in itself is, however , no m o r e t han an in te res t ing 
curiosi ty. Moreover, a long list of similar quota t ions would still be insuff ic ient 
t o disprove Szekfű and his circle's s t a t e m e n t s concern ing the f u n d a m e n t a l 
charac te r of Hungar i an h i s tor iography . Hunga r i an bourgeois h i s tor iography 
of t h e 19th c e n t u r y was in general marked b y philosophic pauc i ty , and directed 
b y struggles among poli t ical part ies; i t l e f t behind on ly huge collections of 
d a t a — was t h e verdict . 
Is it n o t an adven tu rous ly unnecessary proposi t ion to search here for the 
fa in tes t t r aces of a scientific conception, t o t ake pains o v e r scat tered f r a g m e n t s 
which even when f i t ted t o g e t h e r may r e m a i n negligibly insignif icant against 
t h e counte r -a rguments of Di l they ' s H u n g a r i a n adheren t s? Contrary to scientif-
ic th ink ing , t h e H u n g a r i a n followers of Di l they p u t f o rwa rd the no t ions of 
"sober H u n g a r i a n spi r i t " a n d "na t iona l idea l i sm." " T h e his tor ians of t h i s age" , 
says Bál int H ó m a n , "were pro tec ted f r o m every exaggera t ion of a scientif ic 
concept ion of his tory by t h e i r a t t i tude t o h is tory and b y the i r sense of his tory 
derived f r o m t h e p e r m a n e n t company of documen t s . " However , no t ions are 
opposed to each other too m u c h sharply. Hi s tendency becomes per fec t ly clear 
w h e n we consider how these his torians of ideas i n t e rp re t ed the not ion of a sci-
ent i f ic concept ion of h i s tory . T h e y regarded i t as a w a y of th inking which had 
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broken away f rom " G e r m a n t r a d i t i o n s " " . . . a sp i r i t alien to H u n g a r i a n ar is to-
crat ic t r ad i t i ons" , as low ra t ional i sm and a re la t ionsh ip to real ism, as a 
" b l e a k chapte r in t h e his tory of H u n g a r i a n in te l lec tua l l i fe". T h e y went even 
f u r t h e r ; t hey saw in i t the Marxis t conception of his tory, since, as H ó m a n 
declared, . . . " f r o m t h e mater ia l is t ic object ives of posi t ivism t h e f ina l con-
clusions have been d r a w n by M a r x i s m " , and i t has adopted t h e scientif ic 
a t t i t u d e . 
A peculiar circle was thus closed in the concept ion of t h e his tor ians of 
ideas. Those who looked along t h e p a t h s of H u n g a r i a n h is tor iography for m e t h -
ods genera ted on scientif ic t h i n k i n g not only chal lenged t h e na t iona l spir i t 
of our historians, b u t such an a c t i v i t y made t h e m suspected of Marxism. In -
deed, as s ta ted by T i v a d a r T h i e n e m a n n in 1922 in connect ion wi th the scient if ic 
concept ion , . . . " i t w a s spread b y t h e ever widen ing p r o p a g a n d a of socialism 
which f r o m the v e r y beginning w r o t e on its b a n n e r t h e m o t t o t h a t t h e n a t u r a l 
sciences represented t h e sole road t o sa lva t ion . " 
T iming is no t a m a t t e r of ind i f fe rence e i ther , par t icu la r ly in the f u r t h e r 
course of deve lopmen t s , if one is t o gain a sha rpe r outl ine of correlat ions. T h e 
la te ' s ixt ies and t h e ea r ly 'seventies were the t ime , wrote T h i e n e m a n n when . . . 
"sc ient i f ic rea l i sm" . . . "would h a v e been in t h e a i r " . In t h e pas t c en tu ry , 
declared Gyula Szek fű , this was t h e decade w h e n H u n g a r i a n spir i tual life sank 
into t h e depths of d r e a r y mater ia l i sm. This is regis tered not as a plain, u n i m -
p o r t a n t fac t but as a powerful ev idence , a decisive a rgumen t such one t h a t 
becomes an essential component of t h e whole f u n d a m e n t a l concept of one of 
his mos t impor t an t works , "Three Gene ra t ions" (1920). In his view H u n g a r i a n 
inte l lectual life showed a strong decl ine in the per iod f r o m t h e R e f o r m Age to 
World W a r I. The e m i n e n t f igures of the f i rs t genera t ion he calls H u n g a r i a n s 
wi th a European hor izon . He de l inea tes t hem as m e n filled wi th in tense na t iona l 
feeling, their l iberal ism imbued w i t h idealistic a rdou r . However , he does no t 
not ice a n y trace of scientific educa t ion in the i r circles. In his work Szekfű 
fo rmed his final conclusion, de f in ing the c h a r a c t e r of H u n g a r i a n his tor ical 
science wi th u t m o s t conciseness as follows " T h e t h r ee ou t s t and ing f igures of 
H u n g a r i a n h i s to r iography , Count József Teleki, László Szalay, and Mihály 
H o r v á t h , all came f r o m the first genera t ion . " 2 
In the years 1870 — 71 Mihály H o r v á t h (1809 — 1878), t h e most i m p o r t a n t 
h is tor ian of the R e f o r m Age, and t h e only one of these luminar ies who was 
still a m o n g the l iving, was invar iab ly present a t eve ry scientific lec ture del iver-
3
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ed a t the t h i rd d e p a r t m e n t of t h e H u n g a r i a n Academy of Sciences. His col-
leagues, Pá l H u n f a l v y , Arnold Ipolyi , I m r e Hensz lmann , Flóris R ó m e r , Frigyes 
P e s t y , J á n o s H u n f a l v y sa t nea r h im. T h e in teres t of these greying his tor ians 
h a d been engaged f rom thei r y o u t h b y n a t u r a l sciences. In t h e m a n d th rough 
t h e m the ambi t ious verve of the R e f o r m Age created a close, organic connect ion 
be tween t h e t w o domains of science, which lef t its indelible impr in t on t h e de-
v e l o p m e n t of H u n g a r i a n h i s to r iography . Wi th in the na r row limits of t h e pres-
e n t s t u d y an out l ine is given of a few phases of the re la t ions be tween H u n g a r i a n 
his tor ical science and the n a t u r a l sciences in t h e era be tween the yea r s 1830 and 
1870, a l i fe- t ime long period t h a t wi tnessed t h e revolut ion and t h e W a r of 
I ndependence of 1848—49.3 
In the educa t ion of H u n g a r i a n a u t h o r s dealing wi th h i s to r ians of the 
R e f o r m Age and historical concepts one of the most evident s t r a t a derives 
f r o m the s t u d y of n a t u r a l sciences. Several scholars, as the h i s to r ian Ferenc 
Szilágyi (1797 —1876), J á n o s H e t é n y i (1786 —1853), concerned w i t h issues of 
local his tory, or t h e Hegelian La jos Ta rczy (1807 —1881) reached historical 
science and phi losophy a f te r hav ing s tud ied n a t u r a l sciences. I t was af ter 
s t u d y i n g works of na tu ra l science t h a t Gusz táv Szontágh (1793 —1853) began 
t o read h is tory and endeavoured t o summar ize t h e quest ions ra i sed by the 
un iversa l progress of h u m a n i t y b y developing a new concept ion. Gusztáv 
Wenze l (1812 —1891) was act ing as d e p u t y professor of t h e historical d e p a r t m e n t 
w h e n he wro te a compet i t ion essay on the rmology , on electricity a n d on the 
t h e o r y of t h e encounte r of energies. P é t e r V a j d a (1808 —1846), who while 
going into t h e h is tory of t h e deve lopmen t of ownership came to t h e same con-
clusion as Th ie r ry did, had s t a r t ed as a medical s t u d e n t bu t had also devoted 
m u c h work to b o t a n y . 
Imre Hensz lmann (1813 —1888) who, like He tény i or Fe renc Salamon, 
evinced a lively interest no t only in a r t h is tory , b u t also in his tor ical philos-
o p h y , had also s tudied medicine. T h e act ivi t ies of József Péczely (1789— 
1849), a professor and his tor ian of Debrecen , were also marked b y in fo rma t ions 
a b o u t c o n t e m p o r a r y scientific knowledge. Young Arnold Ipolyi (1823 —1880) 
h a d t a k e n up h is tory when he still showed a pass ionate ly vivid in te res t in 
b o t a n y and physics , while assigning to a s t ronomy the f i r s t and fo r emos t place 
a m o n g the sciences. One of t h e m o s t o u t s t a n d i n g archeologists of t h e age, 
Flór is Rómer (1815 — 1889), wished t o become a na tu ra l i s t ; la ter he wen t into 
geology and t a u g h t physics for several years . Es t eem for the n a t u r a l sciences 
was shown also b y Count József Teleki (1790 —1855), pres ident of t h e Hunga r -
ian Academy of Sciences, who m a d e his n a m e memorab le in the h i s to r iography 
of t h e period b y his highly s ignif icant work , The H u n y a d i Era . 
3
 The subject will be dealt with in detail by a monography in progress. Owing to the 
prescribed length of the present study we have to confine ourselves here to the most indis-
pensable documentation. 
Ada Hislorica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Impact of Scientific Thinking on Hungarian Historiography 5 
T h e aff in i ty fe l t b y Mihály H o r v á t h , the most g i f ted and mos t eminen t 
h is tor ian of the age, f o r c o n t e m p o r a r y na tu r a l science was m u c h more t h a n 
in teres t aroused by m e r e curiosity. Szek fű liked to a l lude to t h e o the r mos t in-
f luent ia l his tor ian of t h e period, Lász ló Szalay (1813 —1864), as t h e fo re fa the r 
of his o w n aspirat ions, though Sza l ay ' s works f r o m his y o u t h con ta ined nu -
merous images and similes drawn f r o m t h e world of t h e n a t u r a l sciences. B y 
his own account Sza lay could neve r devo te himself t ho rough ly t o physics and 
m a t h e m a t i c s , bu t in his work as a h i s to r ian he endeavoured to app ly m a t h e -
mat ica l exactness , a n d when he r e t u r n e d in 1855 f r o m exile, h a v i n g been com-
pelled t o leave the c o u n t r y af ter t h e suppression of t h e W a r of Independence , 
f rom t h a t year he a t t e n d e d lectures on geology in t h e c o m p a n y of his f r iends , 
Zs igmond Kemény a n d Antal Csengery . 
T h e novelist a n d political w r i t e r Zsigmond K e m é n y (1814—1875) in his 
young yea r s , besides r ead ing law a n d cherishing a p r o f o u n d in te res t for h i s tory , 
s tudied a n a t o m y and pa thology a t t h e Univers i ty of Vienna , while t ak ing p a r t 
in t h e s t o r m y political ba t t l es of t h e R e f o r m Age. A n t a l Csengery, on t h e o the r 
hand , w h o besides ca r ry ing on e x t e n s i v e editorial act ivi t ies h a d t h e keenes t 
in teres t in history, b e g a n to s t u d y n a t u r a l sciences seriously a f t e r t h e fa i lure 
of t h e W a r of Independence . In a d d i t i o n to s tudies on h is tory , he wro te no t 
only ar t ic les in tended t o popularize t h e achievements of na tu ra l science, b u t 
also t a u g h t bo tany a n d recognized i t t o have become much more t h a n " t h e 
science of gather ing h a y " ; he f u r t h e r m o r e read a n a t o m y , physiology, and chem-
istry, pe r fo rming microscopic e x a m i n a t i o n s himself. 
S imilar in teres ts were charac te r i s t i c of the genera t ion of his tor ians who 
made t h e i r mark a f t e r t h e suppression of the W a r of Independence , in t h e years 
under absolut ism. Besides their s t ud i e s of h is tory , t h e a t t e n t i o n of Fr igyes 
Pes ty ( 1 8 2 3 - 1 8 8 9 ) of Temesvár a n d T ivadar Lehoczky ( 1 8 3 0 - 1 9 1 5 ) of 
Munkács was absorbed by m a t h e m a t i c s , bo t any , and especially b y geology. 
Imre Révész (1826—1881), engaged in t h e s tudy of t h e Re fo rma t ion , m a y also 
be m e n t i o n e d in this connect ion, a n d so m a y Káro ly Szabó (1824 —1890) whose 
sphere of interests e m b r a c e d early chronicles and t h e h is tory of ancient H u n -
garian b o o k p roduc t ion . Sándor Szilágyi (1827 —1890), t h e l a t e r edi tor for 
several decades of Századok , the c e n t r a l periodical of H u n g a r i a n h i s tor iography , 
who t r e a t e d the h i s to ry of the 16th a n d 17th centur ies in several works , t a u g h t 
m a t h e m a t i c s in K e c s k e m é t at t h e ou t se t of his career . In t h e 1830s — 1850s 
h is tor ians and phi losophers of h i s t o r y were divided in to n u m e r o u s camps b y 
political convictions a n d ideology, b u t interest in t h e na tu r a l sciences was a 
common fea tu re even among m e m b e r s of d i f ferent generat ions . 
I n th is respect a change was b r o u g h t b y the new generat ion of t h e 's ixt ies. 
Gyula Pau l e r (1841 —1903), whose act ivi t ies as a h is tor ian exh ib i ted keen in-
terest in t h e phi losophy of his tory, accep ted f r o m science all t h a t was requi red 
by the educat ional level of a h is tor ian in his age and insisted on such knowledge 
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w i t h a cool persis tence, b u t Vilmos F r a k n ó i (1843 — 1924), t h o u g h a t t r ac t ed b y 
science, a d m i t t e d t h a t physics and n a t u r a l sciences t i red h im; du r ing his long 
life th is in teres t grew ever more like t h a t of a f i gh t e r in his e n e m y . K á l m á n 
T h a l y (1839—1909), t h e h i s to r ian of Rákóczi ' s W a r of Independence , pe rvaded 
b y romant ic en thus i a sm, was no t even touched b y science, on t h e con t r a ry : he 
r e j ec t ed every ach ievement of technical progress wi th unconcealed aversion as 
hos t i le to t h e historical spir i t . 
Necessarily our su rvey is only a brief outl ine. However , it suff ices to raise 
d o u b t concerning t h e va l id i ty of the s t a t e m e n t set f o r t h in t h e Hungar i an 
h i s t o r y of ideas, ma in ta in ing t h a t in consequence of cer ta in na t iona l t ra i t s , 
H u n g a r i a n h is tor ians were no t inf luenced b y science. I n fac t , a m o n g Hungar i an 
h is tor ians in te res t in science was not an ind iv idua l man i fe s t a t ion or a queer 
t u r n of mind, b u t a con t inuous charac ter i s t ic of groups of his tor ians and gener-
a t ions over a per iod of th ree decades. However , it r emains an open question 
w h e t h e r any n o t e w o r t h y gain resul ted for the whole of H u n g a r i a n bourgeois 
h i s to r iography if t h e deve lopmen t of our na t iona l h i s tory t he r eby joined t h e 
c i rcui t of a wider E u r o p e a n universa l i ty . The l imi ta t ions of h is tory-wri t ing 
governed by c o n t e m p o r a r y scientif ic t h ink ing are generally k n o w n , and are 
r a t h e r a n t i q u a t e d . I t is never the less indispensable to evoke, if only in outl ine, 
universa l his tor ical condi t ions, in order to circumscribe our t h e m e . 
I t is c o m m o n knowledge t h a t R a n k e , Droysen , Di l they and the i r follow-
ers regarded t h e na t iona l spiri t and scientif ic th ink ing as con t ra ry , reciprocally 
exclusive, concepts . The reby t h e y s topped the historical t r ends arising f r o m 
c o m m o n source areas of bourgeois deve lopment . Those t h a t still f lowed in a 
c o m m o n bed in t h e cur ren t historical s tage were a rb i t ra r i ly shu t off f rom one 
a n o t h e r and mingled wi th t r e n d s alien to the i r charac te r . T h u s bourgeois 
na t iona l i sm was merged wi th conserva t ive ar is tocra t ic historical conceptions, 
whi le scientific th ink ing , regardless of i ts ideological founda t ions , f i rs t with 
l iberal ism and democra t i sm, l a te r wi th historical and dialectic mater ia l i sm. 
However , in t h e historical o r ien ta t ion of t h e bourgeoisie, growing con-
scious of i ts s t r eng th and s t ruggl ing to seize power , scientif ic conception 
a n d ant i feudal ra t ional i sm appea red toge ther and s imul taneous ly wi th t h e 
n a t i o n a l idea which collected f r o m his tory every th ing t h a t was l ikely to provide 
a n a rgumen t in i ts polit ical s t ruggles and to create a t r ad i t i on agains t t h e nobil-
i t y . Only la ter w h e n the an t i f euda l democra t ic tone of th is na t iona l i sm became 
so f t e r did open idealism come t o replace ra t iona l i sm in scientif ic concept ion. 
A f t e r the revolut ions , in a bourgeois society set t l ing down to p e r m a n e n t power, 
s t r iv ing to r e t a in and increase t h a t power at any price, t h e world view lending 
self-confidence and a sense of secur i ty was still a convic t ion of t h e omnipotence 
of science. Over several decades t h e scientif ic concept ion was of decisive force 
in various t r e n d s of bourgeois a t t i t u d e to h is tory . I t was mos t ly in va ry ing 
b ranches of pos i t iv is t his torical concept ion t h a t b o t h scientif ic th ink ing and 
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historical or ientat ion p reva i led , de t e rmin ing the m e t h o d s of inves t iga t ion and 
laying d o w n its guiding principles. T h e science of th i s age was mechanica l and 
metaphys ica l . Al though t h e object ive dialectics of n a t u r e were ref lec ted b y a 
few f u n d a m e n t a l scient if ic discoveries, t h e discoverers themselves did no t d raw 
as yet a n y f ina l ideological conclusion f r o m the fac t . T h u s historical concept ions 
developed b y the i n t e r ac t i on of c o n t e m p o r a r y scient if ic th ink ing r ema ined — 
as known — on the soil of idealist and agnost ic ideology. Even the mos t radical 
t rends of posi t ivism f o r m e d their p i c t u r e of the p a s t wi th in this f r a m e w o r k . 
They showed the p e r m a n e n t and inev i t ab le processes of deve lopment and 
searched fo r the laws under ly ing t h e causes of the changes , bu t , held in t h e 
bonds of a n idealist a t t i t u d e , they fa i led to pene t r a t e benea th t h e sur face of 
events. F r o m the very o u t s e t they r e f r a i n e d f rom explor ing f inal causes. A me-
chanical m e t h o d which rega rds induc t ion and deduc t ion as reciprocally exclu-
sive processes is unfi t fo r any th ing b u t t h e regis t ra t ion of consecutive phenom-
ena and laws. In t h e sense of this concept ion h i s to ry was a useful science. 
I t was bel ieved to reveal t h e laws of t h e pas t and t h e r e b y offer knowledge by 
whose aid revolut ions c o u l d be avoided , c o n t e m p o r a r y social condi t ion could 
be directed and the f u t u r e could be revea led . 
H o w e v e r , this n o t i o n soon p roved to be a blind hope , for the 's ixt ies and 
'seventies r e fu t ed the pred ic t ions of t h i s t r end of bourgeois h is tor iography one 
af te r t h e o the r . 
I t m u s t be conceded t h a t it was impossible t o follow the p a t t e r n of na-
tural laws in deriving f r o m the past p rac t i ca l knowledge which migh t r emain 
valid even till the next d a y in the wild pace of capi ta l i s t deve lopment , when a 
new class s t epped on t h e scene of pol i t ical life. Mayer ' s law of the conserva t ion 
of energy, Lyell 's geological work a n d Darwin ' s wel l -known doctr ines, par t ic-
ularly t h e s to rm they roused , made i t obvious t h a t t h e social and ideological 
shocks of revolut ions were followed b y shocks of scient i f ic revolut ions. Paral le l 
with these processes the revo lu t ionary t r a n s f o r m a t i o n of social sciences d e m a n d -
ed conclusively new or i en ta t ion and m e t h o d s f rom bourgeois concept ions of 
history. T h e whole of M a r x ' s activit ies — f rom 1850 he went into cri t icism of 
ma thema t i ca l idealism — Engels 's w o r k on "The Dialect ics of N a t u r e " p roved 
t h a t in t h e face of developing historical a n d dialectic mater ia l i sm it had become 
anachronis t ic to base a t t i t u d e to h i s t o r y on mechan ica l and metaphys ica l 
scientific concepts . 
Moreover , in i n t e r a c t i o n with t h e scientific t h i n k i n g of the age t r ends 
of his tory wri t ing emerged which, n o t w i t h s t a n d i n g t he i r idealistic founda t ions , 
in t roduced m a n y new aspects , a t t a i n e d par t ia l resu l t s , and chief ly raised 
quest ions call ing for an answer , t hus con t r ibu t ing to t h e historical knowledge 
and consciousness of t h e period. 
The s u b j e c t - m a t t e r of s tudy was also widened a n d a t t en t ion was directed 
to the previous ly obscure masses, b r ing ing t he r eby a n o t e w o r t h y addi t ion 
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compared to f euda l h i s to r iography . The science of learning a b o u t t h e pas t was 
engrossed b y t h e his tory of peoples and no t of sovereigns, b y t h e his tory of 
l abour , f a rming , t r ade , t h e bourgeoisie and no t of mi l i tary campaigns , a n d , 
t h o u g h eve ry th ing was done w i t h an eye to stabil izing bourgeois society, t h e 
new scope of knowledge po in t ed f a r beyond t h e t a rge t . Accord ing to these 
concept ions of h is tory , t h e p a t h s of h u m a n i t y were marked o u t no t by mirac-
ulous powers : t h e bearer of progress was the m a n str iving t o w a r d s new percep-
t ions . Their heroes were no t re igning princes obeying s u p e r n a t u r a l orders, b u t 
m e n who f o u g h t na tu re , who solved t h e secrets and expla ined t h e laws of na -
t u r e . I n v e n t o r s and discoverers were exal ted in h i s tory as had k ings been praised 
in ancient chronicles, and t h e f i r s t comprehens ive accounts summar i z ing the his-
t o r y of the n a t u r a l sciences and technica l a d v a n c e m e n t were w r i t t e n at this t i m e . 
The cons t i tu t iona l and social un i t y of t h e t w o provinces of science has t o 
b e realized beh ind the phi losophical correlat ions of social a n d n a t u r a l sciences 
in t h e f i r s t half of the 19th c e n t u r y . Among t h e members of t h e circle of Sa in t -
Simon there were physicians, technic ians , and engineers. I n t h e phi losophy of 
A. Comte, t h e m a t h e m a t i c i a n , t h e inf luence of t h e Ecole Po ly t echn ique w a s 
clearly discernible. At the t ime th i s school, where Comte was educa ted , p layed 
t h e p a r t of an intel lectual cen t re , and Sa in t -S imon ma in ta ined a close connec-
t ion wi th his teachers . However , t h e École de médecine also h a d an effect on 
Comte. His pup i l and one of his severest crit ics, L i t t r é , s tudied medicine, Spen-
cer was an engineer. 
Scientists , on the o ther h a n d , showed a r emarkab le i n t e r e s t in h i s tory . 
Fo r ins tance Lyell was deeply absorbed b y t h e progress of m a n k i n d . By his 
own admission Darwin p ro f i t ed m u c h f r o m Buckle and toiled t h r o u g h his work 
twice . The h is tor ians and scient is ts of t h e age did no t live in seclusion, shu t in 
b y t h e bas t ions of the specialized branches of science, in ignorance about one 
ano the r . A splendid por t ra i t of Carlyle has come down to us f r o m Darwin, a n d 
Carlyle t ack led problems be longing to t h e sphere of science. Scient i f ic jou rna l s 
still followed t h e encyclopaedic t r ad i t ions of bourgeois t h ink ing , dealing wi th 
every b r a n c h of science. I t was at th is t ime t h a t scientific associat ions were 
f o u n d e d for t h e more in tens ive cu l t iva t ion of sciences and t h e m o r e widespread 
p ropaga t ion of the i r ach ievements . 
At th is s tage of deve lopmen t i t was only in Germany , t h e na t ive land of 
th i s idea of associat ion, t h a t such scientific societies were s e p a r a t e d f rom one 
ano the r b y t h e demarka t ion lines c i rcumscr ibing the b ranches , whereas in 
F r ance t h e "Congrès Scientifique''', in I t a ly t h e "Congresso dei ScienziatV, a n d 
in Great Br i t a in t h e "Society for the Diffusion of Useful Knowledge" crea ted a 
social c o m m u n i t y and a f o r u m for t h e represen ta t ives of v a r i o u s branches of 
t h e n a t u r a l a n d social sciences. 
Similar tendencies m a y be observed in H u n g a r y . Not on ly in the R e f o r m 
Age, b u t also in t h e period of abso lu t i sm s tudies on his tory a p p e a r e d in jou rna l s 
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which pub l i shed also r e p o r t s on scient i f ic achievements . Thus Tudománytár 
(1834 —1844), t he jou rna l of the H u n g a r i a n Academy of Sciences, t h e Garasos 
Tár (1834) which took ove r articles f r o m t h e Penny Magazine, t he periodical 
of the Socie ty for the Di f fus ion of Use fu l Knowledge, Athenaeum (1837 —1843), 
t h e ideological workshop of bourgeois t r a n s f o r m a t i o n , a f t e r t h e suppress ion of 
t h e W a r of Independence t h e Uj Magyar Múzeum (1850 —1860) and t h e Bu-
dapesti Szemle (1858 — ) embraced e v e r y f ield of science. 
One of t h e i m m e d i a t e predecessors of the i n d e p e n d e n t j ou rna l of histo-
rians, Delejtü (1858 —1861), was insp i red b y similar endeavours . I t s edi tor , 
Frigyes P e s t y , cul t iva ted h is tory no t as a diversion, b u t as a vocat ion . H e was 
convinced t h a t his his tor ical researches would con t r ibu te t o solving t h e grave 
political p rob lems of t h e age bu t , in his view, such tasks could be pe r fo rmed b y 
h i s to r iography only in col labora t ion w i t h t h e na tu ra l sciences. In his act ivi t ies 
as an ed i to r he devoted special care t o t h e na tura l sciences and endeavoured 
" t o br ing h o m e " . . . " t r u t h f u l l y the f a c t s of n a t u r e " . " E v e r y educa ted person 
m a y be expec ted to be ve rsed in h i s to ry and in the pr inc ipa l b ranches of t h e 
na tu ra l sciences, all t he m o r e so as t h e r e are numerous references to one 's own 
coun t ry . " 4 A t this t ime t h e correlat ions be tween the t w o domains of science 
were growing looser. I t m a y have b e e n for this reason t h a t Pes ty ' s j ou rna l 
emphasized t h e per iod-determining power of scientific progress . " I n t h e present 
age, the n a t u r a l sciences h a v e in f ac t acquired power. T h e y exer t a supe rb 
inf luence n o t only on t h e mater ia l wel fa re of peoples, b u t also on the i r intellec-
tua l a d v a n c e m e n t ; indeed, i t is this in f luence which dis t inguishes our age essen-
tially f r o m preceding cen tur ies . " 5 
The his tor ians and scientists of t h e Reform Age did not cu l t iva te the i r 
b ranches of science in an auto te l ic spi r i t , b u t with the convic t ion of pe r fo rming 
i m p o r t a n t social and poli t ical tasks b y their work. His to r ians and scient is ts 
s t a r ted g r o u p activities w i th in the f r a m e w o r k of c o m m o n organizat ions . 
The f i r s t d ra f t of t h e s t a tu t e s of t h e Hungar i an His tor ical Association was 
p u t in to w o r d s in 1845, t h e Association was founded in 1867. In the R e f o r m 
Age act iv i t ies were in i t i a t ed under t h e auspices of t h e Society of Scient if ic 
Educa t ion . I t was here, still in the R e f o r m Age, t h a t a few typical fo rms of 
the la ter act ivi t ies of t h e Historical Associat ion were evolved. Year b y yea r 
the Society of Scientific Educa t ion a r r a n g e d i t inerary congresses, every t ime 
in another t o w n . These congresses were s ignif icant even ts for H u n g a r i a n histo-
r iography too , providing, as they did, oppor tun i t i e s for h is tor ians to mee t t h e 
public, a n d serving as a f o r u m for the discussion of new ach ievements . On t h e 
list of p a r t i c i p a n t s we f i n d such i l lustr ious historians as József Péczely, József 
Teleki, G u s z t á v Szontágh, Flóris R ö m e r , Mihály H o r v á t h , Pál Vasvár i , to 
4
 PESTY, FRIGYES: Editorial preface. D e l e j t ü , 1858. N o . 1. 
5
 ADRIAI, PÉTER: A természettudományok befolyása és feladata (The Influence and Task 
of Science). Delejtü, 1858, No. 11. 
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ment ion only a few names . Studies on h is tory f igured as i t ems on the p ro-
g rammes of these congresses. The f i rs t secre ta ry of t h e Society was P é t e r 
V a j d a . 
Scientists a t t r a c t ed b y h is tory and h is tor ians dabb l ing in the real ia : is 
th i s not the h o t b e d of d i l e t t an t i sm? However , the re was no in ten t ion of m u t u a l 
dabbl ing, b u t each hoped to advance his own b ranch b y knowledge and ob-
servat ions der ived f rom a n o t h e r sphere. All of t h e m bel ieved in the un i ty of 
science, as did the i r great E u r o p e a n contemporar ies . Moreover a t the congres-
ses Hunga r i an his torians worked for the fo t inda t ion of the i r own social organi-
zat ion. This was rendered possible by t h e congresses of H u n g a r i a n physic ians 
and scientists se t t ing up m o d e r n aims. At t h e t h i rd congress held in Beszterce-
b á n y a it was resolved to mee t every yea r a t ano the r t o w n of H u n g a r y or 
Transy lvan ia , and the t h e m e s of scientific s t u d y were to h a v e a bear ing on t h e 
t o w n and its env i ronmen t . Th i s inevi tably implied t h a t in addi t ion to the hy -
gienic, social, geological, e tc . condi t ions of t h e selected region, a t t en t ion was t o 
be paid to historical an teceden t s , to the historical memories associated with t h e 
castles and manor-houses of t h e area, and knowledge abou t archeological mon-
umen t s was also necessary. 
At this congress it was suggested to include archeology a m o n g t h e t h e m e s 
t o be t r e a t e d ; th is demand was voiced more forcibly at t he n e x t congress held 
a t Temesvár ; f inal ly , at t h e congress of Kolozsvár , which t o o k place in 1844, 
h i s tor iography and archeology were en tered on t h e p r o g r a m m e of work. T h u s 
" . . . the a f f i n i t y and in t e rac t ion exist ing be tween n a t u r e and the histories 
h a v e been recognized" , declared the archeologist Ferenc Pu l s zky (1814 —1897), 
v ice-president of the congress held a t Kas sa -E p e r j e s in 1846. The president of 
t h e "Uni t ed D e p a r t m e n t of Physics , Geography , As t ronomy, of Archeology and 
H i s t o r y " was József K e m é n y (1745 —1845), t h e grea t h i s tor ian o f T r a n s y l v a n i a ; 
t h e vice-president was t h e scient is t Ányos Jed l ik (1800 —1895), the inven to r 
of the d y n a m o . Gusz táv Wenze l acted as recording secre ta ry . The D e p a r t m e n t , 
which had in the m e a n t i m e t a k e n up m a t h e m a t i c s , in i ts sphere of act ivi t ies 
was divided in to two a t t h e last congress of the Refo rm Age held at Sopron 
in 1847, and t h e D e p a r t m e n t of Archeology . . . " compr i s ing archeology, 
his tory, and s t a t i s t i c s " hence fo rward f igured as a s epa ra t e b ranch . 
The ques t ion may here be raised w h e t h e r this re la t ionship p romoted t h e 
cause of h i s tor iography . T h e object ive of t h e congresses was defined te rse ly 
b y the h is tor ian József Teleki as early as in 1844 at Kolozsvár , and his def in i t ion 
remained val id for the p r o g r a m m e of t h e l a te r conferences of the H u n g a r i a n 
Historical Associat ion. The a im of the Associat ion was " . . . to draw b y ex-
perience on t h e a b u n d a n t t r easu res of the sciences a t t h e p lace of events . . . 
t o t r ansp l an t t h e m . . . no t only in to t h e hea r t b u t also in to every vessel . . . 
6
 CHYZER, KORNEL: History of the Congresses Held by Hungarian Physicians and Natu-
ralists in the Years from 1840 to 1890. Sátoraljaújhely, 1890. 176 + CI 1. 
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f rom the dust -covered desks of ret ired scholars in to social life . . . " ; t o un i t e 
scholars a n d , helping one ano ther , to c rea te agreement a m o n g people work ing 
in isolation in various p a r t s of the c o u n t r y , and t h u s p r o m o t e the universa l 
deve lopment of the world of science and t h e na t iona l a d v a n c e m e n t of bourgeois 
•civilization. 
E v e r y conference was preceded by t h o r o u g h p r e p a r a t o r y work. A m o n g 
others an accoun t was w r i t t e n of the h i s to ry of t h e t o w n or coun ty where t h e 
congress m e t , and an exhib i t ion was a r r anged of the his tor ical relics of t h e 
region or province . I t t h r o w s light on t h e high scientific d e m a n d s t h a t Mihály 
Horvá th and Imre H e n s z l m a n n were reques ted to p r epa re t h e congress t o be 
held at Sopron in 1847. H o r v á t h readily accep t ed : " . . . T h e Society of Scient if-
ic E d u c a t i o n " he wrote in his le t ter d a t e d March 14, 1847, " h a s appo in t ed 
Hensz lmann and myself t o prepare the work of the sect ion of archeology and 
his tory; consequen t ly I h a v e to t rave l all over Sopron County to scan i ts 
historical m o n u m e n t s a n d to invest igate i ts archives. I gladly comply, since 
this work a f fo rds an o p p o r t u n i t y for looking into t h e otherwise jea lous ly 
guarded archives of the Esz te rházys at K i s m a r t o n . " 
I t was a significant s t ep when the i t i ne ra ry congress of Hunga r i an phys i -
cians and scientis ts co rpora te ly reques ted t h a t the a rch ives of the D u k e of 
Esz te rházy a t K i smar ton should be m a d e accessible t o scholars . At t h e t i m e 
archives of t h e nobil i ty , par t icu lar ly of t h e ar i s tocracy, were usually k e p t 
under lock a n d key out of considerat ion for fami ly t r ad i t i ons and poli t ical 
precaut ion which lay in t h e interest of t h e feudal rul ing classes. Even in t h e 
'sixties it was an except iona l concession if a his tor ian who sought in t h e pas t 
no t the g lory of the a r i s tocracy but rea l i ty was allowed to open the h e a v y 
lids of cob webbed m u n i m e n t ' s chests. 
The a t t e m p t s of h i s tor iography which became a p p a r e n t here, a m o n g 
scientists, a t t h e congress of physicians and na tura l i s t s , were marked by a new 
a t t i tude . T h e t rad i t ions of roman t i c h i s tory-wr i t ing were abandoned amids t 
splendid scenes, wor thy of t h e stage, in 1845 at t h e congress of Pécs, where 
scientists and historians l is tened toge ther t o t h e h i s tory of the ba t t l e on t h e 
field of Mohács , the vas t bur ia l -ground of " n a t i o n a l g r ea tnes s " . Con t ra ry to 
t h e f an t a s t i c opinion of I s t v á n H o r v á t (1784 —1846), a successful r o m a n t i c 
historian, t h e conference of Sopron l is tened to t h e a r g u m e n t s of geology, too . 
A small g r o u p of na tu ra l i s t s and his tor ians visi ted the spot to examine t h e 
surface a n d elevat ions of t h e soil, since I s t v á n H o r v á t , inspired by genuine 
pa t r io t i sm a n d nat ional pr ide , claimed t o have discovered tumul i , anc ien t 
Hunga r i an bur ia l -grounds , in various p a r t s of the coun t ry . 
The new elements appea r ing in t h e choice of t h e m e s and methods were 
more essential . The towns of t h e conferences m a d e ef for t s t o explore the i r p a s t 
no t only b y collecting poli t ico-historical d a t a , b u t also f r o m aspects of " . . . spi-
r i tual and mora l e d u c a t i o n " . These were v e r y feeble a t t e m p t s , bu t when it is 
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t a k e n into cons idera t ion t h a t t h e na tu ra l i s t s visi ted every i m p o r t a n t t o w n of 
t h e count ry in t u r n , these local endeavours c a n n o t be ind i f fe ren t ly d is regarded. 
Las t ing resul t s which s t and un ique in t h e h is tor iography of t h e whole per iod 
were achieved no t in town h i s to ry bu t b y s tudies concerned wi th the h i s to ry 
of the p e a s a n t r y . At the congress of Pécs , in 1845, Mihály H a a s , the fo rmer 
chapla in of Ozora , then m a s t e r a t t h e L y c e u m (secondary-school) of Pécs , 
p resented u n d e r the t i t le "Roman, Hungarian, and Turkish Relics of Baranya"''' 
several le t te rs on the fa te of " . . . H u n g a r i a n serfs suffer ing misery and s t a rva -
t ion under t h e iron yoke of t h e T u r k s " . N e v e r before had H u n g a r i a n histori-
og raphy pub l i shed original l e t t e r s on serfs in such n u m b e r s , nor were such 
f i nds p resen ted for several decades a f t e r . The i r value is g rea t ly increased b y 
conta in ing in fo rma t ion a b o u t t h e double t a x a t i o n of villeins, an issue which 
is still of keen interest t o h is tor ians . 
At t h e s a m e conference Gusz táv Wenze l discussed t h e advan t ages to be 
derived by science f rom archeology in his p a p e r read before t h e congress u n d e r 
t h e t i t le " A F e w Comments on the Role of Archeology in t h e Tasks of t h e 
Congress of H u n g a r i a n Phys ic ians and N a t u r a l i s t s " . I t is s t a t e d t h a t . . . " t h e 
scientific e x a m i n a t i o n of me t a l m i x t u r e s " . . . in ancient f i nds f r o m bygone 
centuries m a y great ly c o n t r i b u t e to t h e a d v a n c e m e n t of n a t u r a l sciences. A 
double a d v a n t a g e flows f r o m knowledge a b o u t the me thods used b y our fore-
bears in p r o d u c i n g their a r m s and tools. Appl ied chemis t ry m a y t h u s acqui re 
va luable exper iences while h is tor ians l ea rn abou t the t echn ica l procedures of 
t h e past . Most likely Wenzel s t a r t ed f r o m Ir inyi ' s earlier commun ica t i on of 
1842. Roth m e n clearly recognized t h a t chemical analysis of weapons and u t en -
sils may no t on ly decide the i r p rovenance , b u t may also yield a weal th of new 
informat ions a b o u t cul tura l h i s to ry , a b o u t t h e his tory of t r a d e and the re la t ions 
of peoples. 
This e f fec t of the n a t u r a l sciences inf luenced t h e most s t rongly in 
t h e deve lopmen t of the new me thods of h i s tor iography . In t h e Reform Age it 
became a genera l ly accepted view t h a t h i s to r iography serves the na t ion only 
i f i t shows t o t h e age an exac t p ic ture of t h e pas t ins tead of roman t i c d reams . 
Such a course br ings realistic, p e r m a n e n t l y val id percept ions , as do t h e n a t u r a l 
sciences. Que te l e t ' s account of his his tor ico-stat is t ical inves t iga t ions could be 
found on t h e t a b l e of every h is tor ian , t h o u g h t h e work was on t h e list of b a n n e d 
books. Imre V a h o t , a m e m b e r of the younge r generat ion of wri ters , who a t t e n d -
ed the congresses of na tu ra l i s t s and wro te several s tudies touching on t h e 
methodology of history, also emphas ized t h e need of " m a t h e m a t i c a l a c c u r a c y " 
in the science dealing with t h e pas t and t h e f u t u r e of society. E v e n in th is era 
of mechanical conceptions asp i ra t ions to e x a c t i t u d e in h i s to r iography impl ied 
an advance compared to t h e roman t i c ar is tocra t ic a t t i t u d e s which not iced 
only the role of ou t s t and ing personal i t ies in Hunga r i an h i s to ry , t h a t of sov-
ereigns, nobles , prelates and high officials. 
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I t became a f u n d a m e n t a l pr inc ip le t h a t h i s to r iography could per form 
its social a n d political d u t y , could serve the great t a s k of the age, the cause of 
bourgeois t r a n s f o r m a t i o n , only b y expos ing in t h e na t iona l pa s t t h e bearers of 
progress a n d by po in t ing out the laws t h a t d o m i n a t e d in t h e h i s tory of t h e 
na t ion . I n t h e Refo rm Age the circle of central is ts fo rmed t h e basis for t h e 
polar iza t ion of this convic t ion . The w a y how t h e laws observed in na tu r a l phe-
nomena were t r a n s p l a n t e d into h i s to ry was graphical ly i l lus t ra ted by the com-
ments of t h e political economis t Ágos ton Trefor t (1817 —1888): "Al l n a t u r e is 
subjec t t o laws; h e a v e n l y bodies a n d our own globe have been moving along 
their p reorda ined o rb i t s for t h o u s a n d s of years . . . Can one believe t h a t t h e 
lives of peoples and of h u m a n i t y , t h i s collective of ind iv idua ls ' lives, should 
not share t h e creat ive o rde r of the wor ld? T h a t the i r even ts should be ent i rely 
d isconnected incidents , t h e ou tcome of infini te a n a r c h y ? No. T h e life of man-
kind, too has laws, a n d though we k n o w only a few clauses, t h e y m a y serve as 
guidance in the l a b y r i n t h of happen ings , as do s ta r s t o sailors on t h e immense 
ocean . . . " All this is e x p o u n d e d in o rder to lend s t ress to his f u r t h e r message, 
namely t h a t feudal ism m u s t inev i t ab ly cease. Condi t ions of long-pas t feudal ism 
still re igned in H u n g a r y , and their e l iminat ion was a precondi t ion of g ran t ing 
the r igh t of ownership t o serfs. In t h i s case, he wri tes " . . . i t is high t reason 
to quo te Werbőczy" . 7 
However , it shou ld be borne in m i n d t h a t a t t h e threshold of the W a r of 
Independence of 1848 — 49 this fever ish search for t h e laws govern ing his tory , 
this v e h e m e n t emphas i s on the impe ra t i ve necessity of deve lopment were in-
t ended to prevent t h e revolut ion, t h a t bourgeois t r a n s f o r m a t i o n might be 
accompl ished wi thout a revolut ion, w i thou t b loodshed. If t he wi thered t ree is 
not cu t d o w n with an axe , Trefor t wa rned his adversar ies in t h e above-ci ted 
article, it will be felled b y the s t o r m . The not ion of f ind ing regular laws in 
his tory h a d not only an ac tua l polit ical significance; i ts i m p o r t a n c e in a t t i t u d e 
to h i s tory was also recognized. Pu l s zky explained t h a t in h i s tory no th ing was 
accidental . " E v e r y b o d y k n o w s " he w r o t e in his " I d e a s Concerning the Philos-
ophy of Hungarian History'''' (1838—39) " t h a t it is absurd of individuals t o 
str ive to a d j u s t the wor ld to their ideal systems, ins tead of examin ing events 
and seeking for the l aws which d i rec ted the deve lopmen t of na t iona l life so 
f a r . " 
At t h e congress of scientists he ld in Sopron in t h e year 1847 Pál Vasvári 
(1827 —1849), the leader of r evo lu t iona ry you th , was also a m o n g the part ici-
pan t s . At th is t ime t h e a t t i t u d e of t h e young m a n of t w e n t y was ma tu r ing . 
He condensed con t ras t s and new percept ions were born in h im of the clashes 
of e x t r e m e ideas. He p resen ted a mi r ro r of an ag i t a t ed society, of feudal H u n -
gary, wh ich was pu t be fo re a d i l emma by the pressing d e m a n d s of bourgeois 
' TREFORT, ÁGOSTON: A bírhatási jogról Magyarországban (On the Right of Ownership 
in Hungary). Budapesti Szemle, 1840, II, p. 235. 
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t r a n s f o r m a t i o n , which was s t i r red up by t h e ever more angry waves of polit ical 
deba tes . The highly gif ted h is tor ian Vasvár i , while discussing a t t i t u d e s to his-
t o r y on the eve of the revolu t ion , wi th a good eye for t h e essential a t t a cked t h e 
concept ion of judg ing the progress of mank ind by mechanica l ly in terpre ted 
laws of na tu r e . " I ha t e ideas which rob man of his f ree will. I do no t regard 
m a n as a mach ine in t h e h a n d s of n a t u r e . . . " He perceived t h e mos t vulner-
ab le points of th i s concept . B y examples f rom his tory he r e fu t ed t h e assertion 
t h a t it depends on the c l imate whe the r a people will to le ra te t y r a n n y or not . 
I n his analysis he pu t his f inger on t h e h i s to ry- forming power of class war, on 
t h e most essential force, which was re legated to the background in t h e scientif-
ic a t t i tude to h is tory , to be u t t e r l y suppressed. However , emot iona l incentives 
sti l l supe rabounded in his a r g u m e n t s : "Mank ind canno t be cha ined to some 
soulless m a t h e m a t i c a l rule!" 8 
The revolut ion and t h e W a r of Independence i n t e r r u p t e d th is contro-
v e r s y with the i r decisive a r g u m e n t s . Thei r failure caused a b reak in the com-
m o n progress of historical science and t h e na tu ra l sciences and mult ipl ied t h e 
obstacles t h a t hampered t h e f u r t h e r deve lopment of t h e scientif ic a t t i t ude t o 
h i s tory , in f ac t all the obstacles which were a n y w a y rising m o u n t a i n high all 
over Europe as a result of social and scientific revolut ions . Owing t o t h e peculiar 
condit ions prevai l ing in H u n g a r y , the revolu t ionary crit icism of th i s a t t i t ude 
could not develop in t ime as an integral pa r t of H u n g a r i a n his tor ical science. 
I n the 1850s some his tor ians and groups of his tor ians m a d e still more intensive 
e f for t s to es tabl ish relat ions wi th t h e na tu r a l sciences. Their incent ives included 
ideological u n c e r t a i n t y and poli t ical in tent ions . Af te r t h e revolut ion Csengery,. 
as s ta ted by himself , was dr iven to t h e na tu r a l sciences by the " sp i r i tua l need" 
t o f ind f i rm ground. 
A new s i tua t ion t o o k shape in which some e lements of t h e scientific 
a t t i t u d e to h i s tory grew s t ronger while becoming su i tab le for express ing social 
a n d political con ten t s which differed f r o m earlier ones. At th is t ime Frigyes 
P e s t y envied m a t h e m a t i c i a n s because their science deal t wi th t r u t h s which 
were above t imes and countr ies , t r u t h s which were valid even on another 
p lane t . Af te r sha t t e red hopes and lost ba t t l es the universal idea of evolution 
a n d law appeared to he such an e ternal t r u t h . E v e n in a mechanica l form it 
served as a convincing a r g u m e n t agains t the fact t h a t the na t ion had been 
bea ten . The laws of h is tory h a v e shown, reasoned t h e adheren t s of this con-
cept ion, t h a t t h e fa te of peoples was decided not in t h e bat t le- f ie lds , develop-
m e n t and progress being irresist ible even when the oppressor has gained t h e 
u p p e r hand . 
For ins tance Mihály H o r v á t h cited the laws of n a t u r e in a rguing against 
t h e notion t h a t the f u t u r e of t h e na t ion was ruined by the suppress ion of t h e 
8
 VASVÁRI, PÁL: AZ emberiség földi célja és a világszellem fejlődése (The Earthly Aims of 
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War of Independence . " T h e var ious periods of h i s to ry are so m a n y miles tones 
in t h i s unceasing, compell ingly inev i t ab le progress . This progress d e m a n d s 
p e r m a n e n t change a n d t r a n s f o r m a t i o n . The life of m a n k i n d is d i rected by t h e 
very s a m e cardinal laws which g o v e r n the globe where it l ives, where i t s 
des t iny is fulfilled. I n h u m a n socie ty as well as in n a t u r e living organic forces 
are pe rpe tua l l y ac t ive , causing endless revolt . . . " 9 
According to t h i s t ra in of t h o u g h t , H u n g a r y canno t be an except ion t o 
the un ive r sa l laws t h a t determine t h e history of m a n k i n d : progress will come 
because it must . To r ega rd the y e s t e r d a y of H u n g a r i a n his tory no t as t h e ac t of 
a single politician or t h e consequence of t h e impe tuous menta l i ty of t h e people, 
not as a romant ic i sm burs t ing in to second f lower ing af te r the loss of t h e W a r 
of Independence b u t seeking to u n d e r s t a n d fai lure itself in the l ight of t h e l aws 
of n a t u r e , was a m u c h more realist ic concept ion showing a m u c h wider per -
spect ive . 
I n t h e ' f if t ies n e w concepts emerged . Views were voiced which m a i n t a i n e d 
t h a t science had a h a r m f u l effect on t h e na t iona l spi r i t . The re la t ions and o rde r 
of r a n k between t h e historical sciences and t h e n a t u r a l sciences became t h e 
sub jec t of lengthy discussions. I t is n o t e w o r t h y t h a t debates on t hemes belong-
ing t o t h e domain of t h e natura l sciences took place in the fo rums of h is tor ica l 
science, while opinions touching on t h e subject m a t t e r of historical science were 
expressed in circles of natural is ts . 
T h e report of t h e last gun f i red in the War of Independence was v i r tua l ly 
echoed b y the ques t ion how the n a t i o n was to face t h e s i tuat ion c rea ted b y t h e 
o u t c o m e of the s t rugg le . Within t h e f r amework of this great issue Gusz táv 
Szon tágh in 1851 t r e a t e d the p r o b l e m presented b y the correla t ions of t h e 
n a t u r a l sciences a n d t h e social sciences in his s t u d y "Science and Hungarian 
Scientists", publ ished in the Űj M a g y a r Múzeum. H e declared t h a t under exist-
ing condi t ions it was more i m p o r t a n t t o cu l t iva te the na tu ra l sciences t h a n 
poe t ry or h i s to r iography , because i t was the f o r m e r t h a t helped t h e na t ion to 
a t t a i n realist ic self-knowledge and t o increase i ts mater ia l s t r eng th . 
T h e s tudy was answered b y Ferenc To ldy , secretary-general of t h e 
H u n g a r i a n Academy of Sciences, in an unusual ly pass ionate tone . I t t u r n e d ou t 
t h a t Szontágh ' s p u r p o s e was comple t e ly misunders tood . " P e r m i t me, m y 
f r i e n d , " wrote To ldy , " t o t rans la te y o u r classification into a n o t h e r l anguage . 
There a re sciences w h i c h keep m a n as an animal; the re are, however , o thers 
which answer the n e e d s tha t e levate m a n above t h e animals, and indeed, it is 
by these t h a t he is ac tua l ly raised t o t h e dignity of man."10 
9
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From th i s deba te embrac ing every issue of ex t r ao rd ina ry i m p o r t a n c e for 
t h e whole deve lopmen t of H u n g a r i a n his tor ical science t h a t s t ands in t h e focus 
of a t t en t ion we can emphasize f r o m the aspect of our t h e m e only t h a t here one 
c a n surprise in t h e act the c rude appea rance of t h e concept ion, encounte red in 
s tud ies concerned wi th a t t i t u d e to h is tory , which regarded the n a t u r a l sciences 
as identical w i t h mater ia l i sm. T h o u g h in f u r t h e r passages Toldy shows great 
proficiency in deal ing wi th t h e advance of the n a t u r a l sciences, for ins tance in 
I t a l y , though he ment ions t hose who shared t h e views of Szontágh on certain 
po in t s , the f u n d a m e n t a l tone of the whole s t u d y conveys t h a t in t h e h ierarchy 
of t h e sciences, t h e human i t i e s are superior t o t h e n a t u r a l sciences. " W i s d o m 
does not grow in fields, nor is i t p roduced in f ac to r i e s " wrote Toldy . N o wonder 
t h a t the sc ien t i s t ' s eye was a r res ted by such a s u m m a r y s t a t e m e n t . 
Károly N e n d t v i c h (1811 —1892), phys ic ian , physic is t , and chemis t , re-
f u t e d Toldy 's s t a t e m e n t s , also on the pages of the Ű j Magyar Múzeum, under 
t h e title "Once More: Science and Hungarian Scientists" and in a ce r ta in mea-
su re also chal lenged Szontágh for p u t t i n g t h e ques t ion in such a rigid form. 
T h e essence of his comment s is t h a t t h e va lue of a science is de t e rmined by the 
he lp it renders in acquir ing knowledge of rea l i ty . His aspi ra t ion for universa l i ty 
is expressed b y his opinion of t h e aim of science: " T h e object of science is not 
t o educate ind iv idua ls or cer ta in classes of society, b u t to educate the whole of 
mankind.''''11 
At the t i m e Nend tv ich was not alone in profess ing this opinion, b u t — it 
be ing outside t h e scope of t h e present s t u d y we canno t follow every t u r n of this 
d e b a t e here — th i s concept ion was gradua l ly superseded. A passage of a let ter 
addressed by Csengery to Gyula i will give an idea of t h e powerful forces which 
worked agains t i t . Wri t ing a b o u t t h e worries connected wi th t h e l aunch ing of 
t h e Budapes t i Szemle Csengery ment ions t h a t Count I s t v á n Károlyi h a d offered 
4 ,000 forints t o p romote t h e real izat ion of t h e p ro jec t . " H o w e v e r , he st ipu-
l a t e d tha t on a Christ ian basis . We all act on this basis ; you k n o w w h a t this 
implies in t h e eyes of those who ПОЛУ in f luence t h e coun t . . . Geology is a god-
less science because it gives a d i f fe rent accoun t of t h e deve lopment of t h e world. 
As t ronomy also lacks their approva l , because it supposes t h a t it t a k e s thou-
s a n d s of years longer for l ight f r o m some of the s ta rs t o reach our globe t h a n 
t h i s world has ac tua l ly existed . . . " Lyell 's geological t heo ry was never theless 
expounded a n d discussed in t h e Budapes t i Szemle. T h e au thor of t h e article, 
József Szabó (1822 —1894), saw in the geologist Lyell t h e r ep resen ta t ive of a 
new school who conquered t h e d r eamy hypo theses of t h e pas t cen tu ry . 1 2 
After t h e suppression of t h e W a r of I n d e p e n d e n c e it was only in 1863 
t h a t scientists could again assemble for a publ ic congress. His tor ians a t t ended 
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in pa r t i cu l a r ly large n u m b e r s . The p res iden t , József E ö t v ö s (1813 —1871), an 
eminent wr i te r , bui l t u p his inaugura l address a round a ques t ion which was of 
vi ta l i m p o r t a n c e for H u n g a r i a n h i s to r iography . He ra ised t h e issue w h e t h e r 
H u n g a r i a n science was t o serve t h e whole of mank ind , or t o concen t ra te all i ts 
power on pro tec t ing na t iona l in te res t s . 
To pose the ques t ion in this f o r m was typica l of a society which was p r o n e 
to shif t f r o m the revolu t ion towards a compromise , and saw t h e tasks of science 
classified mechanical ly in to categories. B u t it also ref lects t h e d i f fe ren t ia t ion of 
E u r o p e a n historical sciences, t h e s u d d e n advance of P rus s i an h i s tor iography , 
as well as t h e relat ive backwardness of t h e sciences in H u n g a r y . In t h e ' s ixt ies 
H u n g a r i a n historians were ve r i t ab ly en tang led , in some cases almost i nac t iva t -
ed, b y t h e great d i l emma whe the r H u n g a r i a n h i s to r iography was to w o r k in 
t h e service of na t iona l aims or for t h e universal a d v a n c e m e n t of m a n k i n d . 
In his i naugura l address t h e p res iden t t h u s s t a t ed his s t a n d p o i n t in the hea t ed -
hu t oppressively h e a v y a tmosphe re of a br isk d eb a t e : " T h e great idea of hu-
man i ty has been p laced above t h e c o u n t r y , because t he re are aims wh ich we 
have in c o m m o n wi th all t h e peoples of t h e world, because t he re are ideas and 
emot ions for which t h e borders of s t a t e s do not exis t : t o th i s we owe chief ly 
the super io r i ty of our more recent civi l izat ion to t h a t of an t iqu i ty . W h o can 
fail to recognize t h a t science is also one of these common in te res t s? I t does no t 
belong t o a n y one people or any one era , b u t is the c o m m o n t reasure of m a n -
kind, of all of us, like t h e sun whose r a y s i l luminate t h e whole of our e a r t h in 
var ious direct ions; it is inexhaus t ib le like t h e spring which does not r u n d ry 
though millions should quench the i r t h i r s t f rom its w a t e r s . " 
T h e n Eö tvös spoke abou t t h e na t iona l p a t h w a y s of science, hu t e m p h a -
sized t h a t t h e object ive of every e f for t was to augmen t t h e universal , c o m m o n 
t reasures of mank ind . Pe rhaps on no o the r point did t h e f u n d a m e n t a l di f fer-
ences b e t w e e n the n a t u r a l sciences a n d h i s tor iography become as a p p a r e n t as 
on the issue of science and na t iona l i ty . Here t h e basic differences, 
f lowing f r o m the cha rac t e r of these branches of science and t h e na-
ture of the i r respect ive themes , grew obvious. H i s to r iog raphy can do its 
work only wi th dialectic methods , b y complex analysis of historical condi t ions 
and c i rcumstances . However , even wi th in its mechanical , me taphys ica l l imits , 
scientif ic th ink ing he lps h i s to r iography t o c o m m a n d universa l horizons and 
preven ts bourgeois na t iona l i sm f r o m res t r ic t ing h is tor ians wi thin na t i ona l 
boundar i e s and m a k i n g t h e m hosti le t o neighbours . The t r u t h of this v iew is 
conf i rmed b y the deve lopmen t of G e r m a n h i s to r iography which s t a r t ed f r o m 
t h e P rus s i an court a n d in t h e second half of the 19th c e n t u r y , having open ly 
tu rned aga ins t ra t iona l i sm, a r ranged t h e his tory of count r ies a round t h e irra-
t ional n a t i o n a l idea. 
I n H u n g a r y t h e las t word in th i s d e b a t e was to be p ronounced by Fe renc 
Toldy a f t e r the Compromise when he s tood up for h i s to r iography which se rved 
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n a t i o n a l aims. Th i s a t t i tude w a s to be a d o p t e d in an inf in i te ly simplified f o r m 
b y the reviving romant ic a r i s toc ra t i c t r e n d . I t s leading persona l i ty was to he 
K á l m á n Tha ly , t h e pivot of whose bulky historical oeuvre was fo rmed b y t h e 
na t i ona l idea, monopolized t o se rve the in te res t s of a group of t h e rul ing classes. 
The r e l a t ions of H u n g a r i a n h i s tor iography and H u n g a r i a n science es tab-
l i shed in the R e f o r m Age were b r o k e n off on ly in the decade following the Com-
promise , a f t e r s o m e loosening of t ies in t h e 's ixt ies. This decade witnessed t h e 
crysta l l iza t ion of new condi t ions and a new balance of forces. 
Hunga r i an historians endeavoured t o create new organizat ions . T h e 
Socie ty of T r a n s d a n u b i a n F r i e n d s of His tory was the predecessor of the H u n -
g a r i a n Histor ical Association. Flór is Romer , an active m e m b e r of t h e fo rmer , 
consciously a n d noticeably u t i l i zed his observa t ions der ived f r o m t h e na tu ra l 
sciences. In developing their work ing m e t h o d s his torians relied on the experi-
ences gained f r o m the great congresses of t h e Reform Age. Moreover, Káro ly 
R á t h (1829—1868), who cal led t h e Association into exis tence in 1864, p lanned 
t h a t lovers of h i s to ry should a t t e n d the congresses of n a t u r a l i s t s collectively. 
" N e x t year sc ien t i s t s will m e e t a t Pozsony" , he wrote in 1864, " le t us be t h e r e 
a n d hold a conference . We m a y strongly c o n t r i b u t e to p r o m o t i n g proceedings ." 
I t is n o t known to p o s t e r i t y whe the r t h e T r a n s d a n u b i a n Fr iends of 
H i s t o r y a p p e a r e d at this congress . We can only guess a t t h e cause of the i r ab-
sence . In 1865 t h e congress of H u n g a r i a n physic ians and scient is ts a d m i t t e d a 
n e w branch of science: the d e p a r t m e n t of social science was establ ished. Frag-
m e n t a r y d o c u m e n t a r y evidence suggests t h a t the re was f ierce f igh t ing over t h e 
t r e n d the d e p a r t m e n t was to fo l low. Ágost Greguss (1825 —1882), a phi losopher 
w h o first s tud ied medicine a n d a t t h e t ime s tood in hea ted con t roversy wi th t h e 
adhe ren t s of t h e material is t concept ion , and Vilmos F r a k n ó i were founda t ion 
members . 
In an a r t i c le wri t ten to w i n d up the d e b a t e of 1851 on " . . . t he commu-
n ica t ion of e x t r e m e s " Toldy h e l d out the olive b ranch to N e n d t v i c h : " . . . let 
m e shake your h a n d and inv i t e you again t o jo in us and represen t in our Mu-
s e u m the b r a n c h e s of science w i t h o u t which all our knowledge Mould be in-
comple te and o u r fa i th Mould l ack one of i ts s t rongest suppor t s , our life m a n y 
n o b l e p leasures ." Those who a t t a c k e d the n a t u r a l sciences, alleging t h a t t h e y 
w e r e the h o t b e d s of mater ia l i sm and co r rup t ed the mora ls of mank ind , were 
answered by t h e historian C o u n t Domokos Teleki (1810 —1876) in his inaugura l 
address at t h e congress of sc ien t i s t s held in Marosvásárhe ly in 1864: " W e h a v e 
n o fear for m a n k i n d from t h e p reponderance of the n a t u r a l sciences . . . . T h e 
n a t u r a l sciences h a v e from t h e v e r y beginning served as i m p o r t a n t factors in t h e 
deve lopment of t h e s tate and soc ie ty and, in general , of t h e wel fa re of h u m a n i t y . " 
In the course of t ime, d u r i n g the ' s ixt ies , t he cha rac te r of t h e scient is ts ' 
congresses u n d e r w e n t a g r a d u a l change. O p e n idealism a n d ar is tocrat ic na-
t ional i sm gained ascendency o v e r the old l iberal , democra t ic spiri t . This was 
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t h e result of a complex n e t w o r k of causes. Pecul ia r t r a i t s of t h e deve lopmen t 
of na tu ra l sciences in H u n g a r y , which lie ou t s ide the scope of t h e present s t u d y , 
h a d a power fu l impac t on h is tor iography. G á b o r K á t a i (1831 — 1878), a phys i -
cian, gave t h e following a c c o u n t of the 1868 congress of E g e r : " . . . here t h e 
Church and t h e sciences m e r g e d — meek f a i t h and p roud r ea son" . In t h e y e a r 
of the Compromise Ágost Greguss read before t h e social science d e p a r t m e n t of 
t h e scientists ' congress a p a p e r enti t led " H o w to Grow S t ronger Social ly". H i s 
t rans la t ion of vulgar ly i n t e r p r e t e d Darwin i sm into t h e na t ional i s t l anguage 
of the lesser nobi l i ty was ex t remely repuls ive . " T h e ques t ion may here be 
raised w h e t h e r t h e H u n g a r i a n race will con t inue to keep its present social 
supremacy over t h e o ther races of the c o u n t r y . " " I t wil l" , he replied, " i f i t is 
t h e s t rongest , fo r the f i t t e s t shall su rv ive . " 
The concep t ion of h i s to r ians also changed . Those who s tuck to t h e i r 
earlier convic t ions took u p o t h e r branches of science. M a n y his tor ians b e c a m e 
harsh judges of the i r own a t t i t u d e in y o u t h f u l years.1 3 None of t h e m b e c a m e 
t h e Kepler of h i s to r iog raphy , a l though Pécze ly , Szalay, and m a n y others h a d 
former ly p o i n t e d to the g rea t as t ronomer as t h e model of the i r b ranch of sci-
ence. As ear ly as in the y e a r 1871 Gyula P a u l e r r epea ted a n d summar ized t h e 
cur ren t similes i l lus t ra t ing t h e relations of m a t h e m a t i c s , a s t ronomy, and t h e 
na tu r a l sciences in general t o his tory, which similes were a b u n d a n t l y q u o t e d 
in this period. I t was Pauler who insisted on re i t e ra t ing t h a t scientific m e t h o d s 
were appl icable in h is tor iography. 1 4 The old his tor ians , t h e fo rmer champions 
of this pr inciple who had t r i ed to apply i t a t the i r own cost , now waved t h e i r 
h a n d s scept ical ly or t u rned against it. P e r h a p s they knew t h a t it was an ob-
solete a t t i t u d e . 
On t h e l is t of the scient is ts , physicians, his tor ians , wel l-known un ivers i ty 
professors w h o a t t ended t h e scientists ' congress of 1864 in Marosvásárhe ly 
the re is a r e m a r k a b l e e n t r y : Aladár György (1844 —1906) " s t u d e n t " . A t t h e 
t ime the la te r eminen t s ta t i s t ic ian and h i s to r i an was t h e pupi l of J o h n S t u a r t 
Mill and an en thus ias t i c fol lower of his ideas . However , b y t h e ' seventies , he , 
got beyond t h e s tumbl ing-b locks of the mechan ica l scientif ic a t t i t u d e to h i s to ry , 
became the f r i e n d of Marx and an eager s t u d e n t of t h e works of Marx a n d 
Engels . He was t o be one of t h e very few w h o tr ied to evolve the synthes is of 
t h e na tura l sciences and t h e social sciences in a Marxis t spiri t , r epea t ing 
I r inyi ' s t r u t h in a modern f o r m : "Science is b u t one ." 
13
 PESTY, FRIGYES already in 1868, with reference to Droysen's work: Grundriss der 
Hislorik. 
11
 PAULER, GYULA: A pozitivizmus hatásáról a történetírásra (The Impact of Posit ivism 
on Historiography). Századok, 1871. 
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A. P. ВАРКОНИ 
Влияние естественно-научной мысли на историческую науку в Венгрии 
в середине XIX. века 
Р е з ю м е 
Статья устанавливает, что во второй трети X I X века отечественную исторуческую 
науку различные узы связывали с естественными науками, как организационного, т а к и 
идеологического порядка. 
Д л я самых выдающихся историков того времени было характерно основательная 
естественно-научная образованность и ориентировка. Они соблюдали за развитием мате-
матики а т а к ж е за новыми достижениями геологии, стоявшей тогда всюду в Европе в 
центре внимания . Большую роль сыграли в деле такой ориентировки историков к у л ь т у р -
ная обстановка периода реформ, требующая всесторонных знаний, а т а к ж е последующее 
после п о р а ж е н и я революции стремление историков иметь непоколебимую почву под нога-
ми в у с л о в и я х политических перемен. В выступающей в 1860-х годах новой генерации 
историков т а к а я естественно-научная ориентация у ж е отсутствует. 
Общественная группировка историков к а к и современные английские, французские 
и итальянские примеры начали свою деятельность в общих с естественными науками орга-
низациях. В период реформ созданная в р а м к а х Естественно-Научного Общества секция 
истории, стала ядром образованного в год А у с г л я й х а Общества Венгерских Историков п 
историки разрабатывают совместно с учеными естественных наук программы годич-
ных заседаний, что в последствии преемствует и развивает и Общество Историков. 
Организацинное содействие с естественными науками плодотворно повлияло на 
расширение тематики и на методологию истории. Впротивовес романтическому течению 
оно у г л у б л я л о требование эгзактности, и в центре историографии поставило м ы с л ь о 
закономерности исторических процессов и неотвратимого развития. В деценнии, последую-
щей за поражением революции и освободительной борьбы это влияние сыграло безусловно 
прогрессивную роль, ибо оно воспитало национальному самосознанию и у к р е п л я л о на-
циональное достоинство. В 60-х годах организационные связи исторической н а у к и и ес-
тественных н а у к становятся менее тесными и к концу десетилетия они и совсем перестают 
существовать. Паралелльно с этим отодвигаются на задний план или искажаются в пони-
мании исторической науки прежние начала, исходившие из уроков философски обдуман-
ных результатов естественных наук . 
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Sur les causes de l'échec du pacte danubien 
(1934-35) 
par 
M . S z . ORMOS 
Ce ne sont pas les proje ts qui m a n q u è r e n t , en t re les deux guerres mon-
diales, pour réaliser l ' u n i t é économique et pol i t ique de la région du Danube . 
Les p lans abonda ien t d a n s les tê tes , d a n s les t i roirs de bu reau et parfois même 
au cours de différents en t re t iens des chancelleries. Mais les condi t ions object ives 
de leur réalisation n ' a v a i e n t p e u t - ê t r e j amais é té aussi peu assurées dans le 
bassin danubien que préc isément à ce t t e époque. 
L 'asp i ra t ion po l i t ique que l ' on désigna au cours des en t re t iens , puis dans 
le vocabula i re des his tor iens , sous le n o m de «pacte danubien», n ' é t a i t pa rmi 
ces p r o j e t s qu 'un e f fo r t e x t r ê m e m e n t modeste pour t r ouve r un dénomina t eu r 
c o m m u n aux in térê ts f rança i s et i t a l iens , et plus pa r t i cu l i è rement de ceux de 
la P e t i t e En ten te , de la Hongrie e t de l 'Aut r iche . Si ce t te - tenta t ive avai t 
abou t i , elle aurait p u cons t i tuer le p o i n t de dépar t d ' u n r a p p r o c h e m e n t encore 
plus accentué des é t a t s danubiens . Mais elle du t p a r t a g e r le sort de bien d ' au t r e s 
idées plus ambit ieuses et nour issant des espoirs plus hard is ; elle échoua avan t 
que sa réalisation ne f u t commencée . 
J e n 'a i pas l ' i n t en t ion de p r é s e n t e r ici en détai l les en t re t iens consacrés 
à ce p ro j e t , ni de r e l a t e r l 'histoire des événement s qui , d ' u n e façon ou d 'une 
au t re , s ' y r a t t a chen t . J e me laisserai guider dans l ' ana lyse des événement s que 
l 'on p e u t considérer c o m m e les p l u s impor t an t s , p a r u n seul po in t de vue : 
je voudra i s examiner les causes de ce t échec de façon plus détail lée que cela 
n 'a é té fa i t au cours des recherches antér ieures consacrée à ce su je t . 1 Cette 
1
 Nous nous sommes fondés sur certains ouvrages d'ensemble qui se sont occupés de fa-
çon relat ivement détaillé de cette quest ion, dont: ALBRECHT-CARRIÉ, RENÉ: A Diplomatie 
History of Europe since the Congress of Vienna, New York, 1958. ARON, ROBERT: Les grands 
dossiers de l'histoire contemporaine, Paris, 1962. BAUMONT, MAURICE: La Faillite de la Paix I. 
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ana lyse peut éga lement fourn i r cer ta ins points de vue conce rnan t les caracté-
r is t iques des all iances ent re g randes et pet i tes puissances capi ta l is tes . 
I . 
Au cours de la première moi t ié des années 1920, compte t e n u de la pré-
pondérance de l ' inf luence f rança i se , le problème de l 'hégémonie paraissai t plus 
ou moins résolu dans le bassin d u Danube . Cependan t , la concurrence i tal ienne 
se f i t b ientôt sen t i r , et l ' impér ia l i sme a l lemand a p p a r u t éga lement sur la scène 
dès le début des années 1930. Le problème é ta i t de savoir qui imposera i t son 
hégémonie au bass in du D a n u b e , c 'es t à dire à l ' E u r o p e Centrale , et l 'Aut r iche 
sembla i t bien ê t re la clef de la for teresse affaiblie que ce t te région cons t i tua i t à 
c e t t e époque. Que vala i t ce t te clef et la possession de ce t te for teresse du point 
de vue des événemen t s u l tér ieurs? C'est une quest ion à laquelle r épond l 'histoire 
de la seconde guer re mondiale . Nous nous bornerons ici à examiner le problème 
p lus restreint que nous venons de ment ionner . 
Dans ce t t e l u t t e pour l 'hégémonie , le rôle actif et direct r ev in t aux trois 
g randes puissances que nous avons énumérées . Mais la Pologne y par t ic ipa 
éga lement dans une cer ta ine mesure et , de façon indirecte , l 'Un ion Soviét ique 
exerça i t éga lement une inf luence sur le cours des événements . Q u a n t à l 'Angle-
t e r r e qui y é t a i t également intéressée, c 'est s u r t o u t pa r sa pass iv i té qu'elle in-
f l u a i t sur le dé rou lement de ce t t e l u t t e . 
Revenan t m a i n t e n a n t a u x trois pro tagonis tes p r inc ipaux , il f a u t consta-
t e r t o u t d ' a b o r d que l 'Al lemagne ne compta i t qu ' avec une seule possibilité. 
E l le voulai t s ' assurer cet te hégémonie à t o u t pr ix , d ' a b o r d en négociant , en-
su i t e — après l ' a v è n e m e n t au pouvo i r de Hi t le r — en a s s u m a n t le r isque de 
d ivers confli ts , y compris la guer re . E n face de ce t te posi t ion claire et sans 
équ ivoque — et nous pouvons a j o u t e r qu'elle le f u t même a u x y e u x des con-
t empora ins — la F rance et l ' I t a l i e pouva ien t choisir en t re plusieurs possibilités. 
L ' u n e des solut ions possibles p o u r la F rance é ta i t de ba r re r la rou t e aux aspi-
r a t ions a l lemandes en s ' a s su ran t l ' appu i mil i taire de d i f férentes au t res puis-
sances . E t a n t donné que depuis la f in de la première guerre mondia le et j u squ ' en 
1939, l 'Angleterre ne se m o n t r a j a m a i s disposée à ga ran t i r le s t a t u quo euro-
péen , et que, p a r ailleurs, elle ne disposai t pas d ' a r m é e de ter re , la F rance ne 
p o u v a i t , elle, envisager comme allié éventuel , après l ' a v è n e m e n t d 'Hi t l e r , que 
HoGGAN, DAVID L. : Frankreichs Widerstand gegen den zweiten Weltkrieg. Die französische 
Aussenpolitik von 1934 bis 1939. Tübigen, 1963. KEREKES, LAJOS: Anschluss 1938. Ausztria és 
a nemzetközi diplomácia (L'Autriche et la diplomatie internationale) 1933—1938, Budapest 
1963. MEYER, HENRY CORD: Mitteleuropa in German Thought and Action 1815—1945, La Haye 
1955. POTEMKINE, V. P.: Az újkori diplomácia története (1919—1939) (Histoire de la diplomatie 
des temps modernes), Budapest 1950. RENOUVIN, PIERRE: Histoire des relations internationales. 
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l 'Union Soviét ique e t l ' I tal ie . E n e f f e t , la progression de l ' influence a l lemande 
é ta i t con t ra i re a u x v u e s de l 'Union Sovié t ique , et p o r t a i t également a t t e i n t e à 
d ' i m p o r t a n t s in té rê t s italiens. L ' a u t r e possibilité p o u r la France é t a i t de se 
ret i rer d u combat , de renoncer a u x i n t é r ê t s engagés d a n s cette par t ie d u monde 
et de laisser libre cours aux pro je t s a l l emands . T r a g i q u e cont rad ic t ion de l'his-
toire: t a n d i s que la pol i t ique é t r a n g è r e f rançaise a d o p t a i t la p remiè re de ces 
solut ions et lu t t a v i n g t ans du ran t p o u r la réaliser, c ' es t la seconde so lu t ion que 
réalisa en p ra t ique l ' ensemble de la po l i t ique f rançaise . E t ceci pour d i f fé rentes 
ra isons: en par t ie , à cause des con t rad ic t ions in tér ieures de ce t t e pol i t ique 
é t rangère , mais s u r t o u t à cause des cont rad ic t ions en t r e poli t ique é t rangère 
et po l i t ique mil i taire, et entre po l i t ique é t rangère et pol i t ique économique . Il 
n ' en res te pas moins vra i qu 'en 1934 — 35, c 'est à d i re a l 'époque d o n t nous 
t r a i tons ici, la d ip lomat i e f rançaise s 'e f forçai t de gagner ces deux éventuels 
alliés a f in de bar re r a u x Allemands la rou t e de Vienne , de Prague , e t c . Nous 
rev iendrons sur les inconséquences e t les points faibles de cette po l i t ique . 
L ' I t a l i e p o u v a i t également choisir entre d e u x solutions. E l le n ' ava i t 
aucune chance de s ' a ssure r l 'hégémonie exclusive d a n s le bassin d u D a n u b e ; 
elle deva i t donc composer avec l ' u n e ou l ' au t r e des part ies in téressées . Le 
p rob lème é ta i t j u s t e m e n t de savoir si u n compromis avec la F rance ou l'Alle-
magne exigerai t moins de sacrifice e t assurera i t le p lus d ' avan tages . A l ' époque 
dont nous nous occupons ici, Mussolini é ta i t fondé de croire que la première 
de ces solut ions se rv i ra i t le mieux ses in té rê t s . Il ne p o u v a i t en effet s ' accorder 
avec l 'Al lemagne q u ' e n lui cédant l 'Au t r i che sans aucune con t repa r t i e , alors 
que les França i s ne demanda ien t de lui que de ma in t en i r l 'Aut r iche sous son 
inf luence. A cette époque , l 'Al lemagne ne pouva i t , et ne voulait m ê m e offrir 
aucune compensa t ion à l ' I talie, alors q u e la F rance p o u v a i t lui r e n d r e de pré-
cieux services en Af r ique . Pour l ' I t a l i e , VAnschluss é t a i t un objet de négocia-
t ion, alors que l 'Al lemagne considérai t l 'Aut r iche c o m m e sa p ropr ié té privée. 
P a r m i les pays a y a n t influencé les événements j ' a i ment ionné la Pologne, 
et ceci p o u r deux ra i sons . D 'abord , p a r c e que t ou t en n ' é t a n t pas un p a y s danu-
bien, elle faisai t p a r t i e du pacte p r o j e t é , et aussi pa rce qu 'on ne p e u t donner 
une image complète des problèmes d u bass in du D a n u b e sans tenir c o m p t e de 
son rôle en plusieurs au t r e s points . Mais ce rôle n ' é t a i t pas plus g rand q u e celui 
des au t r e s peti ts é t a t s intéressés (Aut r iche , Tchécoslovaquie , Yougoslavie , 
Hongr ie , Roumanie ) . Nous par le rons donc des réac t ions de la Po logne en 
même t e m p s que de celles de ces a u t r e s pays . 
L ' i m p o r t a n c e de la prise de pos i t ion de l 'Un ion Soviétique é t a i t autre-
m e n t r emarquab le . Après la prise d u pouvoi r pa r Hi t l e r , l 'Union Sovié t ique 
devin t de plus en p lus consciente de la menace de guerre q u ' e n t r a î n a i t le 
nazisme, menace qui pesa i t en p remie r lieu sur elle, e t elle se rallia progressive-
ment à t o u t e forme d 'o rganisa t ion e t d ' a c t i on suscept ible de réduire ce danger , 
même si elle ne p o u v a i t en a t t end re q u ' u n t rès faible e f fe t . Elle ne d e v i n t pas 
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p a r t i s a n e du s t a t u q u o et des t r a i t é s de Versailles, mais se r e fusa d 'accepter le 
r e c o u r s à la gue r r e comme m o y e n de correct ion des injust ices créées pa r ces 
t r a i t é s . Aussi l ' U n i o n Soviétique accorda-t-el le son appui au p r o j e t d 'un pac t e 
d a n u b i e n , dans la mesure ou celui-ci pouvai t cons t i t ue r une ga r an t i e supplé-
m e n t a i r e de sécur i t é en Europe cen t ra l e . D ' a u t r e p a r t , en v o y a n t les hés i ta t ions 
des hommes po l i t iques occ iden taux et leur d ispos i t ion à s ' accorder avec l 'Alle-
m a g n e d 'Hit ler si l 'occasion s 'en p résen ta i t , elle c o m b a t t i t les solut ions où elle 
n ' é t a i t pas par t ie p r e n a n t e . Elle s ' e f força donc d ' o b t e n i r que, para l lè lement au 
p a c t e danubien, d o n t elle n ' a u r a i t pas été s igna ta i re , un «pacte oriental» f û t 
éga l emen t conclu, o u bien, au cas où ce dernier se révélerait abso lumen t irréa-
l isable , que le s y s t è m e d'alliance f ranco-sov ié t ique f u t élaboré de façon à t en i r 
l ieu en quelque s o r t e d ' u n tel p a c t e . Sous cet te f o r m e et de ce t te f açon indirecte , 
l ' U n i o n Soviét ique const i tua u n f a c t e u r positif t r è s i m p o r t a n t de l ' éventuel le 
réa l i sa t ion du p a c t e danubien. 
I I . 
Le projet d u pac te d a n u b i e n par t i t de l ' idée que, face a u x aspira t ions 
hi t lér iennes , il f a l l a i t garant ir l ' i ndépendance de l 'Au t r i che et, p a r là, si possible, 
le s t a t u quo dans t o u t e cette rég ion avec la pa r t i c ipa t ion de l ' I t a l i e . Du côté 
f r a n ç a i s , on e n t r e p r i t des démarches à par t i r d u débu t de 1933 pour gagner 
l ' I t a l i e à ce p r o j e t ; on proposa a u x I tal iens de régler les quest ions litigieuses e t 
on l eu r f i t en t r evo i r certaines concessions a f r ica ines . Mais, e spé ran t régler les 
p rob lèmes d ' E u r o p e centrale en accord avec les Al lemands , Mussolini f i t d ' abo rd 
la sourde oreille.2 E n 1934, il se r e n d i t c e p e n d a n t compte que l 'Al lemagne ne 
lui donnera i t r ien e n cont repar t ie de l 'Autr iche , e t qu'elle ne p a y e r a i t rien non 
p lus en échange d e la liberté par t i e l l e de s ' a rmer qu ' i l se proposa i t de lui accor-
de r . Mussolini d u t réaliser que l 'Al lemagne serai t b i en tô t en mesure de procéder 
auss i bien à l 'Ansch luss , au mépr i s des exigences italiennes, que d ' en t r ave r de 
f a ç o n plus générale la liberté d ' a c t i o n de l ' I t a l ie . I l est imait donc que ce qu' i l 
v o u l a i t obtenir, il fa l la i t l 'ob teni r a v a n t que n e f u t parachevé l ' a r m e m e n t de 
l 'Al lemagne et q u e , d ' au t r e pa r t , c o m p t e tenu de l ' inévi table a v a n c e a l lemande, 
il é t a i t nécessaire de consolider e t si possible d ' é t e n d r e sa p rop re inf luence en 
E u r o p e centrale. A u fu r et à m e s u r e que s ' a g g r a v a i t la s i tua t ion en Aut r iche 
et q u ' a u g m e n t a i t le potentiel i ndus t r i e l et mi l i t a i re de l 'Al lemagne, Mussolini 
pa ra i s sa i t e n t e n d r e de mieux les proposi t ions v e n u e s de Paris . 
C'est dans ce contexte que Louis B a r t h o u , minis t re f r ança i s des Affaires 
E t r angè re s , pu t p ropose r en ma i 1934 de se r e n d r e à Rome. Le gouve rnemen t 
i t a l i en accueillit c e t t e proposi t ion f a v o r a b l e m e n t , mais expr ima son désir de 
c lar i f ie r p r éa l ab l emen t les ques t ions afr icaines. Les négociat ions f u r e n t en-
gagées par M. de C h a m b r u n , a m b a s s a d e u r de F r a n c e à Rome. II ne f u t quest ion 
2
 Archives Nat ionales Hongroises, ministère des Affaires Etrangères (par la suite in-
diqué sous: K. 63. 1933—11/7, 11/11 et 11/27. 
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au d é p a r t que des p rob lèmes afr icains , ma i s après l ' a t t e n t a t contre Dol l fuss 
on é t end i t les conversa t ions au p rob l ème autr ichien. E n ce qui concerne la 
quest ion afr icaine, elle se résumai t p o u r l 'essentiel de la f açon su ivan te : se 
ré fé ran t a u x accords secre ts de 1915, l ' I t a l i e exigea des d é d o m m a g e m e n t s en 
con t repa r t i e des promesses alors non respectées , t andis que la France dés i ra i t 
régler la s i tua t ion des I t a l i ens de Tunis ie . L ' I t a l i e d e m a n d a des terr i toi res au 
sud de la Lybie j u s q u ' a u lac Tchad . Les F rança i s i nd iquè ren t que c ' é ta i t in-
acceptable pour eux, p u i s q u ' u n e telle concession coupera i t en deux les posses-
sions f rança i ses en A f r i q u e ; mais Pa r i s a j o u t a qu 'on p o u r r a i t envisager la 
possibili té de compléter les colonies i ta l iennes en Afr ique or ienta le , l ' E r y t h r é e 
et la Somal ie , et de pa r l e r du problème de Dj ibout i . 
E n ce qui concerne l 'Aut r iche , le gouve rnemen t f r ança i s désirait ob t en i r 
la ga ran t i e de son indépendance . Mussolini n ' ava i t pas d ' ob j ec t i on de p r inc ipe 
à cet te encont re , mais en fa i t , dès ce t t e époque , il avai t t e n d a n c e à cons idérer 
l 'Anschluss comme inév i t ab le , et c o m m e n ç a i t à prévoir u n e seconde l igne de 
défense p o u r le cas où l 'Aut r iche t o m b e r a i t . E t a n t d o n n é qu ' i l r edou ta i t la 
fo rma t ion d ' u n bloc cons t i t ué par l 'A l lemagne , l 'Autr iche e t la Yougoslavie , il 
f i t des t e n t a t i v e s de r a p p r o c h e m e n t vers ce t t e dernière en e x p r i m a n t sa vo lon t é 
de t r o u v e r les moyens d ' u n accord avec elle.3 D ' au t r e p a r t , il se p réoccupa i t 
éga lement de l'idée de ral l ier la Pologne . 
Les négociat ions f ranco- i ta l iennes n ' avancè ren t c ependan t que t rès 
pén ib lement . Pour le m o m e n t , on ne t r o u v a pas de solut ion au problème des 
colonies, e t 011 ne t rouva p a s non plus la fo rmule de garan t ie p o u r t a n t recherchée 
avec b e a u c o u p d 'obs t ina t ion . L ' I ta l ie exigea que l ' i ndépendance de l 'Au t r i che 
f u t ga ran t i e par ses vois ins tandis que B a r t h o u insistai t p o u r que t o u s les 
E t a t s de la Pe t i te E n t e n t e fussent in téressés à cet te f o rmu le . Ainsi, f a u t e de 
parven i r à l 'accord, et l 'Angle ter re r e f u s a t ou jou r s d ' a s s u m e r des ga ran t i e s , 
la solut ion d u problème autr ichien n ' a v a n ç e que for t p e u ; le 27 s ep t embre , 
l 'Angle ter re , la France et l ' I ta l ie r é i t é rè ren t leur déc la ra t ion du 17 févr ie r 
selon laquel le elles considéra ient que l ' i n t égr i t é de l 'Aut r iche é ta i t conforme à 
leurs in t é rê t s . 
Les I ta l iens f u r e n t mécon ten t s de voir que, pour B a r t h o u , le mot i f le 
plus i m p o r t a n t du r a p p r o c h e m e n t f ranco- i ta l ien résidât d a n s la perspect ive de 
3
 En ce qui concerne la détérioration des relations italo-allemandes et le rapprochement 
franco-italien voir: K . 6 3 . 1 9 3 4 — 2 3 - 3 0 0 2 et 11/27 — 96/3002 le rapport du 7. sept. 1934 de 
Végh, chargé d'affaires de Hongrie à Rome; 11/7/3037, rapport d'Ambro, chargé d'affaires 
de Hongrie à Paris, du 9 sept. En ce qui concerne les entretiens franco-italiens et la protestation 
hongroise, voir: K.63 Pol. lettres confidentielles 1934 sans numéro et f. 1056, 1060 lettre 
adressée le 16 septembre par Gábor Apor vice-ministre des Affaires Etrangères; 23/7—3108 
rapport de Végh daté du 17 sept.; 23/7—3059 conversation entre Gábor Apor et Colonna, am-
bassadeur d'Italie à Budapest, le 16 sept.; voir encore: ALOISI, Journal (25 juillet, 1932—14 
juin 1936). Paris, 1957. pp. 189, 205, 215 — 16, 220, 222. — Mussolini déclara le 21 sept, à 
Villani: «Des Allemands, dont 011 peut toujours attendre la menace d'annexer l'Autriche, on 11e 
saurait espérer qu'ils soutiennent la révisionnisme . . .» K. 63.1934—23/7—3058/3118/ dépêche 
de Villani, ambassadeur de Hongrie à Rome en date du 21 sept. 
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la régular isa t ion des re la t ions entre l ' I t a l ie et la Pe t i t e E n t e n t e , et en pa r t i -
culier entre l ' I t a l i e et la Yougos lav ie . Ces d e u x problèmes, les I tal iens voula i -
e n t les séparer . Ces c i rcons tances f i rent q u ' à la f in de s e p t e m b r e rien n ' é t a i t 
encore décidé d u p r o g r a m m e de l ' éventuel voyage de B a r t h o u , en oc tobre à 
Rome.4 
Para l lè lement , B a r t h o u s 'occupait d u r a p p r o c h e m e n t f ranco- i ta l ien et 
des garanties q u ' o n pouvai t en espérer pour l ' i ndépendance de l 'Autr iche d ' u n e 
p a r t , et de l ' i dée du pacte or ien ta l , d ' a u t r e p a r t . Ce p a c t e oriental deva i t é té 
appelé à «immobiliser» avec le concours de l 'Union Sovié t ique , les f ron t iè res 
orientales de l 'Al lemagne. Mais dès le voyage de Ba r thou à Varsovie, il a p p a r u t 
clairement q u e la Pologne r e t i r e ra i t t ou t e eff icaci té à ces garan t ies en se r e fu -
s a n t à au tor i ser le passage de l ' a rmée sovié t ique à t r ave r s son terr i toire et en se 
r e fusan t à s igner ce pacte . Cependan t , B a r t h o u ne se laissa pas t roub le r p a r 
ce t é tat de choses , ni par le re f ro id issement grandissant des relat ions f r anco -
polonaises. Il cont inuai t n o t a m m e n t à p r é p a r e r la s igna tu re de ce pac te avec 
les E t a t s qui y é ta ient disposés , c'est à dire qu ' i l p répara u n sys tème d 'a l l iances 
avec l 'Union Soviét ique, la Tchécos lovaquie , et d ' au t re s E t a t s éven tue l l ement 
p r ê t s à y a d h é r e r . Les p o u r p a r l e r s mil i ta ires avec l ' U n i o n Soviét ique f u r e n t 
engagés dans le courant de l ' é té . 
Dans les relations qu ' i l s 'efforçai t d ' é tab l i r avec l ' I t a l ie , B a r t h o u in-
sis tai t en r e v a n c h e sur la s a u v e r g a r d e des in t é rê t s de la Yougoslavie qu'il c roya i t 
menacés pa r les aspira t ions adr ia t iques e t ba lkan iques d u gouvernement de 
Rome . Tout e n s 'ef forçant de fa i re accepter la poli t ique i ta l ienne par les You-
goslaves, il d e m a n d e aux I t a l i e n s le respec t de l 'n tégr i té de la Yougoslavie . 5 
Le d iscours que Mussolini prononça à Rome, le 6 s e p t e m b r e 1934 f u t le 
premier geste publ ic d 'une ce r ta ine i m p o r t a n c e en f a v e u r d u r a p p r o c h e m e n t . 
4
 Archives Nationales Hongroises, ministère des Affaires Etrangères/Sect. pol. (in-
diqué par la suite par: K.64) 1934 — 41 — 519. rapport de Khuen-Héderváry, ministre de 
Hongrie à Paris; K.63, äff. pol. diverses, liasse no. 417. Dépêches de couleur: (indiquées par 
la suite par «couleur») f. 327, dépêche envoyée le 29 sept. 1934 par Lugosianu, ambassadeur de 
Roumanie à R o m e . (Cet ensemble de sources est composé des textes , des dépêches diploma-
tiques provenant de l'étranger interceptées et déchiffrées à Budapest. L'authenticité de ces 
documents a, dans quelques cas, pu être établie par recoupement avec des documents publiés 
ou des manuscrits d'origine hongroise.) ALOISI, ouvr. cit. pp. 220—222. 
5
 En ce qui concerne le pacte oriental voir: la liasse française K.63.1934—11. Texte 
de la réponse polonaise: K.63.1934—17 3326, 11/24—143/3326, ainsi que Documents on German 
Foreign Policy 1918 — 1945 Series С (indiqué par la suite par DGPP/C) vol. III. No. 226, pp. 
446—449.6 Beck motiva son point de vue en déclarant à Munters, ministre des Affaires Etran-
gères de Lettonie que la Pologne n'avait pas intérêt à ce que l 'Union Soviétique participe à 
la politique européenne. Couleur f. 350 Dépêche envoyéepar Sturdza, ambassadeur de Rouma-
nie à Riga le 9 oct . 1934. Lipski, ambassadeur de Pologne à Berlin déclara à propos du rejet du 
pacte oriental: E n définitive, u n peuple de 35 millions d'âmes a parfaitement le droit de 
diriger sa pol it ique en prenant ses propres intérêts en considération et on ne peut pas lui 
demander «de marcher à la baguette de la France» (K.63.1934—17/525 —3167 et 11 — 123/3167), 
rapport de Masirevich, ambassadeur de Hongrie à Berlin, en date du 25 sept. En ce qui con-
cerne l'arrivée au premier plan del 'accord militaire franco-soviétique voir: K.64.1934—41—519. 
dépêche datée du 1ER oct. de Khuen . — JURKIEWICZ, J.: Pakt wschodni z historii stosunkoiv 
miedzy-narodouych 1934—1935. Varsovie 1963. 
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E n effet , dans la par t ie de ce discours consacrée à la po l i t ique étrangère, Musso-
lini pr i t pos i t ion en f aveu r de l ' i ndépendance de l 'Autr iche , et il expr ima égale-
ment sa disposi t ion à s ' accorder avec la Yougoslavie dans certaines condi t ions , 
et il qual i f ia d ' i m p o r t a n t le r a p p r o c h e m e n t f ranco- i ta l ien . Il annonça q u e le 
sort de ce dernier serait déf in i t ivement réglé f in octobre ou début novembre . 6 
Le premier min is t re hongrois Gyula Gömbös f u t très pén ib l emen t touché p a r ce 
discours, mais les réac t ions de la Pet i te E n t e n t e , et en part icul ier celles du 
premier min i s t re t chécos lovaque Benes, f u r e n t d ' a u t a n t p lus favorables . Benes 
en expr ima sa sa t i s fac t ion à l ' ambassadeur i ta l ien. A son avis , ce discours ava i t 
expr imé le r a n g de g rande puissance de l ' I t a l i e , ainsi que les résul tats écono-
miques et les ré formes qu 'e l le avai t réalisés. I l estima q u e tou tes les cond i t ions 
é ta ient réunies pour le voyage du minis t re f rançais des affaires é t r angè re s à 
Rome, que ce voyage p o u v a i t servir de p o i n t de dépar t à une nouvelle p h a s e 
de la pol i t ique européenne et que la Tchécoslovaquie é t a i t p rê t e à a p p o r t e r son 
concours à ce t t e poli t ique.7 
Q u a n d on eut déchi f f ré ce t é l ég ramme à Rome, B a r t h o u n 'é ta i t p l u s au 
nombre des v i v a n t s . Il ava i t é té assassiné p a r un terror is te macédonien, h o m m e 
de l ' o rgan isa t ion ter ror is te des croates sépa ra t i s t e s (oustachi) , en même t e m p s 
que le roi de Yougoslavie , Alexandre I e r , a u moment de la cérémonie d e son 
arrivée à Marseille. 
I I I . 
La nomina t i on de Lava l au poste de minis t re des Affa i res E t rangères , à la 
place de B a r t h o u , suscita du soulagement d a n s plusieurs capi ta les européennes , 
su r tou t à Ber l in ; Varsovie, Budapes t et R o m e exp r imèren t également leur 
c o n t e n t e m e n t . On s ' a t t e n d a i t à ce qu'il t é m o i g n e de moins d ' in t rans igeance , de 
plus de disposi t ions à s 'accorder , et de m o i n s d 'amit ié p o u r les Sovié t iques 
que son prédécesseur . Il est év ident que p o u r ces mêmes ra i sons son a v è n e m e n t 
p rovoqua le m é c o n t e n t e m e n t des mil ieux où l 'on a t t e n d a i t de la po l i t i que 
f rançaise d 'énerg iques mesures de sécurité.8 
Lava l sa t i s f i t e x a c t e m e n t ces a t t en t e s , bien qu'il n ' e u t procédé à a u c u n 
changemen t formel de la pol i t ique p r é c é d e m m e n t suivie. L a poli t ique é t r a n g è r e 
6
 K.63.1934—11/27— 96/3350, rapport du 9 oct . 1934 de Végh. — Mussolini tenta d'at-
ténuer l'effet malencontreux en adressant un télégramme à Gömbös qui, offensé, y répondit 
de façon laconique. K.64.1934—41 — 505 lettre d'András Ногу à Kánya qui était à San Remo, 
le 9 oct. (Ногу était, depuis octobre 1934, vice-ministre des Affaires Etrangères en remplace-
ment de G. Apor qui était devenu ambassadeur à Vienne.) 
7
 Couleur f. 245, télégramme daté du 9 oct. 1934 envoyé par Rocco, ambassadeur d'Ital ie 
à Prague. 
8
 K.63.1934—11/1 —115/35992, rapport daté du 17 oct. expédié par Wettstein, ministre 
de Hongrie à Prague; 115/3680, rapport de Khuen-Héderváry daté d u 2 3 o c t . 1934; 11/7—188 
(6385) rap. d'Apor amb. de Hongrie à Vienne, nov; 11/25 — 285/6554 rap. de Khuen-Héderváry 
22. nov. 1934. Couleur, f. 264 dépêche expédiée par Cesianu, ambassadeur de Roumanie à Paris, 
en d a t e d u 18 o c t . — ARON, ROBERT: ouvr . cit. p p . 1 6 9 — 215. BAUMONT: Gloires et tragédies de 
la IIIe République, Paris 1956, pp. 364—367 (portrait de Laval et analyse de sa politique). 
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q u e les deux min i s t res p r a t i q u è r e n t en 1934 — 35 démont re de façon é c l a t a n t e 
comment on p e u t arriver à des résul ta ts d i a m é t r a l e m e n t opposés en e m p l o y a n t 
a p p a r e m m e n t les mêmes m o y e n s . A l 'heure actuelle, on lit souvent d a n s d e s 
ouvrages h i s to r iques que L a v a l aura i t alors a b a n d o n n é l ' idée du pacte o r i en t a l 
e t aurai t p r o p o s é le pacte d a n u b i e n dont l ' U n i o n Soviét ique au ra i t été é ca r t ée , 
à t i t re de con t r e -p ro j e t . Cette concept ion s impl i f ie t rop les choses. Laval n ' é c a r -
t a pas le p r o j e t de pacte o r i en t a l , bien au cont ra i re . Malgré le fait qu ' à cause 
des opposi t ions al lemandes e t polonaises ce proje t eu t d é j à p r a t i q u e m e n t 
échoué du v i v a n t de B a r t h o u , contre t o u t e a t t e n t e Lava l y recourut de nou -
v e a u et s 'en occupa encore des mois d u r a n t . Mais le changemen t cons is ta i t 
précisément d a n s cette invar iab i l i t é de la poli t ique. S'il ava i t considéré ce 
p ro j e t comme a y a n t échoué, ce qui était le cas , et s'il en a v a i t tiré les conclu-
sions qui s ' imposa i en t , il a u r a i t d û conclure avec l 'Union Sovié t ique les accords 
envisagés p a r B a r t h o u . Au l ieu de cela, il t e n t a de rendre le p ro je t a ccep tab l e 
p o u r l 'Al lemagne et la Pologne au moyen de différentes concessions ou t o u t 
a u moins de g a g n e r du t e m p s avec cette combina ison . Il s emble donc b ien q u e 
si, pour B a r t h o u , le pacte o r ien ta l était le chemin qui d e v a i t aboutir à u n e 
alliance avec l ' U R S S , pour L a v a l , c 'étai t le chemin qui lui p e rm e t t a i t d ' é v i t e r 
u n e telle a l l i ance . Bar thou a v a i t estimé q u e si le p ro je t échouai t , l ' a l l iance 
avec l 'URSS se t rouvera i t jus t i f i ée , alors q u e pour L av a l , la réal isat ion du 
pro je t , même a u prix de concessions, au ra i t jus t i f ié l ' a b a n d o n de l ' idée d ' a l -
l iance avec l ' U R S S . 
A la su i t e des sollicitations de L i tv inov , Laval s ' accorda cependant avec 
l 'Union Sov ié t ique , en décembre 1934, pour ne pas conclure d 'accord pa r t i cu l i e r 
avec les p a r t i c i p a n t s hypo thé t i ques du pac t e , e t sur tout avec ceux qui n ' a v a i e n t 
pas encore s igna lé leur pa r t i c ipa t ion , a v a n t la f in des négociat ions. Ainsi , la 
F rance subordonna- t -e l le au so r t du pac te n o n seulement l 'al l iance éven tue l l e 
avec l 'Union Soviét ique, mais aussi l 'accord avec l 'Al lemagne, mesure des t inée 
de toute é v i d e n c e à inf luencer l ' a t t i tude de cet te dernière.9 
9
 En ce qui concerne les pourparlers à propos du pacte oriental en nov . dec. 1934 voir: Cou-
leur, f. 268, dépêche envoyée le 20 nov . par Cerrutti, ambassadeur d'Italie à Berlin: dépêche de 
Savel Radulescu,chef du département politique du ministère des Affaires Etrangères de Rou-
manie, à l ' intention de Titulescu à Genève, le 22 nov.; ibidem f. 4.30 nov. 27: K.63. 1934 11/24-
143/6541, rapport de Matuska, 24 nov. 17—6791 et 11 /24-143 /6791 . Rapport de Matuska, 
ambassadeur de Hongrie à Varsovie, le 4 déc.; 11/25 — 282/6853, rapport de Masirevich, le 6 déc.: 
11/24 143/6934 e t 11/28—203/6934, rapport de Barcza, ambassadeur de Hongrie au Vatican, le 
8 déc.; 143/7030, rapport de Khuen-IIéderváry, déc . ; [1935 — 7/28 — 91 rapport de Jungerth 
Arnóthy, ambassadeur de Hongrie à Ankara, 17 déc. 1934.; 1934 11 -123/7030 et 11/28 203/ 
7030, rapport de Khucn-Héderváry, le 20 déc.; 11/28 203/7064, rapport de Matuska, le 22 déc.; 
DGFP/C vol. I l l No. 374, 379, 392, 359, 365, 382, 397. pp. 707—709, 7 1 5 - 7 1 9 , 7 3 9 - 7 4 3 , 
682 — 684,692 — 694 , 727—728, 752 — 753. Le commentaire de von Neurath sur la question est 
caractéristique; «le gouvernement français éprouve certaines réserves en ce qui concerne l'allian-
ce franco-russe e t aimerait éviter de se trouver seul avec les Russes. La reprise des entretiens à 
propos du pacte oriental permet de penser qu'il s'efforcera de ralentir le trop rapide rap-
prochement et de l'intégrer plutôt dans le cadre d 'un pacte général.» D G F P No. 382 pp. 727 
— 728; de l'avis d u gouvernement polonais, l'accord de décembre servit en partie à tranquil-
liser les Russes et , en partie, à éviter un nouveau Rapallo . Skrzynski, ambassadeur de Pologne 
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On ne peu t donc pas dire que Lava l abandonna l ' i dée du pacte o r i en ta l ; 
on doit p l u t ô t dire qu'i l vou la i t a b a n d o n n e r l 'idée d ' u n e al l iance avec l ' U R S S 
en m a i n t e n a n t ce pro je t . D ' a u t r e pa r t , nous ne pouvons a f f i r m e r non p lus que 
l'idée d ' u n e alliance avec l ' I t a l i e f u t lancée pa r Laval . I l ne f i t que con t i nue r 
la pol i t ique inaugurée par ses prédécesseurs e t réaliser la promesse de B a r t b o u 
de rendre visi te à Rome. On ne peu t savoir quelles concessions Ba r tbou a u r a i t 
consenti dans ce domaine, nous savons seu lement que de son v ivan t il n ' e n f i t 
point . De t o u t e évidence, il se défiai t de p a y e r t rop che r l 'amit ié du «frère 
latin». D ' a u t r e pa r t , t and i s que les revendica t ions polonaises ne l ' empêcha ien t 
pas de cul t iver ses re la t ions soviét iques, il ne voulait p a s sacrifier les i n t é r ê t s 
yougoslaves sur l 'aute l de l ' ami t i é i ta l ienne. E n revanche , Lava l consent i t a u x 
exigences i tal iennes pour ainsi dire sans hési ta t ion. N o u s reviendrons encore 
sur ce po in t . 
D ' u n e façon générale, on considérai t Lava l comme u n par t i san de l ' ami-
tié f ranco- i ta l ienne , et ses déclara t ions ne f i r e n t que c o n f i r m e r cette impress ion. 
Mais q u a n d il repr i t en ma in la direction des affaires é t r angè re s françaises, ce t t e 
o r i en ta t ion devai t j u s t e m e n t a f f ron te r u n e rude épreuve. L ' a t t e n t a t de Mar-
seille ava i t inév i t ab lement mis en évidence les an tagon i smes entre R o m e et 
Belgrade puisque t ou t le m o n d e savai t que l ' I ta l ie s ' e f força i t depuis des années 
de saper l ' un i t é de l ' E t a t Yougos lave et qu 'e l l e const i tua i t le principal r e f u g e et 
sout ien d u mouvemen t sépara t i s t e c roa te . On pouva i t diff ici lement penser 
q u ' a u m o m e n t ou les oustachi, soutenus p a r les italiens, vena i en t d 'assass iner 
son souvera in , la Yougoslavie ne d e m a n d e r a i t pas des r épa ra t i ons , et de solli-
citer à ce t t e f in le soutien de son alliée, la F r a n c e , d ' a u t a n t p lus q t e le min i s t r e 
f rançais é ta i t également v i c t ime de l ' a t t e n t a t . Cette po l i t ique aurai t c e p e n d a n t 
cont rar ié les pro je t s de Lava l q u a n t à l ' I t a l i e . Le p rob lème paraissai t d ' a u t a n t 
plus ép ineux que ni la F r a n c e ni la Yougoslavie ne v o u l a i e n t met t re en cause 
l 'Al lemagne, malgré les re la t ions étroi tes q u e certains de ses organismes en t re -
tena ien t avec les oustachis. L a poli t ique de r a p p r o c h e m e n t ge rmano-yougos lave 
que les Al lemands s ' e f força ient à cet te é p o q u e de re lancer ne p e r m e t t a i t pas 
une telle évolut ion. Les Al lemands v o u l a i e n t met t re à p r o f i t la m o n t é e en 
Yougoslavie des sen t iments ant i i ta l iens e t la défiance à l ' éga rd de la F r a n c e . 
Arrivé à Belgrade pour les cérémonies de l ' en te r remen t du roi Alexandre , 
au Vatican, déclara que son gouvernement ne permettrait jamais le passage des troupes 
soviétiques sur son territoire et du fait de cette requête des français, il s'opposa vigoureuse-
ment à leur politique. /К.63.1934—11/24—143/6934 et 11/28—203/6934, rapport de Barcza, le 
8 déc. 1934. A propos de la position de l'opinion française en ce qui concerne l'alliance franco-
russe voir: K.63.1934—11/28—003/3168, rapport de Khuen-Héderváry, le 24 sept, et DGFP(C) 
vol. I l l No. 214 pp. 419—422. — FÚRNIA donne une interprétation similaire de la politique 
pratiquée par Barthou dans l'affaire du pacte oriental (ouvr. cité, pp. 116—120), en allant 
jusqu'à affirmer que la multilatéralité du pacte ne lui était nécessaire que pour s'assurer de 
l'adhésion anglaise, mais qu'il était convaincu dès le début que l 'Allemagne n'y adhérerait pas. 
HERRIOT fait état dans ses mémoires des réticences de Laval et des appels pressants des 
Soviétiques (Jadis. II. D'une guerre à l'autre. 1914—1936. Paris. 1955. p. 492) 
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Göring p rod igua non seu lemen t des marques extérieures de sympath ie , ma i s 
il écar ta aussi les idées de r év i s ion des f ron t iè res , et su r tou t celles des Hongrois , 
f a i s an t ainsi le m a x i m u m p o u r amener les mil ieux po l i t iques yougoslaves, et 
s i m u l t a n é m e n t les roumains à voi r l 'Al lemagne d 'un bon oeil . Cette t e n t a t i v e 
ne resta pas s a n s succès.10 D a n s ces condi t ions , il ne r e s t a i t p lus d ' au t re solu-
t i o n que de f a i r e re tomber la responsabi l i té de l ' a t t e n t a t s u r un seul é t a t , la 
Hongr ie . S'il é t a i t just if ié e t ra isonnable de poser le p r o b l è m e de la responsa-
bi l i té de la H o n g r i e h o r t h y s t e , fermer les y e u x sur les é t ro i t e s relat ions que 
l ' I t a l i e fasciste e t l 'Al lemagne nazie en t r e t ena i en t avec les oustachis l ' é t a i t 
beaucoup moins . Or, ce n ' é t a i t pas la recherche de la vé r i t é , mais les p r o j e t s 
d ' accord de L a v a l qui d i c t è r e n t la solution. De son p rop re aveu , c'est lui qu i 
d o n n a au gouve rnemen t yougos l ave l'idée de s'en p rendre à la Hongrie, e t il 
expl iqua en m ê m e temps à t o u s les ministres des Affaires E t r a n g è r e s des p a y s 
de la Peti te E n t e n t e qu'ils n e devaient p a r l e r que de la complic i té hongroise 
d a n s l 'affaire de l ' a t t en t a t , pu i sque ses p r o j e t s et sa po l i t i que i tal ienne n e 
pe rme t t a i en t p a s de mêler R o m e à cette a f f a i r e . E t a n t d o n n é que cette m ê m e 
pol i t ique ne p e r m e t t a i t non p lus une in t e rven t ion t r o p énergique cont re la 
Hongrie , alliée de l ' I talie, à la Société des N a t i o n s , Laval j o u a aux côtés d ' A n -
t h o n y Eden, le rôle du m é d i a t e u r pour a m e n e r la Yougoslavie à la modéra t ion 
vis-à-vis de la Hongrie . Les minis t res des Af fa i res E t r a n g è r e s de Tchécoslova 
l u
 Le comportement de Göring à Belgrade et surtout ses déclarations condamnant le 
révisionnisme hongrois tendirent à tel point les relations entre les deux gouvernements que 
le ministère hongrois des Affaires Etrangères menaça Berlin d'aller rejoindre la Petite Entente . 
K. 63. 1 9 3 4 - 1 6 / 2 5 - 3 7 3 5 et 21/7 — 3735 rapport de Masirevich 22 oct . 1934; 16/25—6324 
rapport d'Apor du 3 nov.: 21/7 — 6407 rapport de Masirevich du 9 nov. — Sur le chemin du 
retour Giiring déclina l'invitation à s'entretenir avec Horthy, bien qu'i l eut passé un long 
moment à l'aéroport de Budapest en compagnie des ambassadeurs français et vougoslave. 
K. 63. 1934 - 1 6 / 2 5 — 3750 et 21/7 — 29(3850) rapport quot. du 20 oct. 1934.; 1 9 3 4 - 1 6 —Mar-
seille II. — 8644.56. et f. suiv. ( écoutes téléphoniques): conversations entre Mackensen, am-
bassadeur d'Allemagne à Budapest , et von Heeren, ambassadeur d'Allemagne à Belgrade, 
entre Mackensen et le lieutenant-colonel Koos, entre Vukcevic, ministre de Yougoslavie à 
Budapest et Cerny, haut fonctionnaire du ministère yougoslave des Affaires Etrangères, etc. 
— Göring réitéra ses déclarations host i les au révisionnisme au ministre de Roumanie à Berlin. 
Couleur, f. 373 et 376. Dépêches de Comnen, ambassade roumaine à Berlin, du 24 et 25 oct.; 
f. 251, dépêche de Cerrutti du 2 nov . : K. 63. 1 9 3 4 - 2 1 / 7 - 2 9 ( 3 8 0 3 ) dép. de Villani du 2 nov.; 
D G F P (C) III. N o s 284. 291, pp. 548 — 549, 5 5 9 - 5 6 0 . — Le gouvernement hongrois protesta. 
K. 63. 1 9 3 4 - 1 6 / 2 5 — 3659 Instructions des Affaires Etrangères à Masirevich, 25 oct.; 21/7 -
3736 et 16/25 — 3736 rapp. de Masirevich sur les entretiens du 25 et 26 oct . , le 26 oct.: K. 64. 
1 9 3 4 - 2 1 648 rapp. de Masirevich du 17 nov.: DGFP(C) III. Nos 269, 305, 336, pp. 5 3 0 - 5 3 1 . 
583 — 586. 643 — 644. Le ministère allemand des Affaires Etrangères s'efforçait d'arranger 
cet te affaire et de s'assurer le soutien de Hitler contre Göring. ce qui semblait encore pouvoir 
réussir. Couleur, f. 423. dép. de Peta la , chargé d'affaires de l'ambassade de Roumanie à Berlin, 
le 16 nov.: D G F P (C) III. No. 323. p. 6 2 2 - 6 2 4 . - Fischer, attaché militaire allemand à Buda-
pest, Patzig, directeur de 1'Abwehrabteilung, et f inalement Reichenau, vice-ministre de la 
guerre, firent chacun à leur tour savoir au gouvernement hongrois que la politique allemande 
n'avait pas changé. K. 63. 1934 — 21/7 — 6481. Notes sur les déclarations de Fischer, du 20 nov . 
1934; 6481. Notes sur les déclarations de Patzig et de Reichenau. — A la suite de ces événe-
ments, le gouvernement hongrois déclara qu'il n'avait pas l'intention de menacer de son ad-
hésion à la Pet i te Entente. D G F P (C) III. No. 349. p. 665. Neurath désavoua Göring aussi 
devant les Italiens. Couleur, f. 251. dép. de Cerrutti, du 2. nov. 1934.; DGFP(C)III. No. 291. 
pp. 559 — 560. (Le désaveu de Göring ne figure que dans le premier de ces documents). 
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quie e t de Roumanie sou t in ren t — di t -on — cet te m a n o e u v r e et , malgré la 
for te pression de son opin ion pub l ique , le gouvernement yougos lave se décida 
éga lement à se résigner, b ien que t o u s fussent convaincus de ce que les ficelles 
de l ' a t t e n t a t eussent é t é t i rées depuis Rome . Le b ien- fondé de ce t te convict ion 
ne cons t i t ue du point de vue de ce t t e analyse q u ' u n p rob lème d ' in t é rê t se-
condai re . 1 1 
Il fa l la i t donc d ' a b o r d enter rer les deux mor ts p o u r que le r a p p r o c h e m e n t 
f ranco- i ta l ien puisse p r e n d r e corps p a r la conclusion d ' u n t ra i t é . P e n d a n t la 
première phase du dé rou lemen t de c e t t e affaire, c 'est à dire j u s q u ' à l ' adop t ion 
par la Société des Na t ions d 'une résolu t ion au mois de décembre , il ne pouva i t 
é v i d e m m e n t pas être ques t ion de d i scu te r du fond, il s 'agissai t p lu tô t de créer 
les condi t ions et de d é b l a y e r le t e r ra in des diff icultés m a j e u r e s qui l ' obs t rua ien t . 
P e n d a n t que Laval p a y a i t la première t r anche du pr ix de l ' ami t ié i ta l ienne par 
la l i qu ida t ion heureuse de l ' a f fa i re de Marseille, R o m e s 'e f força i t d ' é t ab l i r 
j u s q u ' à quel point ses p rop res alliés pouva i en t la suivre dans son r a p p r o c h e m e n t 
avec la F rance . D ' a u t r e p a r t , elle vou la i t peut -ê t re a t t e n d r e de voir si le confl i t 
hungaro-yougos lave n ' e n arr iverai t p a s à un point où il lui serait possible de 
par t i c iper au d é m e m b r e m e n t de la Yougoslavie . Nous ne pouvons pas ê t re t o u t 
à fa i t ce r ta in du sér ieux de cet te dern iè re concept ion. Il est c ependan t de fa i t 
que Mussolini f i t p lusieurs fois allusion à cet te éventua l i té , dép lo ran t t a n t ô t que 
la faiblesse de l 'Aut r iche comprome t une telle in te rven t ion , et en fa i san t t a n t ô t 
c o m p r e n d r e que c ' é ta i t la disposit ion de l ' I tal ie à in te rven i r qui ava i t préservé 
la Hongr ie d 'une a t t a q u e yougoslave.1 2 
D a n s le courant de novembre , le gouvernement i tal ien poursu iv i t des 
négocia t ions avec le chancel ier au t r i ch ien Schuschnigg et le p remier minis t re 
11
 K. 64. 1935 — 16 — 2(282) Notes concernant les pourparlers de Genève, du 10 au 18 
janv. 1935.: 16/a —109 Rapports quotidiens des négociations de Kánya à Genève: 11/7 — 426 
rapp. quot. convers. de Laval et Kánya, 17 janv. 1935.: 1934 — 41 — 608 copie du rapp. de 
Noël, ambassadeur de France à Varsovie en date du 25 oct. transmis par la légation de Hongrie 
à Paris.; K. 63. 1 9 3 5 - 7 / 7 — 6919/1934. rapp. de Wettstein du 12 déc. 1934.; 1 9 3 4 - 1 6 — 3309 
(6471) dépêche de Tahy, représentant permanent de la Hongrie à Genève, le 21 nov.; 16-
Marseille II. sans No. f. 139. dép. de Cesianu du 7 déc.; Couleur, f. 176 dép. de Staniov, ministre 
de Bulgarie à Paris le 19 oct. 1934.; f. 125. Dépêche de Titulescu, de Genève le 22 nov.; f. 150. 
dépêche de Cesianu, du 7 déc.: f. 175. dépêche de Comnen du 11. déc. 
12
 Mussolini examina cette éventualité avec Schuschnigg. K. 64. 1934 20 — 659. rapp. 
d'Apor du 23 nov. 1934. — Il ordonna même certains préparatifs militaires, et exprima plus 
tard à l'ambassadeur hongrois son regret que l'on n'ait pu réaliser cette action à cause de la 
faiblesse de l'Autriche. K. 64. 1934 — 23 — 705 rapp. de Villani du 13 déc. — Au cours d'un 
séjour à Rome, le colonel Gusztáv Hennyey apprit dans des milieux militaires que Mussolini 
avait déploré l'accord de Genève en ces termes: «une situation militaire avantageuse comme 
celle que nous venons de voir à peu de chance de se reproduire avant longtemps et il n'aurait 
pas fallu manquer cette occasion.» K. 64. 1934 — 23 — 725. rapp. de Hennyey déc. 1934. 
Plus tard. Mussolini voulut donner l'impression qu'en manifestant sa disposition d'intervenir 
contre Belgrade, il avait sauvé la Hongrie d'une invasion yougoslave. ALOISI; ouvr. cité, pp. 
246 — 247. — M. ADAM (La Petite Entente et la Hongrie. Manuscrit, p. 46.) cite les procès-verbaux 
des négociations du mois de novembre entre Mussolini et Gömbös. Selon ce document, Musso-
lini promit l'intervention militaire pour le cas où la Hongrie serait attaquée. Référence: K. 64. 
1 9 3 8 - 2 3 sans No. f. 1 9 3 - 1 9 4 . 
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hongrois Gömbös . Outre la coord ina t ion des pol i t iques é t rangères , ces pour-
par le rs de R o m e visaient c e r t a i n e m e n t à d é m o n t r e r le bon fonc t ionnemen t et la 
viabi l i té du p a c t e t r ipa r t i t e conc lu en mars 1934 dans la Ville éternelle. 
A Rome, Schuschnigg d iscu ta su r t ou t de p rob lèmes f inanciers et de 
ques t ions de pol i t ique in té r i eure et é t rangère . On lui par la d ' u n pac te avec 
l 'Al lemagne qui serait conclu p o u r dix ans et Schuschnigg en a p p r o u v a l 'idée. 
Mussolini é v o q u a la possibili té d ' une guerre cont re la Yougoslavie , et on par la 
également de l ' a r m e m e n t de l 'Aut r iche . Les I ta l iens i n fo rmèren t également le 
chancel ier au t r i ch ien de ce q u e les relat ions germano- i ta l iennes é t a i en t invari-
a b l e me n t mauva i ses , et de ce que les re la t ions avec la F r ance s 'amél ioraient 
ne t t emen t . 1 3 
Les conversa t ions avec Gömbös para issa ient plus i m p o r t a n t e s ; en effet , 
l 'Aut r iche n ' a v a i t aucune ob jec t ion à l ' éventua l i t é d ' u n r a p p r o c h e m e n t f ranco-
i ta l ien, et qu 'e l le considérai t m ê m e ce r a p p r o c h e m e n t comme ex t rêmement 
sa lu ta i re de son poin t de vue , alors que l 'on pouva i t c o m p t e r avec de sérieuses 
rét icences de la p a r t du chef d u gouvernement hongrois . Af in d 'assurer plus 
d ' impor t ance à la Hongrie e t lui conserver une re la t ive indépendance , Gömbös 
a v a i t entrepris , dès l 'été 1934, une action vigoureuse pour améliorer les rela-
t ions hungaro-polonaises; il a r r i va donc à R o m e après u n voyage plus ou moins 
réuss i à Varsovie.1 4 
Les conversa t ions que Gömbös poursu iv i t à R o m e compor t a i t deux 
po in t s i m p o r t a n t s : l 'affaire de Marseille et le p rob lème de l ' ex tens ion du pac te 
t r i pa r t i t e de R o m e . A cet te époque , le gouve rnemen t hongrois se t r ouva i t dans 
u n e si tuat ion de pol i t ique é t r a n g è r e cri t ique. Son «grand ami», le gouvernement 
i ta l ien envisageai t de se r a p p r o c h e r de Paris , s u p p u t a i t les possibili tés d ' é tendre 
le pacte t r i p a r t i t e à cer ta ins E t a t s membres de la Pe t i t e E n t e n t e , voulai t 
ga r an t i r l ' i ndépendance de l 'Au t r i che de concer t avec la F r a n c e et également 
avec les m e m b r e s de la P e t i t e E n t e n t e , et engageai t même des conversa t ions à 
13
 K. 64. 1 9 3 4 - 2 0 - 6 5 9 . rapp. d'Apor du 23 nov. 1934.; DGFP (C) III. No. 345 pp • 
6 5 9 - 6 6 0 . 
11
 Le gouvernement hongrois n'avait pas mis le gouvernement italien au courant des 
préparatifs du voyage à Varsovie. Voici, selon les Affaires Etrangères, le résultat principal de 
ce voyage: «En ce qui concerne les perspectives plus lointaines . . . après le voyage de monsieur 
le premier ministre, les tendances politiques des deux pays peuvent se rencontrer sur certains 
points , si la constellation est favorable». (Selon la première version: ". . . si la constellation est 
favorable, sa visite peut devenir le point de départ de la politique commune des deux pays, 
politique qui pourrait être dirigée contre la Tchécoslovaquie».) K. 63. 1934 — 17/7 — 356/3709 
circulaire des Affaires étrangères, en date du 27 oct. 1934. — En ce qui concerne le voyage 
à Varsovie, voir en outre; K. 63. section 17 (polonaise), sous-section 7.: Couleur; f. 333, 357, 
372, 249. Dépêche de Bilciurescu à Titulescu, à Genève, le 2 oct.; dépêche à Savel Radulescu, 
ministre de Roumanie à Budapest, les 15 et 23 oct., Bellardiricci, chargé d'affaires de l'ambas-
sade d'Italie à Varsovie, le 24 oct.; K. 63. 1934 —16-Marseille II. sans No. f. 96. dépèche de 
Cesianu du 23 oct.; 1 1 / 2 4 - 1 4 3 ( 3 3 1 5 ) rapp. de Khuen-Héderváry du 8 oct.; 11 /7 -188 (3926) 
conversations entre Kánya et Beauverger, chargé d'affaires de la Légation de France à Buda-
pest , le 2 nov.: K. 64. 1934 — 41 — 505. Lettre envoyée par Hóry à Kánya, à San Remo, le 
8 oct.: 41 — 608 rapp. de Beauverger du 25 oct. dont copie envoyée par la légation de Hongrie 
à Paris. 
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propos d ' u n pacte d a n u b i e n général. L ' a u t r e bonne «étoile» du g o u v e r n e m e n t 
hongrois , l 'Al lemagne, fa isa i t p u b l i q u e m e n t la cour à la Yougoslavie e t à la 
R o u m a n i e ; en présence de plusieurs h o m m e s d ' E t a t et de d ip lomates , Göring 
s 'é ta i t déc laré opposé a u x vues révis ionnis tes de la Hongr ie . Ainsi, p e n d a n t la 
seconde moi t ié de 1934, aucune des puissances fascis tes ne sembla i t ê t r e un 
appui sûr p o u r les p r o j e t s hongrois. 
Les hommes pol i t iques hongrois é ta ient généra lement d 'avis que leur 
pays ne p o u v a i t que p e r d r e à une a l l iance f ranco- i ta l ienne. Quand , en a u t o m n e 
de 1934, l ' éven tua l i t é de cet te al l iance appa ru t , ils mul t ip l iè rent les effor ts 
pour r a p p r o c h e r l 'Al lemagne de l ' I t a l i e et p ro tes tè ren t cont re une éventuel le 
amél io ra t ion des r a p p o r t s entre R o m e et Belgrade1 5 I s t v á n Beth len , que l 'on 
con t inua i t de tenir p o u r l ' un des i n sp i r a t eu r s de la pol i t ique é t rangère hongroise, 
c r i t iqua v io lemment d a n s la presse la poli t ique f r ança i se et s ' ind igna d ' un 
éven tue l a p p r o c h e m e n t f ranco-i ta l ien. 1 6 Quan t au min is tè re des Affaires E t r a n -
gères à d é f a u t de pouvo i r cont recar re r ces projets , au moins s 'efforça- t - i l d 'y 
fo rmuler des condit ions. Tou t por te à croire que p e n d a n t u n m o m e n t , t o u t au 
moins j u s q u ' a u débu t de 1935, le p r e m i e r ministre Gömbös , for t des promesses 
de Mussolini , jugea de f açon opt imis te la possibilité de fa i re adop te r ces condi-
t ions. Les p rocès -verbaux de ses négocia t ions , le fa i t qu ' i l fa isa i t d i s t r ibuer des 
car tes de Hongr ie ou les f ront ières du p a y s étaient r evues et modifiées, laissent 
penser qu ' i l tenai t p o u r possible que la F rance paie l ' ami t i é de l ' I t a l ie p a r une 
révision ter r i tor ia le par t ie l le consentie a u prof i t de la Hongr ie . Sur c e t t e ques-
t ion il y a v a i t une opposi t ion év iden te ent re Gömbös, désireux d ' o b t e n i r de 
rapides succès en ma t i è r e de pol i t ique é t rangère , et le minis t re des Affaires 
E t r angè re s , K á n y a , ainsi que tou t l ' appa re i l de son minis tère . A y a n t hé r i t é des 
principes élaborés du t e m p s de premier minis t re Be th len , ces derniers se refusai-
ent à t o u t e révision par t ie l le , et p u i s q u ' à cet te époque on ne pouva i t pa r l e r de 
rien de p lus , ils éca r tè ren t tou te négocia t ion concrète conce rnan t une modif ica-
t ion par t i e l l e des f ront iè res . Ainsi, selon le ministère des Affaires E t r angè re s , la 
Hongr ie ma in t ena i t ses pré ten t ions conce rnan t le r e t o u r à la mère -pa r t i e des 
anciens ter r i to i res de popu la t ion hongroise , un plébisci te devan t avoi r lieu 
dans les au t r e s anciens terr i toires d u royaume . On es t ima i t donc que t o u t e 
négocia t ion po r t an t sur une révision par t ie l le équivala i t à renoncer au pr inc ipe 
15
 ALOISI, ouvr. cité pp. 180 — 182. 
16
 BETHLEN, ISTVÁN; La situation internationale de la Hongrie en Europe après le voyage 
de Barthou. Pesti Napló, 1ER juillet 1934. (une partie de cet article est citée par ELEK KARSAI, 
A budai Sándor palotában történt (Ce qui se passa au palais Sándor à Buda) Budapest , 1963. 
p. 254) et BETHLEN, I.; La situation de la Hongrie au début du rapprochement politique franco— 
italien. Pesti Napló 8 septembre 1934 (cet article est cité par L. KEREKES, ouvr. cité, p. 153.) 
Ce sont les déclarations anti-révisionnistes de Barthou, faites à Bucarest et à Kolozsvár (Cluj) 
qui fournirent l'occasion à Bethlen d'écrire le premier de ces articles, et d'y attaquer violem-
ment la politique française. Barthou fit dire plus tard à Gömbös qu'il n'avait pas eu, en faisant 
ces déclarations, l'intention de léser la Hongrie. K. 64. 1934 — 41—522 note sur la conversation 
de Gömbös avec Soulier, le 2 oct. 1934. 
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d e l ' intégri té. L a révision t e r r i to r i a le que G ö m b ö s voulai t ob ten i r ne f igurai t 
p a s parmi les condi t ions posées pa r ce d o c u m e n t , elles compor t a i en t en re-
v a n c h e l 'égalité des droits à l ' a r m e m e n t , le renouve l lement des obligations 
conce rnan t la p ro tec t ion des minor i t é s et le ma in t i en du pr inc ipe de la possi-
b i l i t é d 'une révis ion pacif ique des t ra i tés de Tr ianon. 1 7 
Les personnal i tés d i r igeantes du ministère des affaires é t rangères considé-
r a i e n t qu ' é t an t d o n n é la g rav i t é de la s i tua t ion , elles deva ien t obteni r , en plus 
d e l 'accès au m a r c h é a l lemand, le soutien mil i ta i re de l ' I ta l ie . Elles es t imaient , 
en effet , que l 'Al lemagne a v a i t encore besoin d ' env i ron 10 ans pour que son 
po ten t i e l mil i ta i re devienne v r a i m e n t efficace. E n outre , les «inconséquences» 
d o n t la pol i t ique é t rangère a l l emande faisai t p r e u v e à cet te époque , ainsi que 
les idées expr imées par Gör ing con t r ibuèren t également à ce que K á n y a f i t 
s iennes les conclusions de Masirevich, ambassadeu r hongrois à Berl in, conclu-
s ions selon lesquelles la Hongr ie ne pourra i t ob ten i r que for t peu de l 'Allemagne 
p o u r soutenir sa poli t ique de révis ion des f ron t iè res . Le minis tè re des affaires 
é t rangères pensa i t , d ' au t re p a r t , que la Hongr ie serait plus t a r d en mesure de 
f a i r e payer à l 'Al lemagne le s o u t i e n qu'elle appo r t e r a i t , le cas échéan t , à 1'An-
schluss , mais à condi t ion de s ' ê t r e p réa lab lement prononcée con t re ce dernier. 
D ' u n autre cô té , ce t te concep t ion impl iquai t q u ' o n acquiescerai t dans une 
ce r ta ine mesure à la pol i t ique i ta l ienne à l ' éga rd de la F rance . On supposai t 
q u e l ' I tal ie ne p o u r r a i t se pas se r de l 'alliance hongroise, car à son défaut son 
in f luence en E u r o p e centrale se t rouvera i t f o r t e m e n t rédui te . On pouvai t donc 
f i x e r un pr ix à l 'accord hongrois . Néanmoins , le gouve rnemen t de Budapes t 
" U n e circulaire datée du 2 mai 1929 avait récapitulé les principes fondamentaux de 
la politique étrangère hongroise. Ce document désigne la révision totale des traités de paix 
comme l'objectif principal de cette politique. On y lit notamment; «Ces derniers temps, on lit 
souvent dans les journaux hongrois des idées selon lesquelles le mouvement révisionniste ne 
devrait viser que les frontières ethniques. Ceux qui t iennent ces propos est iment probablement 
que la révision sera possible progressivement, en plusieurs étapes, et oublient qu'un tel com-
portement renonce dès le départ à exercer une influence efficace sur l'obtention de la révision 
si l'occasion s'en présente au cas d'une constellation politique que l'on ne saurait prévoir.» 
K. 63. 1934 — 39 — 9/1650(33). — Par contre, parlant avec de Vienne, ministre de France à 
Budapest , Gömbös se déclara prêt à engager des négociations avec les hommes d'Etat français 
sur une révision qui ne serait que partielle, et il accepta même de s'entremettre entre la France 
et l'Italie. Le Ministère des Affaires Etrangères invita en même temps le ministre de Hongrie 
à Paris a s'en tenir aux instructions antérieures. K. 64. 1933 — 23 — 13/664. Conversations entre 
Gömbös et de Vienne le 4 déc. 1932 et instruction des Affaires Etrangères en date du 9 déc. 
La note en date du 9 décembre préparée par la section politique du ministère des Affaires 
Etrangères à l ' intention du premier ministre critiqua le procédé de celui-ci et souligna qu'une 
négociation sur la révision signifierait l'abandon du principe de l'intégrité nationale. Gömbös 
répondit le 12 décembre en disant que ses déclarations n'étaient qu'un geste de politesse et qu'il 
considérait ces conversations comme une »investigation». Ibidem. Ces investigations, il les 
continua plus tard, et il déclara le 2 oct. 1934 à Soulier, président de la commission des affaires 
étrangères de la Chambre des députés de France qu'il »serait le premier à se rapprocher de la 
politique étrangère de la France si la Hongrie pouvait en tirer un avantage quelconque». Il 
précisa même ses conditions: «1. Sauvegarde des droits des minorités nationales; 2. Solution 
des problèmes économiques; 3. Désarmement. 4. Révision des frontières de façon telle qu'elle 
permette à la Hongrie de vivre et qu'elle ne ruine pas ses voisins». K. 64. 1934 — 41—552. Note 
sur la conversation, le 2. oct. 1934. 
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ne renonça pas à jouer le rôle de m é d i a t e u r entre R o m e et Berlin, ce rôle con-
s i s tan t essentiel lement à convaincre l 'Al lemagne de fa i re une déc la ra t ion re-
connaissan t l ' i ndépendance de l 'Au t r i che . Le gouve rnemen t hongrois s 'effor-
çait d ' exp l iquer aux Al lemands que la réal isat ion de l 'Anschluss n ' é t a n t pas à 
l 'o rdre du j o u r imméd ia t , u n e telle déc la ra t ion ne p o u v a i t avoir d ' a u t r e consé-
quence que de rendre supe r f lue la t e n d a n c e italienne à se rapprocher de la France 
à condi t ion que cette déc lara t ion pu isse servir de base à un accord ge rmano — 
italien.1 8 
Grâce à cet a ide-mémoire du min i s t è re hongrois des Affaires E t r angè re s , 
Gömbös p u t exposer avec succès ses a r g u m e n t s à R o m e . Ses en t re t i ens fu ren t 
condui ts confo rmément à la ligne po l i t ique du minis tère des Affaires E t rangères , 
ceci près que Gömbös p a r l a une fois de plus de la possibili té d ' u n e révision 
part ie l le et qu ' i l laissa l ibre cours à son s tyle très personnel . Dans u n e déclara-
t ion fa i te à la presse, il p r i t posit ion, de façon plus claire que j a m a i s , en fa-
veu r de l ' indépendance aut r ich ienne , m a i s ceci é tai t con fo rme à la t a c t i q u e dont 
nous venons de parler. D ' a u t r e par t , il s ' assura le sou t ien mili taire de l ' I t a l ie en 
f a i san t accepter à Mussolini les cond i t ions hongroises à sa pol i t ique envers la 
F rance ainsi qu ' à l ' égard d 'un é v e n t u e l concours des pays m e m b r e s de la 
Pe t i t e E n t e n t e . En ef fe t , les França is ava ien t p roposé et les I t a l i ens avaient 
accepté l ' idée d ' é tendre le pacte de R o m e aux au t res p a y s danub iens . Gömbös 
posa comme condit ion la sa t i s fac t ion des exigences révisionnistes hongroises. 
I l remi t m ê m e à Mussolini une carte de la Hongrie avec ses nouvelles f ront ières 
pro je tées en précisant t ou te fo i s que les correct ions appor t ées au t r acé f ron ta l ie r 
avec l 'Au t r i che ne cons t i tua ien t pas u n e condition «sine qua non». Mussolini 
qual i f ia les exigences terr i tor ial ies de Gömbös de «raisonnables, ob jec t ives et 
modérées». Il pri t éga lement acte de ce que la Hongr ie réclamai t la réal isat ion 
p r a t i que de l 'égalité en dro i t s à l ' a r m e m e n t (met t re su r pied une a r m é e dont 
l 'effect if sera i t voisin de 100.000 h o m m e s ) , ainsi q u e l ' extens ion des me-
sures dest inées à pro téger les minori tés nat ionales et l ' a ssurance de leur auto-
nomie . 
Mussolini accepta ces exigences c o m m e condi t ions à la col laborat ion avec 
la Pe t i t e E n t e n t e , ce qui revena i t à d i re qu ' i l t raça des l imites à l ' éven tue l accord 
f r anco — i tal ien. Grâce à c e t t e formule, Gömbös rend i t impossible l ' adhés ion de 
la Pe t i t e E n t e n t e au p a c t e de Rome e t j e t a en même t e m p s les bases de la réali-
sa t ion de la t ac t ique conce rnan t l 'Anschluss . Il se r e f u s a à garan t i r l ' indépen-
dance aut r ich ienne avec la Pet i te E n t e n t e parce q u ' u n e telle f o r m u l e aura i t 
ba r ré la rou t e à tou te négociat ion u l t é r i eu re avec l 'Al lemagne au d é t r i m e n t de 
IS
 K. 63. Divers documents confidentiels, 1 9 1 9 - 1 9 3 6 . liasse No. 421. f. 332 — 334. Deux 
notes manuscrites (du crayon) de Gábor Apor, l'une concernant l'Anschluss, l'autre récapi-
tulant en relation avec le v o y a g e à Rome, les tendances principales de la politique étrangère 
de la Hongrie. (Sans date). Ces notes étaient vraisemblablement préparées avant le voyage 
de Gömbös à Rome, en juil let 1933.) 
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la P e t i t e E n t e n t e . F ina lement , il l iait dans une cer ta ine mesure les mains des 
i ta l iens dans les pourpar le r s poursu iv i s avec la France. 1 9 
Outre ce succès ma jeu r , G ö m b ö s s 'assura éga lement le sou t i en de l ' I t a l i e 
d a n s l 'affa i re de Marseille, et ceci sans s 'ê tre p ré sen té dans le rôle du solliciteur. 
P o s s é d a n t les rense ignements qui p rouva ien t les re la t ions du gouve rnemen t de 
R o m e avec les oustachis, d i f fé ren t s organismes des services d ip lomat iques 
hongrois ava ient plusieurs fois f a i t comprendre que la Hongrie r enda i t service, 
e n t r e autres , à l ' I t a l i e , quand elle consenta i t à j o u e r tou te seule le rôle du bouc 
émissaire . Selon les conclusions t a c t i ques d 'une analyse fa i te p a r le minis tère 
hongrois des Affaires Et rangères , on pouva i t in f lue r sur le g o u v e r n e m e n t i ta l ien 
en le m e n a ç a n t d ' u n e démarche de la Hongrie a u p r è s de la Société des Nat ions 
p o u r se défendre des accusat ions d o n t elle é ta i t l ' ob j e t , et qu 'e l le demande ra i t 
a lors une enquê te détail lée sur l ' a f fa i re . Il é ta i t clair qu 'une e n q u ê t e complète 
a u r a i t placé l ' I t a l i e dans une pos i t ion très désagréable ; elle f e ra i t donc t o u t 
p o u r évi ter ce t te s i t ua t ion et p r e n d r a i t le par t i de la Hongrie . G ö m b ö s n ' a p p o r t a 
à c e t t e conception q u ' u n e pet i te modi f ica t ion ; p e n d a n t ses en t re t i ens à R o m e 
il d o n n a l ' impression qu'i l n ' a v a i t pas encore décidé de ce problème. D ' a u t r e 
p a r t , connaissant le Duce, et c o n f o r m é m e n t à son propre ca rac tè re , il essaya 
de le prendre par les sent iments t o u t en b r a n d i s s a n t la menace d ' u n e crise en 
E u r o p e centrale . «Avec l 'accord de Son Altesse Sérénissime, le Régent , j e 
p e u x déclarer — dit- i l — que si la Hongrie deva i t se t rouver seule dans la l u t t e 
con t r e la Pe t i t e E n t e n t e , l ' éven tua l i t é d ' un conf l i t armé n ' é t a n t nu l lement 
exclue, elle l ' a s sumera i t q u a n d - m ê m e . Si l 'on f r anch i t nos f ront ières , nous 
au rons recours a u x a rmes et nous sout iendrons un comba t s ang lan t , tel q u ' o n 
n ' e n a pas encore v u dans l 'h is toire , même si nous savons à l ' a v a n c e que nous 
y périrons.« Après ce t t e t i rade p e u digne d ' un h o m m e d 'Etat , lucide, Mussolini 
p r o t e s t a contre la procédure engagée pa r la Société des Nat ions e t contre t o u t e 
«enquête détaillée», et assura G ö m b ö s du sout ien de l ' I ta l ie , y compris pa r les 
armes . 2 0 
19
 Documents de SEMSEY. III. No. 15. Notes sur l'entretien entre Gömbös et Mussolini, le 
6 nov. 1934. Après ces négociations, Suvich f i t savoir à l'ambassadeur roumain à Rome qu'il ne 
pourrait être question de l'extension du pacte de Rome. «Les Italiens voudraient bien le faire, 
mais Gömbös a pris une position différente». Couleur, f. 417, Dép. de Lugosianu, le 14 nov. — 
En ce qui concerne les négociations de Rome, voir encore: K. 63. 1936 — 39 —186(6395/1934) 
conversation entre Kánya et Kobr, ministre de Tchécoslovaquie à Budapest , le 12 nov.; 
1934 — 23/7 — 3058(3969) dépêche circulaire des Affaires Etrangères en date du 23 nov.; 
K. 64. 1935 — 23 — 12(7) lettre de Gömbös à Mussolini (copie en allemand), le 31 déc.; DGFP (C) 
III . No. 345. pp. 6 5 9 - 6 6 0 . 
20
 K. 63. 1934—11/7 — 188/3926 Notes récapitulatives de Hôry concernant la tactique 
à suivre dans l'affaire de Marseille, suivies d'une annotation selon laquelle Gömbös devait 
agir sur cette hase en vue d'obtenir le soutien diplomatique italien. (Ce document est cité par 
Karsai, ouvr. cité pp. 257 — 258, qui le considère comme l'expression de la reconnaissance de 
la complicité hongroise). Pour l'essentiel, le document dit que tout ce que l'on peut prouver 
dans cette affaire quant à la Hongrie, le gouvernement de Budapest peut tranquillement le 
reconnaître, parce que ces preuves n'impliquent pas la complicité, alors que la situation est 
toute différente dans le cas de l'Italie. Doc. de SEMSEY: III. No. 13. Notes sur les conversations 
de Gömbös et Mussolini., le 7 nov. 1934. Selon des informations parvenues au ministère rou-
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Le premier min is t re hongrois c o n t i n u a aussi de jouer à R o m e son rôle 
d ' in te rmédia i re entre l 'Al lemagne et l ' I t a l i e . Il ne laissa pas ignorer à Mussolini 
l 'opinion qu ' i l avai t de l ' i ndépendance au t r ich ienne , qu ' i l ne la cons idéra i t que 
comme provisoire et que , même prov i so i rement , elle ne lui semblai t p a s absolu-
men t nécessaire. Il exp l iqua qu 'à son avis l 'Al lemagne serait p r ê t e à négocier 
puisque son gouve rnemen t savait p e r t i n e m m e n t que ce n ' é t a i t p a s l ' I ta l ie , 
mais la F r a n c e , qui é t a i t le vér i table adversa i re . Gömbös est ima que le rappro-
chemen t f ranco—ita l i en avai t déjà p r o v o q u é à Berl in un effet s u f f i s a m m e n t 
g rand p o u r que l 'Al lemagne fu t p r ê t e à négocier et à s 'accorder avec l ' I ta l ie 
sur les zones d ' inf luence en Europe Cen t ra l e . Après la réponse de Mussolini qui 
ne v o y a i t pas , pour sa p a r t , d 'obstacle à de telles négociat ions, s inon des raisons 
de prest ige qui l ' empêcha ien t de fa i re le premier pas , Gömbös s ' e n t r e t i n t avec 
Hassell , ambassadeu r a l lemand à R o m e . I l lui exp l iqua que Mussolini se dé-
f ia i t de la pol i t ique a l l emande vis-à-vis de la Pe t i t e E n t e n t e , du fa i t des décla-
ra t ions fa i tes pa r Göring à Belgrade (!); néanmoins , l ' en t en t e f r anco—i ta l i enne 
m a n q u a i t , selon lui, de bases réelles. L a France res te ra i t t ou jou r s ennemie de 
l ' I ta l ie , t a n d i s que l ' e n t e n t e Berlin — R o m e éta i t une all iance na ture l le à laquelle 
l 'Aut r iche pour ra i t plus t a r d être a d j o i n t e . Il f i t savoir que Mussolini é t a i t p rê t 
à créer cet «axe» mais qu ' ap rès ce qu i s ' é ta i t passé, il lui é tai t imposs ib le de 
faire le p remier pas. Le «projet d 'axe» exposé à Mussolini compor t a i t d 'a i l leurs 
éga lement l 'adhésion de la Pologne. E n conclusion, Gömbös ne r enonça ni à 
l ' a l ignement sur l 'Al lemagne, ni à la «mise en v e n t e ultérieure» de l 'Au t r i che , 
ni à son rôle d ' in te rmédia i re entre Ber l in e t Rome. 2 1 Son succès dans la capi ta le 
i ta l ienne f u t couronné p a r la b r i l l an te réception o f fe r te en son h o n n e u r au 
Vat ican e t p a r les ef fus ions de louanges prodigués p a r le cardinal Pacell i a u x 
pol i t iques i ta l ienne et hongroise.22 
niain des Affaires Etrangères Gömbös se servit de ces arguments pour faire chanter le gouver 
nement italien. K. 63. 1934. Marseille II. sans No. f. 117. dépêche de Savel Radulescu à l'am 
bassadeur roumain à Rome, le 9 nov.; Couleur, f. 417. dép. de Lugosianu, le 14 nov. 
21
 En ce qui concerne les résultats des négociations de Rome, voir: K. 63. 1934—23/7 — 
3058(3969) dépêche circulaire des Affaires Etrangères du 23 nov.: DGFP (C) I I I . No. 310. 
pp. 596 — 598. — Kerekes fait l'analyse des négociations de Rome (ouvr. cité, pp. 156 — 159) 
en se fondant sur les mémoires de von Papen, le communiqué officiel et les déclarations de 
Gömbös. Nos conclusions ne sont pas tout à fa i t identiques aux siennes, dans la mesure où 
il considère qu'à Rome le gouvernement hongrois dut battre en retraite, abandonner la ligne 
allemande et revenir rapidement à la ligne ital ienne. Il estime, en effet , que l'affaire de Marseille 
contraignit Gömbös à prendre position en faveur de l'indépendence autrichienne e t à renier 
à Rome les promesses qu'il avait faites à v o n Papen quatre jours plus tôt à Vienne. Il pense 
qu'à Rome il n'était plus question de médiat ion; Gömbös dut se plier sans condition aux 
exigences italiennes. — La presse internationale donna des appréciations très diverses sur les 
négociations de Rome. Le commentateur du quotidien parisien «Le Temps» est ima qu'elles 
auraient rendu possible la coopération en Europe centrale, selon «Paris-Soir», la Hongrie 
reconnut implicitement le s tatu quo. En revanche, selon «Le Journal des Débats», c'est l'Italie 
qui prit position en faveur de la révision, tand i s que selon «La Presse», un bloc s'était formé 
à Rome contre la Petite Entente. (Tous ces journaux sont datés du 8 novembre.) Finalement, 
le «Daily Mail» envisageait l'adhésion, non de la Petite Entente, mais de l'Allemagne, au bloc 
de Rome. (9 novembre). 
22
 K.63. 1934—16/3 sans No. f. 26—31. rapport de Barcza du 17 nov. 1934. Le cardinal 
Pacelli déclara notamment «La coopération entre Rome, Budapest et Vienne est conforme 
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Après ce voyage de Rome, on t en t a d ' h a r m o n i s e r les poin ts de vue 
hongrois et au t r ich iens . Sur le chemin du re tour , Gömbös eut d ' a b o r d un entre-
t i en au Semmering avec le chancelier autr ichien, pu is Schuschnigg se rendi t en 
vis i te à B u d a p e s t . Les p rocès -verbaux de ces d e u x entre t iens n ' o n t pu ê t re 
re t rouvés pa rmi les documen t s des Affaires E t r a n g è r e s , mais les événements 
ul tér ieurs semblen t b ien indiquer que les deux chefs de gouvernement ne f u r e n t 
pas d 'accord sur u n e série de ques t ions i m p o r t a n t e s . L 'Aut r i che désirait u n 
r app rochemen t avec la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie et aura i t voulu 
conclure des pac tes d ' en t ra ide mutuel le , à quo i le gouvernement hongrois 
s 'opposa.2 3 Le g o u v e r n e m e n t au t r ich ien essaya cependen t de donne r l ' impres-
sion que la Hongr ie ava i t garan t i , au cours de ces négociat ions, l ' i ndépendance 
de l 'Autr iche , alors que le minis tère hongrois des Affaires E t r angè re s dément i t 
formel lement ces al légations. 
A la sui te des accords que Gömbös ava i t conclu au mois de novembre à 
Rome , les chances d ' u n e en ten te f r anco —italienne se t rouvè ren t considérable-
m e n t limitées, dans la mesure ou ces accords ne pe rme t t a i en t pas de ga ran t i r 
réel lement le s t a t u quo ni de collaborer de f açon plus étroi te avec la Pe t i t e 
E n t e n t e . 
D ' a u t r e p a r t , l ' évolut ion de la s i tua t ion eu ropéenne en général , et de la 
s i tua t ion a l l emande en part icul ier , pressa Mussolini de parven i r à cet accord, 
e t bien que t o u t le m o n d e par lâ t de l 'Autr iche , ce n ' é t a i t pas ce pays qui é ta i t 
p r inc ipa lement concerné.2 1 Il fa l la i t voir, en f a i t , que l ' inf luence a l lemande ne 
cessait de g rand i r en E u r o p e Centrale , que l 'Al lemagne semblai t pouvoir s 'ac-
corder avec la F r a n c e , éventue l lement en négl igeant l ' I ta l ie , e t qu 'un te l 
accord aura i t compromis , ou m ê m e rendu dé f in i t i vemen t impossible la réalisa-
t ion des aspi ra t ions i ta l iennes en Afr ique . 
E n 1934, l 'Al lemagne é ta i t l ' un des plus i m p o r t a n t s pa r t ena i res commer-
c i aux des é t a t s danubiens , 2 5 et ceci malgré le f a i t que l 'accord commercia l avec 
la Yougoslavie v e n a i t t o u t j u s t e de commencer à fa i re sentir ses effets et que 
les négociat ions économiques avec la R o u m a n i e en é ta ien t encore à leur d é b u t . 
à la conception politique du Vatican, et quant au rapprochement hungaro-polonais puisqu'il s'-
agit de deux Etats éminemment catholiques, il remplit de joie le Vatican.» Il exprima ensuite 
son regret de l'absence allemande. «Ceci est d'autant plus regrettable que les grands objectifs 
du national-socialisme allemand, la lutte contre le communisme et le franc-maçonnerie, la 
sauvegarde de l'ordre social et de la paix, le changement équitable de la situation créée par les 
traités de paix, changement à défaut duquel la paix et l'apaisement véritable des âmes sont 
inimaginables, sont en parfait accord, d'une part, avec les intérêts de l'Eglise catholique rou-
maine, de l'Italie et de la Hongrie, et d'autre part avec ceux de l'Allemagne.» 
23
 En ce qui concerne les négociations austro—hongroises, voir: Couleur, f. 445 et 135, 
dép. de Savel Radulescu à Titulescu, le 24 nov. 1934 et dép. de Montgomery, ministre des U S A 
à Budapest, le 18 déc.; K.64. 1934—41 — 715. rapp. de Puaux , ambassadeur de France à Vienne, 
en date du 10 déc., dont copie adressée par la légation de Hongrie à Paris. 
2 4 K.63 . 1934—23/7—3058/3118 dépêche de Villani, le 21 sept. 
25
 MORINI-COMBY, JEAN; Les échanges commerciaux entre la France et les états successeurs 
de l'Empire Austro—Hongroise. Paris 1936 
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Déjà en cet te année l 'Al lemagne é t a i t le plus g r a n d ache teur des céréales pro-
dui tes en Hongrie, R o u m a n i e et Yougoslavie . L ' a u g m e n t a t i o n de l ' inf luence 
pol i t ique a l lemande é t a i t parallèle à ce t t e évolut ion des relat ions économiques , 
hien que le plus g r a n d par t i san de la pol i t ique a l lemande , le gouve rnemen t 
hongrois , eut , p réc i sément à ce t t e époque , été g r a n d e m e n t déçu p a r elle. E n 
revanche , la R o u m a n i e se mit à f a i r e l ' in te rmédia i re entre l 'Al lemagne et la 
F r a n c e ; Tit idescu, min i s t r e des Af fa i r e s E t rangères , f i t aussi savoi r aux Alle-
m a n d s que s'il devai t choisir en t re l a r e s t au ra t ion et l 'Anschluss , il préférera i t 
ce dernier . Se r é fé ran t à l ' impor t ance de l ' inf luence économique a l lemande en 
R o u m a n i e , il souligna l ' in térêt de son pays d ' e n t r e t e n i r avec l 'Al lemagne de 
bonnes relat ions. L ' a m b a s s a d e u r de R o u m a n i e à Berl in répé ta ces déclarat ions 
à von N e u r a t h , min i s t r e des Af fa i r e s E t rangères , au momen t où il indiqua 
que son g o u v e r n e m e n t avai t accepté comme base de discussion lés proposi t ions 
économiques a l l emandes et que le minis t re r o u m a i n du commerce ar r ivera i t 
b i en tô t à Berlin.26 
Le r a p p r o c h e m e n t germano —yougoslave é t a i t plus spectacula i re encore. 
D a n s ce domaine, la l igne pol i t ique prônée pa r Goring sembla i t revê t i r des 
formes réelles. Q u a n d le g o u v e r n e m e n t hongrois sollicita l ' i n t e rven t ion de 
l 'Al lemagne contre les expulsions des Hongrois de Yougoslavie , décidées à t i t re 
de ré tors ion pour l ' a t t e n t a t de Marsei l le , Berlin r e fusa t o u t ne t . Peu après, 
Heeren , a m b a s s a d e u r al lemand à Belgrade , f i t des déclara t ions louangeuses 
sur l ' un i t é de la Yougoslavie . Le b r u i t courai t q u ' e n échange de son acquiesce-
m e n t à l 'Anschluss, les Allemands o f f r i r en t à la Yougoslavie la p a r t i e slovène 
de la Carinthie du S u d . Le p r e m i e r secrétaire d u ministre au t r ich ien des 
Affaires E t rangères déc la ra posséder des documents écr i ts sur les conversa t ions 
nazi—slovènes p o r t a n t sur ce problème. 2 7 
Les craintes i ta l iennes pa ra i s sa ien t également ê t r e just i f iées p a r l 'amélio-
ra t ion sensible des re la t ions f ranco-a l lemandes . Les ac tes et les paro les du pre-
mier min is t re f rançais , Flandin, et d u minis t re des Affaires E t r angè re s , Laval , 
la issèrent penser q u ' o n voulai t r é s o u d r e le p roblème de la Sarre, alors à l 'ordre 
26
 Couleur, f. 493. dépêche de Comnen le 11 déc. 1934.; D G F P (C) III . Nos. 322, 387. 
pp. 6 1 9 - 6 2 2 , 733—734. 
27
 K.63. 1934-16—3309(6316) et 16/25—6692. rapport confidentiel du ministère de 
l'Intérieur en date des 14 e t 19 nov.; K.64 . 1934—21 — 724. rapp. de Masirevich du 21 déc.; 
21 — 720. lettre de Masirevich à Kánya e t réponse de ce dernier. L'ambassadeur de Hongrie 
à Berlin fait état des improvisations de la polit ique étrangère allemande, de l 'avantage pris par 
Göring et suggère au gouvernement hongrois de garder le contact avec les militaires plutôt 
qu'avec la Wilhelmstrasse devenue tout à fa i t pusillanime. Lettre en date du 22 déc. — Dans sa 
réponse du 29 décembre, Kánya exprime s o n accord. Il écrit notamment: «La direction d e l à 
politique étrangère allemande n'est pas cohérente — c'est, dans le meilleur des cas, la seule 
interprétation que je puisse trouver. Göring et Neurath prennent alternativement le 
dessus. En aucun cas, une telle politique ne peut être considérée comme digne de toute notre 
confiance.» Et il conclut: «Dans ces conditions, il ne faut rien espérer de l'Allemagne». Il y 
ajoute toutefois qu'il vaut mieux ne pas faire montrer de ressentiment et «maintenir tant que 
cela se peut de bonnes relations avec l'Allemagne». — En ce qui concerne le rapprochement 
germano-yougoslave, voir encore: K.63. 1934—16/11 —11 et 16/25—11. rapp. de Nelky, chargé 
d'aff. à Vienne, le 29 déc. 1934.; 1935—16/1 — 288. rapp. de Masirevich, le 22 janv. 1935. 
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du j o u r , sans compl ica t ion et de f açon élégante, en f aveur de l 'Al lemagne; 
l ' a m b a s s a d e u r a l l emand à Par is e s t ima i t que la solut ion de ce p rob lème pour-
ra i t ê t re suivie pa r des accords dans t o u s les au t r e s domaines . Les Al lemands 
ne s ' a l a rma ien t pas n o n plus de l ' idée de relance du p ro j e t du p a c t e oriental , car 
ils y voya i en t un r e l âchemen t de la coopéra t ion f ranco-sov ié t ique . Leur prin-
cipal souci é ta i t de savoi r s'ils p o u r r a i e n t faire accep te r le pr inc ipe du réarme-
m e n t illimité de l 'Al lemagne. Si, sur la quest ion d u r é a r m e m e n t l imité, les 
d i f fé ren tes puissances é ta ien t divisées, l 'Al lemagne p o u v a n t ainsi compte r sur 
le sou t ien de l 'Angle te r re et de l ' I t a l i e , pa r contre , ils pouva ien t c ra indre que 
leurs nouvelles exigences appelées à assurer au gouve rnemen t naz i la to t a l e 
l iber té de s ' a rmer , ne p rovoquen t une résis tance c o m m u n e ang lo—franco — 
ital ienne.2 8 
Les Al lemands devaient c o m p t e r a v a n t t o u t avec la p e r t e d u soutien 
i ta l ien . Alors que les négociat ions f r a n c o i ta l iennes ava ient dé jà considérable-
m e n t progressé, Mussolini convoqua l ' a m b a s s a d e u r a l lemand e t lui f i t les 
reproches les plus v é h é m e n t s à cause de la po l i t ique an t i - i ta l ienne et anti-
hongroise de l 'Al lemagne. Mussolini f i t même allusion à ce que l 'Al lemagne 
p r é p a r a i t des mesures militaires con t r e l ' I ta l ie e t que son a r m e m e n t serait 
dirigé en quelque sor te contre elle. De cet te v é h é m e n t e a lgarade , les Allemands 
t i r è r en t la conclusion que Mussolini avai t décidé la conclusion des accords 
avec la F rance et que le r é a r m e m e n t a l lemand dev ra i t donc a f f r o n t e r une act ion 
c o m m u n e anglo—franco—ita l ienne . 2 9 Cette h y p o t h è s e n ' é t a i t pas dénuée de 
f o n d e m e n t . 
A la f in de 1934, la s i tua t ion in te rna t iona le é t a i t e x t r ê m e m e n t chaot ique. 
Les sys tèmes ex i s t an t s d 'al l iances s ' é ta ien t désserrés, et d ' au t r e s , nouveaux , 
n ' é t a i e n t pas encore mis en place. Ce f u t une pér iode de fébrile ac t iv i té diplo-
m a t i q u e , de lu t t e s de position, où chaque p a r t i e s 'efforçai t d 'ob ten i r des 
assurances et des cont re-assurances . Tou t en conse rvan t l 'a l l iance anglaise ou 
plus exac temen t sa possibilité, L a v a l aura i t a imé s 'accorder avec l 'Al lemagne 
et essayai t en m ê m e t e m p s de s ' assurer l ' appui des forces an t i -a l lemandes , en 
par t icu l ie r de l ' I t a l ie . L 'Al lemagne s 'ef força , de saper l ' en ten te f r a n c o —anglaise 
et de conclure avec l 'Angleterre des accords par t icul iers , mais, pour plus de 
sûre té , elle faisai t miro i te r au g o u v e r n e m e n t f r ança i s la perspec t ive de l 'amit ié 
a l l emande , t o u t en recherchan t avec obs t ina t ion , et d 'ail leurs les t r o u v a n t des 
marchés et de l ' in f luence en E u r o p e centrale . L ' I t a l i e tâcha i t de sauvegarder 
28
 Les déclarations de Biilow concernant le changement de la politique française dans 
l'affaire de la Sarre sont caractéristiques. Il dit en effet à l'ambassadeur de Hongrie à Berlin: 
«La vieille agressivité subjective qui avait compliqué tous les problèmes à l'époque à В art hou, 
cède maintenant la place à des méthodes objectives dont l'accord sur la Sarre est l'heureux ré-
sultat.» K.63. 1934—11/25—282(6854), 11—123(6747) rapp. de Khuen-Héderváry du 1" déc.; 
Journal Officiel. Débats parlementaires, No. 2. Chambre des députés. Séance du l c t déc. 1934. 
Déclaration de Laval, p. 2859.; D G F P (С) III . Nos. 367, 399. pp. 695—697, 755—757. 
29
 DGFP (С) III . Nos. 376, 381, 383, 385. pp. 710—713, 723—727, 728—729, 731. 
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ses pos i t ions , et m ê m e d 'en acquér i r de nouvelles a v a n t la résur rec t ion de 
l 'Al lemagne comme g r a n d e puissance. L a lu t t e se pour su iva i t a u t o u r d u pac te 
or iental , de la ques t ion d 'Europe c e n t r a l e , à propos de l 'Autr iche , d u réa rme-
ment e t d u plébiscite sarrois. C'est d a n s ces condit ions que, le 5 décembre , un 
c o m m u n i q u é a p p a r e m m e n t anodin a n n o n ç a un inc ident f ronta l ie r i ta lo-abyss in 
dans u n e pe t i te oasis inconnue de Somal ie . La p lu p a r t des lecteurs de j o u r n a u x 
n ' a t t r i b u è r e n t pas d ' impor t ance à c e t t e escarmouche; ils ne p o u v a i e n t savoir 
qu'il s ' ag issa i t là du pr incipal enjeu de l ' en t en te f ranco- i ta l ienne et d u premier 
épisode de la plus g r a n d e lut te i n t e r n a t i o n a l e de l ' années su ivantes . Mais les 
initiés t i r a i e n t de ce t t e nouvelle la conclus ion que l ' I t a l i e p répa ra i t une act ion 
afr icaine de grande envergure don t ce t incident ne cons t i tua i t que l ' annonce 
et la prémisse . 3 0 
IV. 
Les négociat ions f ranco- i ta l iennes pr irent dans la première moi t ié de 
décembre une allure p lus sérieuse. A ce m o m e n t , Lava l persis tai t encore à de-
mande r q u e tou te la P e t i t e E n t e n t e f u t associée aux accords conce rnan t l 'Au-
triche e t q u e Mussolini f i t quelque déc l a r a t i on apa i san te à l 'adresse de la Yougo-
slavie. Se ré fé ran t p a r c o n t r e aux exigences hongroises, les I ta l iens d e m a n d è r e n t 
que seuls les voisins de l 'Autr iche f u s s e n t associés a u x accords; et ce ne serai t 
qu ' ap rès la conclusion de ceux-ci q u ' o n pour ra i t faire u n e déclara t ion à l ' in ten-
tion de la Yougoslavie. Laval accepta la formule de «limitat ion a u x voisins» 
mais c o n t i n u a encore à l u t t e r pour la Yougoslavie . 3 1 I n f o r m é de ce t te évolu t ion , 
Ti tulescu, ministre r o u m a i n des a f f a i r e s étrangères, p ro t e s t a de f açon t rès 
énergique auprès de L a v a l , précisant q u ' a u cas où la R o u m a n i e serai t écar tée 
des accords , elle ferai t t o u t pour e m p ê c h e r la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie 
d 'y adhé re r . S'il voula i t conserver la m o i n d r e chance de réalisation de l ' accord , 
Laval ne pouva i t donc pas renoncer à la pa r t i c ipa t ion de la Roumanie . 3 2 
Le 24 décembre, le gouve rnemen t i ta l ien in fo rma ses alliés des r é su l t a t s 
des négociat ions , sur la base de la fr r m u l e de la «l imitat ion aux voisins». Con-
f o r m é m e n t aux ins t ruc t ions de son min i s t è re Colonna, ambassadeur i ta l ien à 
Budapes t , exposa que le pac te c o m p o r t e r a i t deux par t ies , la première assurera i t 
3 0
 K.63. 1934—23/41 — 7059 rapp. de Villani du 21 déc. 1934. Il relate l 'emportement de 
Suvich à propos de l'Abyssinie: «Il faut enfin mettre les choses en ordre, et à cette f in l'Italie 
veut disposer de toute sa liberté d'agir.» 
31
 Couleur, f. 482, 532 e t 533. dépêche de Lugosianu les 7, 22 et 23 déc.: ALOISI, ouvr. 
cité pp. 237—238; Laval avai t , dès la première moitié de novembre, ordonné à Chambrun, 
ambassadeur de France à Rome, d'engager les négociations. En ce qui concerne ce problème 
et les sessions des conseils des ministres consacrés aux négociations franco-italiennes, voir: 
HERRIOT, o u v r . c i té , pp . 4 8 3 — 4 8 4 , 494. 
32
 Couleur, f. 540, 541. Dépêche de Titulescu, expédiée à Saint Moritz, le 28 déc. Il écrit 
notamment: «J'ai dit à Laval premièrement, que la thèse 'des voisins' avait été proposée par 
les Italiens au mois de septembre et que Barthou l'avait refusée, si bien qu'on ne peut revenir 
à cette thèse. Deuxièmement, s'il y tenait quand-même, je persuaderai Benes et Jevt ié de faire 
en sorte que ni la Tchécoslovaquie ni la Yougoslavie ne garantissent l'indépendance de l'Au-
triche sans la participation de la Roumanie.» 
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des consul ta t ions f ranco- i ta l iennes pour le cas où l 'Aut r iche serai t menacée, 
la seconde con t i endra i t la déc la ra t ion des pays voisins selon laquel le ils s ' abs t i -
end ra i en t m u t u e l l e m e n t de t o u t e in te rven t ion . Colonna ind iqua également que 
Mussolini n ' a v a i t pas l ' i n ten t ion d 'honore r la d e m a n d e f rança i se d 'ex tens ion 
d u pac te t r i p a r t i t e de Rome, e t qu ' i l ne fera i t de déclarat ion à la Yougoslavie 
q u ' a p r è s la conclusion des accords. 3 3 
Gömbös enregis t ra ces communica t ions sans se dépar t i r de son calme. 
Mais dans sa réponse du 26 décembre , il soul igna qu ' au cas où l 'Allemagne se 
jo indra i t aux accords , la pa r t i c ipa t ion de la Tchécoslovaquie , de la Yougoslavie 
e t de la Hongr i e deviendra i t superf lue , pu i sque l 'Aut r iche n ' é t a i t censée ê t r e 
menacée que p a r l 'Al lemagne. II f i t savoir que la Hongrie é t a i t prê te à la col-
labora t ion , mais non sur la base de la concept ion f rançaise don t l 'essentiel é t a i t , 
selon lui, que les França is vou la ien t aux moindres frais é t endre leur inf luence 
d a n s le bassin d u Danube . Cet te expression imp l iqua i t que si la F rance voula i t 
p a y e r plus cher l ' accroissement de son inf luence , la s i tua t ion serai t d i f férente . 
D a n s une l e t t r e su ivan te , da t ée du 31 décembre , après avoir o b t e n u de Mussolini 
l ' a ssurance que les condit ions posées par la Hongr i e seraient prises en considé-
r a t i on p e n d a n t les négociat ions, Gömbös exp l iqua de façon plus claire sa pen-
sée. Il résuma p o u r Mussolini les points sur lesquels ils s ' é t a ien t t rouvés d ' ac -
cord au cours des pourpar le rs de novembre . Il r appe la au Duce que sur la ba se 
des condit ions di tes plus h a u t (révision te r r i tor ia le , égalité en droi ts à l ' a rme-
m e n t , extens ion des mesures de protec t ion des minori tés nat ionales , ) il ava i t 
d o n n é pouvoir à Mussolini d ' en discuter en son nom avec la F r ance ou t o u t e 
a u t r e puissance.3 4 II ressort de ce t te le t t re q u ' e n cet te f in décembre Gömbös 
sures t imai t t o u j o u r s les possibil i tés hongroises d ' inf luencer les négociat ions 
f ranco- i ta l iennes et que, à la di f férence du minis tè re des Affa i res E t rangères , il 
ma in tena i t sa t hè se sur la possibil i té d 'une révis ion partielle des f ront ières . 
Ces conversa t ions en t re R o m e et B u d a p e s t é ta ient encore fondées sur la 
formule de la «l imitat ion a u x voisins». La prise de position de Lava l changea 
c e p e n d a n t cet é t a t de choses. Le 27 décembre , Laval f i t p a r t à Titulescu de 
l ' accord donné pa r les I ta l iens à une solut ion qui consisterai t à faire conclure 
les accords p a r l 'Aut r iche et ses voisins, en ré se rvan t la possibili té pour la 
R o u m a n i e , de m ê m e que pour la F rance et l 'Angle te r re , d ' y adhére r ul tér ieure-
m e n t . Il i nd iqua en même t e m p s qu 'en échange de l ' adhés ion roumaine les 
33
 Couleur, f. 284—285. Dépêche du ministère italien des Affaires Etrangères le 24 déc. 
I 934 à l' intention de Colonna, ambassadeur d'Italie à Budapest f. 539. dépêche de Lecca, 
chargé affaires de l'ambassade de Roumanie à Rome, en date du 27 déc. 
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 Doc. de SEMSEY. III. No. 34. Message de Gömbös à Mussolini, le 26 déc. 1934.; K.64. 
1935 — 23 —12(7) copie en italien et traduction de la lettre adressée par Mussolini à Gömbös 
le 29 déc. et copie en allemand de la réponse de Gömbös en date du 31 déc. Mussolini invoque 
ici, en dehors de la solution des question en suspens, deux autres raisons de rapprochement 
avec la France: «2. La tenace recherche, de la part de l'Allemagne, d'un accord direct avec la 
France. 3. L'évolution de nos relations avec l'Abyssinie, évolution qui est, hélas, assez in-
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I ta l iens ava i en t réclamé celle de la Po logne , en précisant toutefois qu' i l s 'oppo-
serai t à ce t te solution. Bien que Ti tulescu e u t été peu c o n t e n t de cet te fo rmule , 
le gouve rnemen t roumain f in i t par l ' a ccep te r . 
Laval ne pu t f i na l emen t réaliser c e t t e promesse, b ien que la R o u m a n i e eut 
•été très c o n t e n t e de voir la Pologne écar tée de ces accords, à cause de la détério-
ra t ion des re la t ions en t re Bucares t et Varsovie . E n e f fe t , il aurai t é té difficile 
pour Lava l d ' in te rveni r t r o p éne rg iquemen t auprès des Italiens c o n t r e la 
Pologne, alors que celle-ci é t a i t alliée de la France.3 5 
La Yougoslavie nourr i ssa i t des g raves réserves à l ' éga rd du proje t en ques-
t ion . Son gouvernement ne se refusai t pas de négocier avec les I ta l iens , mais 
-continuait de se défier des in ten t ions de Mussolini . C'est ainsi que la Yougoslavie 
commença i t encore du v i v a n t du roi A l e x a n d r e , à se r a p p r o c h e r de 1' Al lemagne 
qui n ' é ta i t d 'ai l leurs pas convaincu de ce q u ' u n jour la F rance ne passe des 
accords avec l ' I ta l ie au mépr i s des i n t é r ê t s yougoslaves. E n mai 1934, le gou-
ve rnemen t yougoslave s igna des accords commerc iaux avec l 'Al lemagne qui 
pouvai t considérer dès lors qu'el le avai t p o r t é le premier coup réel à la cohésion 
de la Pe t i t e Entente.3 , 5 Le gouve rnemen t yougoslave e s t ima i t qu ' ayan t favor isé 
la pol i t ique de Laval en a d o p t a n t , dans l ' a f f a i r e de Marseille, une a t t i t u d e con-
forme aux demandes f rança ises , il p o u v a i t m a i n t e n a n t exiger au moins que 
dans le cadre des accords l ' I t a l i e ga ran t î t son intégri té ter r i tor ia le , ainsi que sa 
protect ion con t r e une éventue l le r e s t a u r a t i o n des H a b s b o u r g et les asp i ra t ions 
révisionnistes des Hongrois . E t a n t donné q u e l ' I tal ie ne voula i t même pas en 
en tendre par le r , Laval p r o m i t seulement qu ' i l c lar i f ierai t ces problèmes au 
cours des négociat ions à Rome. 3 7 
Le p remie r janvie r , les milieux d ip lomat iques p r i r e n t connaissance du 
p ro je t f r ança i s de note q u e les deux puissances au ra i en t signé à l ' issue des 
en t re t i ens sur la quest ion danubienne et à laquelle l ' I t a l i e avai t , en pr incipe , 
donné son accord . Le p r o j e t compor ta i t six part ies. D a n s la première , les 
d e u x gouvernemen t s considéra ient c o m m e ut i le que les E t a t s d 'Europe cen t ra le 
déclarent leur disposition a u respect m u t u e l de leur in t ég r i t é terr i tor ia le et de 
leur i ndépendance ; dans la seconde, ils proposa ient à ces E t a t s de conclure^ 
dans le cadre de la Société des Nat ions, u n accord les ob l igeant à s ' abs t en i r d e 
t ou t e i m m i x t i o n dans les a f fa i res des u n s e t des autres e t de tou te p r o p a g a n d e 
35
 Couleur, f. 547. dépêche de Titulescu du 31 déc. 1934.: f. 569. dépêche de Laval à Noël 
ambassadeur de France à Varsovie, datée du 1er janv . 1935. 
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 K.63. 1934—16/1 sans No. f. 230. Rapport confidentiel du ministère de l'Intérieur en 
date du 24 sept.; 11 — 123(3281) e t 16/7—3281 rapp. de Masirevich, le 3 oct. I l y reproduit les 
déclarations de Rasic, conseiller de l'ambassade de Yougoslavie. Rasic f i t une critique violent 
du gouvernement français parce que celui-ci n'acceptait pas la main tendue par Hitler. «Le 
monde en aura assez de cette perpétuelle hystérie française» — dit-il. Voir encore la partie 
générale de la section 1934—16 (section yougoslave) — HOPTNER, J. В.: Yougoslavia in crisis 
1934—1941. N e w York and London. 1962. pp. 14—21. 
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dirigée contre l ' in tégr i té de l ' u n quelconque de ces E t a t s ou v i san t à r enverse r 
p a r la force son ordre pol i t ique ou social. L a t rois ième pa r t i e s t ipulai t que cet 
accord serait signé par l 'Aut r iche , la Tchécoslovaquie , la Hongr i e , l 'Al lemagne, 
la Yougoslavie e t l ' I ta l ie , et qu ' i l serait possible pour l 'Angle ter re , la F r a n c e 
et la R o u m a n i e , ou d ' au t res E t a t s , d 'y adhé re r . La qua t r i ème par t ie s t i pu l a i t 
que j u s q u ' à la conclusion de ce t accord les d e u x E t a t s se consu l te ra ien t a u cas 
ou l ' i ndépendance ou l ' in tégr i té ter r i tor ia le de l 'Aut r iche serait menacée . 
Selon la c inquième par t ie , l ' I t a l i e et la F rance seraient f avo rab le s à l ' ex tens ion 
du pac te de R o m e (pacte t r i p a r t i t e i t a lo -hungaro-au t r i ch ien) ; la de rn iè re 
con tena i t le t e x t e du c o m m u n i q u é préparé en commun p o u r la presse. Q u a n d 
B u t i c o m m u n i q u a ce t ex te à l ' a m b a s s a d e u r hongrois , il f i t r emarque r que ce 
n ' é t a i t pas là u n e version déf in i t ive , que la Hongrie p o u r r a i t encore poser 
des condi t ions et réclamer, p a r exemple, q u ' e n échange d u renoncement à la 
révision des f ron t i è res par la force , les E t a t s obligés à la p ro t ec t i on des minor i -
tés nat ionales reconnaissent à n o u v e a u çe t te obligation. Il y a j o u t a c e p e n d a n t 
q u ' u n e «prise de posit ion en t i è remen t néga t ive ne serait p a s oppor tune». II 
i nd iqua qu ' en échange de la pa r t i c ipa t ion roumaine , son gouve rnemen t insis-
t e r a i t pour ob ten i r celle de la Pologne. F ina l emen t , B u t i f i t r e m a r q u e r à 
Villani, l ' a m b a s s a d e u r de Hongr ie , que t o u t e ce t te histoire sera i t .superflue si 
l 'Al lemagne é t a i t disposée à déclarer qu'el le reconnaissai t l ' i ndépendance de 
l 'Aut r iche . Ce t te r emarque la issai t à penser q u e l ' I ta l ie serai t disposée, j u s q u ' a u 
dernier m o m e n t , à considérer comme nulle e t non avenue la par t ie du p r o j e t 
f rança i s conce rnan t l 'Aut r iche , si elle p o u v a i t t rouver un accord avec l 'Al le-
magne sur ce t t e question.3 8 
Ce t e x t e que les I ta l iens po r t è ren t éga l emen t à la connaissance de l ' A u -
t r iche et de l 'Al lemagne, et que les Français c o m m u n i q u è r e n t en par t ie ou in-
t ég ra lemen t à leurs propres alliés,39 p r o v o q u a une p r o t e s t a t i o n v igoureuse 
s u r t o u t dans t ro i s capi ta les : à Vienne, à Be lg rade et à B u d a p e s t . Vienne p r o -
t e s t a contre le fa i t que la ques t ion au t r i ch ienne eut é té d é b a t t u e e n t r e la 
F r a n c e et l ' I t a l i e , à l 'exclusion de l 'Aut r iche , et demanda qu 'e l le f û t n o m m é e 
comme t rois ième par t ie . D ' a u t r e pa r t , q u a n d , à la d e m a n d e des França is , on 
eu t s t ipulé que d ' au t r e s E t a t s (dans l 'espri t des Français , les E t a t s de la P e t i t e 
E n t e n t e ) p o u r r a i e n t éga lement se jo indre à la consul ta t ion , les Aut r i ch iens 
re fusèren t ne t , ce sur quoi les I ta l iens cons idérèrent de leur côté comme a d m i s 
que la F rance et l ' I ta l ie é t end ra i en t les consu l ta t ions à t o u s les g o u v e r n e m e n t s 
qui seraient concernés par le pac t e de non- in te rven t ion et qui v o u d r a i e n t y 
38
 K. 64. 1935—23 — 1. Dép. de Villani le 1er janv . 1935. (Kerekes cite les 4 premiers 
points du projet en se fondant sur une autre source, voir: ouvr. cité, pp. 162—163. 
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 Couleur, f. 567, 570, 572. dépêche de Laval à l'ambassadeur de France à Varsovie , 
le 1er janv., à l'ambassadeur de France à Bucarest, le 2 janv., au ministre de France à Buda-
pest, le 3 janv. Lui on relève déjà certains changements dans le texte. — DGFP (C) III . No. 
405, pp. 763—765. 
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adhérer . 4 0 Les autr ichiens allèrent c e p e n d a n t beaucoup p lus loin. Ils considé-
raient q u ' u n accord consul ta t i f ne v a l a i t guère plus q u ' u n chiffon de pap ie r 
et que, p o u r que ce sys t ème eût que lque va leur , il fa l la i t conclure des pac tes 
d 'ass is tance mutuel le . 
Be lg rade é ta i t plus mécon ten te encore . Cette fois, les Yougoslaves posè-
ren t c o m m e condit ion à leur adhésion n o n seulement la pa r t i c ipa t ion de la 
Pe t i t e E n t e n t e , mais aussi celle de l 'Al l iance Ba lkan ique , et f i ren t formel le-
ment d é p e n d r e leur adhés ion de la pos i t ion qu 'on é laborera i t à p ropos de la 
quest ion H a b s b o u r g et de celle du révis ionnisme hongrois . Le min i s t r e des 
Affaires E t r a n g è r e s J e v t i é donna libre c o u r s à sa décept ion . Selon les i n f o r m a -
tions p a r v e n u e s au minis tè re des a f fa i res é trangères de Roumanie , «il au ra i t 
déclaré que ce plan ne pouva i t pas sa t i s f a i r e la Yougoslavie , parce que la 
France s ' é t a i t contentée de donner su i t e a u x désirs i t a l iens afin d ' e m p ê c h e r 
l 'Anschluss . La France amène la Yougos lav ie à suivre son propre chemin , 
comme la Pologne». A son avis le p r o b l è m e des re la t ions i ta lo-yougoslaves 
devai t fa i re pa r t i e des accords, sinon R o m e ne ferai t r ien pour amél iorer ses 
rappor t s avec Belgrade. «Le premier m i n i s t r e yougoslave est désolé de voir 
— dit Savel Radulescu — que les F r a n ç a i s ne t iennent p a s compte des in t é rê t s 
de la Pe t i t e E n t e n t e et de l ' E n t e n t e B a l k a n i q u e en t a n t qu ' i n t é rê t s d ' u n bloc».41 
Mais c 'es t encore à Budapes t que la déception f u t la plus g r a n d e . Il 
a p p a r u t qu ' i l s 'agissait non seulement de donner des ga ran t i es à l 'Au t r i che , 
mais aussi de conclure u n pac te d ' E u r o p e Centrale, a u q u e l pa r t i c ipa ien t tous 
les E t a t s de la Pe t i te E n t e n t e , même si ce n ' é t a i t pas en t a n t que bloc cohé ren t . 
E n outre , on ne pouvai t découvr i r dans le t e x t e de ce p r o j e t la moindre allusion 
aux in té rê t s hongrois. Le gouvernement de Budapes t p r o t e s t a . Il déc lara que 
le p ro je t cont redisa i t a u x promesses de Mussolini et qu ' i l con t inua i t à r éc l amer 
la ré i té ra t ion des obligat ions relatives à la protect ion des minori tés na t iona les . 
E n réponse a u x in fo rmat ions personnelles de l ' ambassadeu r à Rome, le minis-
tère des Affa i res E t rangères précisa que la Hongr ie ne par t i c ipe ra i t à u n p a c t e 
de non-agress ion qu 'à condi t ion que l 'A l l emagne soit p a r m i les s ignata i res . 
Quan t a u x r emarques de But i , il pr i t c o n t a c t avec Ber l in ; il por ta le p ro j e t 
à la connaissance de ses in te r locuteurs a l l emands par l ' in te rmédia i re de l ' am-
bassadeur Masirevich, a j o u t a n t que le gouve rnemen t hongrois es t imai t que 
ce proje t é t a i t v is ib lement dirigé con t re l 'Al lemagne. «Not re opinion p a r a î t 
ê t re jus t i f iée — peut-on lire dans les i n s t ruc t ions — p a r le fa i t que, selon le 
gouve rnemen t italien, les accords envisagés seraient supe r f lu s si l 'Al lemagne 
déclarai t off iciel lement et f e rmemen t qu ' e l l e respecterai t la souvera ine té et 
l ' i ndépendance de l 'Autr iche». Mais le g o u v e r n e m e n t a l l emand s ' abs t in t une 
40
 K.63. 1935—11/27—3(21) rapp. d'Apor, le 2 janv. 1935. 
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fois de plus de réagir et essaya de donner l ' impress ion d ' e x a m i n e r la possibi l i té 
d ' adhé re r au pacte . 4 2 
Le 2 j a n v i e r les négociat ions f ranco- i ta l iennes a r r ivè ren t à un t o u r n a n t 
décisif. On a d m i t la formule concernant les consul ta t ions , en acceptant q u e 
l ' I t a l i e et la F r a n c e pour ra ien t invi ter aux négociat ions les E t a t s disposés à 
adhére r au p a c t e danub ien ; la F r ance renonça à ce que l ' I t a l i e fasse une décla-
r a t i on préalable concernan t la Yougoslavie et accep ta le pr inc ipe de l ' adhés ion 
de la Pologne. Mais ce f u t la concession f a i t e p a r les F rança i s à propos de la 
ques t ion a f r ica ine qui décida en fa i t du sort d u pacte . La p l u p a r t des p rob lè -
mes a y a n t é té réglés (Tunisie, Lybie , Somalie), les Italiens d e m a n d è r e n t encore , 
en effet , une pa r t i e des ac t ions f rançaises de la ligne fe r rov ia i re Dj ibou t i — 
Addis-Abeba. L a v a l résista p e n d a n t l ong temps . Cependan t , à la veille d u 
plébiscite dans la Sarre, la F r a n c e devan t envisager une crise e t une per te sen-
sible de pres t ige en mat iè re de poli t ique é t r angè re , Laval ressent i t le beso in 
de quelque succès compensa t eu r , si possible a v a n t le plébisci te . C'est p o u r 
ce t t e raison que , les négociat ions semblant d é j à devoir échouer sur le p r o b l è m e 
de la ligne fer rovia i re , au dern ier moment il céda. Mussolini cessa aussi tôt d e 
discuter des a u t r e s détails et l ' i nv i t a le jour m ê m e en visite officielle à R o m e . 4 3 
Ni la p ro t e s t a t i on hongroise, ni la le t t re désespérée de Gömbös , en da te d u 4 
j anv ie r , ne p o u v a i e n t amener le gouve rnemen t italien à modi f ie r n o t a b l e m e n t 
sa position.44 
V . 
Laval a r r i va en ter r i to i re italien le soir du 4 janvier , accompagné de sa 
fille, d 'Alexis Léger , secrétaire-général du min i s t è re des Affa i res E t rangères , de 
S. Quan t in , d i rec teur du d é p a r t e m e n t des af fa i res afr icaines, et Rochet , c h e f 
de cabinet . I ls f u r e n t cérémonieusement reçus à Turin, Gènes et Rome. L e 
p r o g r a m m e de ce t te visite f u t t r ès chargé. Le 5 janvier à 10 heures du m a t i n , 
ent re t ien Laval-Mussol ini au Palazzo Venezia, à 11 heures et demie, r écep t ion 
pa r le roi, d a n s l 'après-midi , d é p ô t de gerbes au Pan théon , le soir, diner de ga la 
suivi d 'une récep t ion en l ' h o n n e u r du corps d ip lomat ique où l 'on r e m a r q u e la 
42
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D G F P (C) III . Nos. 407 et 410. pp. 768, 774 -775; K.64. 1 9 3 5 - 2 3 - 12(10) rapp. de Masire-
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Iongeur de l ' en t re t i en ent re Lava l , Mussolini e t Hassell . Le 6, d imanche m a t i n , 
nouvel le conversa t ion d ' une du rée de trois heures entre Lava l et Mussolini, en 
présence de Suvich et C h a m b r u n ; le soir d iner à l ' ambas sade de F rance où 
l 'on r e m a r q u a ce t te fois l ' en t r e t i en en t ê t e à t ê t e entre Mussolini et Lava l . 
De l 'avis de l ' a m b a s s a d e u r de Hongr ie «c'est alors que se produis i t l 'accord su r 
le fond». Le l endemain , le souvera in Pont i fe r e ç u t les personnal i tés f rança ises 
qui , ensui te , r end i r en t visi te au cardinal Pacelli . Le soir eu t lieu la s ignature des 
accords et , pour t e r m i n e r le p rog ramme, on assista à une représen ta t ion de 
gala à l 'Opéra de Rome . Selon Villani, a m b a s s a d e u r de Hongr ie , «les négocia-
t ions se sont déroulées dans l ' a tmosphè re la p lus cordiale; Mussolini et Lava l 
se sont t rès bien entendus».4 5 
E n ce qui concerne les accords p r o p r e m e n t dits, il n ' y ava i t plus g r a n d 
chose à fa i re au m o m e n t de la rencont re de R o m e . La t e x t e d u t ra i té de non-
in te rven t ion ava i t dé jà été p r épa ré , seules les s ignatures m a n q u a i e n t ; on p e u t 
en dire a u t a n t des détai ls de l ' accord sur le p rob lème colonial, t o u t au m o i n s 
de ce qui en f u t publ ié . On régla la s i tua t ion j u r id ique des I ta l iens de Tun i s i e 
en renouve lan t l ' accord de 1926 pour une nouvel le période de 10 ans; on s 'ac-
corda à e f fec tuer une légère correct ion des f ron t i è r e s entre la Lybie et l ' A f r i q u e 
Equa to r i a l e F rança i se ; en ou t re , la France céda à l ' I ta l ie une é t roi te b a n d e d u 
ter r i to i re de la Somalie F rança i se . Cette dernière concession assura i t à l ' E r y t h -
rée l 'accès à l 'Océan Ind ien . F ina lement , les França i s r emi ren t aux I t a l i ens 
une par t ie de leurs act ions dans la Compagnie d u Chemin de Fe r F ranco -E th io -
pien. Les act ions ainsi acquises permirent à l ' I t a l i e de cont rô ler la seule l igne 
ferroviai re suscept ible d ' a s su re r la mise en place et le rav i ta i l lement d e s 
t roupes dest inées à la c a m p a g n e contre l 'Abyssinie.4 6 
Les his tor iens n ' o n t pas encore cessé de d iscuter du p rob lème de l ' accord 
que Laval et Mussolini conc luren t dans la ques t ion abyssine au cours de l eu r s 
conversa t ions en t ê t e à t ê te . L a polémique à ce su j e t f u t préc isément engagée 
p a r les deux par t ies intéressées. Après s 'ê tre v u accusé d ' avo i r autorisé Musso-
lini à lancer la guerre en Abyssinie , Laval déclara plusieurs fois qu'i l ava i t 
seulement renoncé des in té rê t s économiques f rança is , mais que le p r o b l è m e 
de la guerre n ' a v a i t même pas é té abordé. Mussolini et Ciano a f f i rmèren t le 
contraire.4 7 On pour ra i t p e u t - ê t r e éclairer ce t t e quest ion à l ' a ide des déclara-
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t ions que f i t Mussolini i m m é d i a t e m e n t après la s igna ture des accords, bien 
a v a n t que la discussion conce rnan t leur i n t e rp ré t a t i on ne f u t engagée. 
Ainsi que nous l ' avons dé jà dit , Mussolini avai t exposé à G ö m b ö s les 
trois ra isons ma jeu res qui le poussa ient à se r approcher de la F rance : la néces-
sité de régler les quest ions litigieuses, la menace d ' u n accord en t re Pa r i s et 
Berlin et la s i tua t ion abyssine. Il ré i téra p lus t a rd ce t t e énuméra t i on d e v a n t 
l ' a m b a s s a d e u r hongrois.48 Après la visite de Laval , Suvich récapi tu la de nou-
v e a u ces ra isons à Villani, qui en f i t le r a p p o r t su ivan t : «1°: On ne p o u v a i t 
a jou rne r d a v a n t a g e la solut ion des p rob lèmes posés depuis l ong temps . 2°: 
Après le plébisci te, les re la t ions f ranco-a l lemandes pou r r a i en t g r a n d e m e n t 
s 'amél iorer . 3°: Les in té rê t s i tal iens en Abyssinie é ta ien t pa r t i cu l i è remen t en 
jeu.»49 Selon une aut re expression, «Compte t enu de ses in té rê t s é th iopiens , 
l ' I t a l ie a besoin de la bienvei l lance de la France».5 0 Les expl icat ions fournies 
pa r Suvich ind iquèren t que l ' I t a l ie ava i t o b t e n u ce qu 'el le désirait . On r emar -
quera que p a r m i les a r g u m e n t s évoqués p a r Mussolini et Suvich, on ne t r o u v e 
aucune al lusion à l 'Aut r iche . 
Après le voyage de Lava l , ce ne f u t que le 14 j a n v i e r que l ' a m b a s s a d e u r 
hongrois Vil lani eut l 'occasion de par ler avec Mussolini. On lit dans le r a p p o r t 
de l ' a m b a s s a d e u r le passage su ivan t : «(Mussolini) m ' a r épé té ce que Suvich 
m ' a v a i t d é j à d i t , c 'est à dire que les i n t é r ê t s de l ' I ta l ie en Abyssinie ava ien t 
éga lement r e n d u nécessaire l 'accord avec la F rance , don t le consen temen t é ta i t 
indispensable pour que l ' ac t ion i ta l ienne puisse être engagée avec des espoirs 
de succès. L a voie ferrée propice au t r a n s p o r t des t roupes et du rav i t a i l l emen t 
a p p a r t e n a i t a u x Fraçais e t ceux-ci au ra i en t p u t rouve r encore d ' au t r e s moyens 
d ' e n t r a v e r l ' en t repr ise i ta l ienne, qui au ra m a i n t e n a n t lieu dans le p lus bref 
délai et de la façon la plus énergique». Le D u c e a a jou té — dit encore l ' a m b a s -
sadeur — que si les F rança i s avaient t émoigné de t a n t de compréhens ion , 
c ' é ta i t qu ' i ls voya ien t p r o b a b l e m e n t d ' u n bon oeil que l ' I t a l i e soit occupée en 
Afr ique , et qu 'el le ne soit donc pas en mesure de consacrer t o u t e son a t t e n t i o n 
a u x ques t ions européennes.»5 1 Ana lysan t ces déclarat ions de Mussolini, Villani 
en t i ra ce t t e conclusion: «elles p rouven t sans aucune dou te que le t o u t - p u i s s a n t 
d i r igeant du sort de l ' I ta l ie v e u t s ' empare r — même pa r la force — d ' u n empire 
afr icain suscept ible d ' ê t re colonisé et de d ra iner le su rpeup lemen t du p a y s , et 
qu ' i l a o b t e n u le soutien de la F rance à ce projet». A son avis, le seul p rob lème 
é ta i t de savoir si ce sout ien serai t actif ou consisterai t seu lement en l ' a s su rance 
pour les I t a l i ens de leur l iber té d 'act ion.5 2 E n février, Villani répé ta son impres-
sion: il ressor ta i t des paroles de Mussolini qu'i l ne d e m a n d a i t pas que lques 
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concessions, une zone plus ou moins res t re in te de l 'E th iop ie , mais «qu'il vou la i t 
m e t t r e la m a i n sur toute l ' E t h i o p i e ou t o u t au moins sur sa p lus grande part ie».5 3 
Le 2 mars , l ' a m b a s s a d e u r r ev i t Mussolini don t les p r o p o s l ' a m e n è r e n t à 
conclure «qu'i l voulai t réa l iser ses p ro j e t s africains en emp loyan t t o u s les 
moyens à sa disposit ion, e t qu ' i l étai t résolu à déclencher u n e action armée». 
Il réalisait c e p e n d a n t que ce problème p ré sen t a i t plus de diff icul tés qu ' i l ne 
l ' ava i t pensé. L ' I t a l i e ava i t besoin de voi r les grandes puissances considérer 
f a v o r a b l e m e n t son expans ion en Afr ique. A Genève, le p o i n t de vue i ta l ien 
serai t difficile à défendre, «bien que la F r a n c e soit loyale e t son soutien assuré». 
Il ne pouva i t p lus guère a t t e n d r e , car le t e m p s t r ava i l l a i t pour l 'Abyssinie . 
Si celle-ci ava i t le t emps de s ' a rmer , l ' I t a l i e ne pourra i t p lus in tervenir e t elle 
pe rd ra i t m ê m e ses colonies envi ronnantes . 5 4 No t re a m b a s s a d e u r au Va t i can , 
Barcza , o b t i n t des i n fo rma t ions similaires. Selon ces i n fo rma t ions , «les F r a n -
çais ava ient résolument a p p r o u v é et m ê m e encouragé le Duce à l ' ac t ion 
con t re l 'Abyssinie».5 5 Mussolini déclara à László Szabó, a t t a c h é mil i ta ire de 
Hongr ie à R o m e : «J'ai besoin de terr i toires , sans cela n o u s explosons — pa r 
conséquent , q u a n d Laval m ' a laissé les m a i n s libres, j ' a i explosé».56 
Toutes ces déclarat ions de Mussolini, f a i t es en pa r t i e t o u t de sui te après 
les négociat ions avec Lava l , son t de n a t u r e à prouver q u e ce n 'es t pas a pos-
teriori qu ' i l i n t e r p r é t a en sa f a v e u r les p r o p o s du minis t re f rançais a f in de se 
jus t i f ie r , mais qu ' i ls ava ient é t é pour lui des garant ies et des points de d é p a r t 
sans lesquels son action n ' a u r a i t pu être commencée . P e u t - o n imaginer u n t e l 
ma len t endu , peu t -on seu lement imaginer que , le 7 j anv ie r , L a v a l ait p u encore 
avoir des dou te s q u a n t a u x in ten t ions i ta l iennes à l ' égard de l 'Abyssinie, alors 
qu ' ap rè s l ' i nc iden t f ronta l ier de décembre et les événemen t s qui s ' ensuiv i rent , 
elles é ta ient p lus ou moins claires pour des observa teurs b e a u c o u p moins rom-
pus que lui a u x affaires pol i t iques? L a v a l pouvait- i l se méprendre sur les 
ra isons de la t énac i t é avec laquelle Mussolini avai t r é c l amé des act ions du 
chemin de fer de D j i b o u t i — A d d i s - A b e b a ? 
Les con tempora ins ne t a r d è r e n t pas à découvrir u n e cer ta ine cont rad ic -
t ion dans l ' a f f a i r e du pacte danub ien . Les F rança i s et les I t a l i ens f u r e n t unan i -
mes à man i fe s t e r leur c o n t e n t e m e n t et f u r e n t d 'accord p o u r dire que les ar-
r angemen t s af r ica ins , t ou t a u moins ceux qui avaient é t é rendus publ ics , 
n ' é t a i en t pas t r è s i m p o r t a n t s . Laval l ' a f f i r m a d 'ai l leurs pour désamorcer 
les a t t aques de l 'opposi t ion, et plusieurs d ip lomates i ta l iens ne pa r l è r en t 
q u ' e n te rmes désenchantés des quelques cocot iers et b o u t de désert de sable 
que les F rança i s avaient cédés à l ' I talie. N ' e n é ta ient que p lus incompréhen-
5 3 K . 6 3 . 1 9 3 5 - 2 3 / 5 - 5 5 7 rapp. de Villani, le 13 févr. 
5 4 K . 6 3 . 1 9 3 5 — 2 3 / 5 - 8 6 7 rapp. de Villani, le 5 mars. 
5 5 K . 6 3 . 1935—11/27—1128 rapp. de Barcza, le 22 mars. 
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sibles les mot i f s de la sa t i s fac t ion mani fes tée pa r les d e u x par t ies , et s u r t o u t 
p a r les I ta l iens . Ce ne f u t c e p e n d a n t pas p a r hasa rd que, u n peu p a r t o u t d a n s 
le monde, on devina de quoi il é ta i t v r a i m e n t quest ion. Au Pala i s Bourbon , au 
cours des d é b a t s sur la ra t i f i ca t ion des accords f ranco- i ta l iens , p lus ieurs 
dépu tés soulevèrent ce p rob lème . L ' o r a t eu r du par t i c o m m u n i s t e r e c o n n u t 
que les concessions de la F r a n c e sembla ient v r a i m e n t modes tes , mais il d e m a n -
da cependan t que si les concessions envisagées et r endues publ iques é t a i e n t 
v r a i m e n t si peu i m p o r t a n t e s , pa r quel miracle pouvaient -e l les sat isfaire les 
ambi t ions i tal iennes?5 7— Il semble bien que du point de v u e italien, l ' expl ica-
t ion de l ' é t r ange pac te d a n u b i e n é ta i t l 'Abyssinie.5 8 
Outre le règlement des problèmes coloniaux, les d e u x part ies s ' é t a i en t 
mises d ' accord à Rome sur u n e déclara t ion générale p réc i san t qu ' ap rè s la 
solution des quest ions li t igieuses, elles résoudra ien t de f açon paci f ique les 
problèmes qui se poseraient à l ' avenir , qu 'el les désiraient développer l ' a m i t i é 
t rad i t ionnel le des deux na t ions , qu'elles envisageaient de collaborer à la sauve-
garde de la pa ix et qu'elles organisera ient des consul ta t ions à cette f i n . A la 
demande de Gömbös , le t e x t e de cet te déc la ra t ion ne f u t p a s publié.59 Le t e x t e 
concernan t la quest ion d ' E u r o p e centrale é t a i t conforme à celui du p r o j e t 
don t nous avons dé jà par lé , avec cette d i f férence que les p a y s qu 'on vou l a i t 
invi ter à adhé re r aux accords é ta ient la F rance , la Pologne e t la Rouman ie . 0 0 
Mais en dehors de leurs d e u x au teurs , pe r sonne n ' é ta i t sa t i s fa i t du p ro je t . 6 1 
L'Aut r i che et la Pe t i t e E n t e n t e considéraient les garant ies ainsi offertes c o m m e 
insuff i santes , t and i s que la Hongr ie les t r o u v a i t dangereusement excessives. 
Le res te des accords ne f u t pas r e n d u public. Mais il est certain q u ' e n 
dehors de l 'Abyssinie , il f u t encore ques t ion du r é a r m e m e n t a l lemand. L e s 
" J o u r n a l Officiel , 22 mars 1935. 1ère
 s e s s . pp. 1 1 9 8 - 1 2 1 1 . 
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d e u x par t ies décidèrent d ' au to r i s e r dans ce r t a ines condi t ions l ' a rmemen t l imi té 
de l 'Al lemagne , et — selon le témoignage des événements ultérieurs — elles 
adop tè ren t le pr incipe de consul ta t ions e n t r e leurs é t a t s - m a j o r s , et même peu t -
ê t re les t h è m e s généraux de ces entre t iens . 
On a b e a u c o u p discuté su r le problème de savoir si, p o u r Mussolini, l 'or ien-
t a t i o n vers la F rance é ta i t dès le d é b u t u n e solution provisoire, s ' i l é ta i t 
décidé dès le d é b u t à s 'accorder avec l 'Al lemagne , ou s'il f u t seulement c o n t r a i n t 
pa r les é v é n e m e n t s ul térieftrs à ce n o u v e a u revi rement , cas auquel l 'Angle-
t e r r e et , en p a r t i e , la F rance devra ien t p o r t e r une par t des responsabi l i tés . Les 
documen t s q u e l 'on connaî t donnen t l ' impress ion que p o u r Mussolini l 'or ien-
t a t i o n vers la F r ance deva i t ê t r e durable . Ce t te ligne po l i t ique n 'é ta i t cepen-
d a n t pas fondée , dans son espr i t , sur le m a i n t i e n du s t a t u quo, mais su r la 
concept ion selon laquelle la F r a n c e , a y a n t o b t e n u l 'al l iance i tal ienne, cesserai t 
de soutenir la P e t i t e E n t e n t e , donnerai t son accord à u n e révision e n t r a î n a n t 
l ' extension et l ' a f f e rmissemen t de l ' in f luence italienne en E u r o p e cen t ra le , ce 
qui p e r m e t t r a i t de cont reba lancer dans c e t t e région les progrès a l l emands . 
Il pensai t que dans ce n o u v e a u par tage l 'Allemagne ob t i end ra i t éga lement 
quelques concessions, la F r a n c e pourra i t également conse rver certaines posi-
t ions , de c a r a c t è r e sur tou t économique, ma i s que l ' I tal ie en serait la pr inc ipa le 
bénéficiaire . D o n c , en aucun cas, ses déc la ra t ions sur le m a i n t i e n du s t a t u quo 
ne pouva ien t ê t r e sincères. Si, d ' au t r e p a r t , le gouvernement hongrois désap-
p r o u v a les vues de Mussolini, c 'es t qu'il les considérait c o m m e irréalistes; p lus 
exac t emen t , il au ra i t été d isposé à suivre c e t t e poli t ique à la seule cond i t ion 
d 'ob ten i r des concessions imméd ia t e s et t ang ib les . Mais le g o u v e r n e m e n t i ta l ien 
n ' é t a i t pas en mesure de les lui fournir , c a r la France n e pouva i t pas fa i re 
abs t r ac t ion des in térê ts de ses alliés. Q u a n t à la mesure, a u x phases et au m o d e 
de réal isat ion de la révision des f ront ières , Mussolini n ' a v a i t pas d ' idée t rès 
bien établies. T o u t porte a croire que si, p e n d a n t un m o m e n t , il p e n c h a i t à 
sauver l 'Au t r i che et à j e t e r la Pologne en proie à l ' a p p é t i t expans ionnis te 
a l lemande, il commença dès ce t t e époque à envisager la p e r t e de l 'Au t r i che et 
à é tabl i r une coopérat ion avec la Pologne. Il prit n e t t e m e n t posit ion poul-
ie pa r t age de la Tchécoslovaquie entre l 'Al lemagne , la H o n g r i e et la Po logne ; 
mais , à ce t te époque encore, en ce qui concerne la Yougoslavie , il hés i t a i t . 
Nous avons d é j à dit que d a n s l ' a tmosphè re tendue créée pa r l ' a t t e n t a t de 
Marseille, il a v a i t nourri l ' idée d ' in te rven i r contre la Yougoslavie et de la 
démembre r . D a n s un message adressé au gouve rnemen t hongro is , il lui d e m a n d a 
encore le 13 f év r i e r de se dé robe r à toute proposi t ion yougos lave de réconcilia-
t ion et de non-agression, et de ne consent ir à aucune concession, sauf en cas 
d ' o f f r e de sé r ieux avantages p o u r l 'économie d u pays et p o u r la pro tec t ion de la 
minor i té n a t i o n a l e hongroise. Selon le r a p p o r t de Villani, c e t t e fois «il soul igna 
à deux reprises que sans guer re nous n ' ob t i end rons pas u n pouce de t e r r e . 
Néanmoins , il f a u d r a t o u j o u r s dire que n o u s lut tons p o u r la révision avec 
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des moyens paci f iques , mais que cette l u t t e est sans issue.»62 Peu de t e m p s 
après , le gouve rnemen t i t a l i en f i t c ependan t plusieurs gestes concil iants à 
l ' éga rd de la Yougoslavie , et il encouragea m ê m e le g o u v e r n e m e n t hongrois au 
r a p p r o c h e m e n t avec elle. 
On peu t donc dire que si la polit ique i t a l i enne é ta i t à c e t t e époque o p p o -
sée à celle de l 'Al lemagne d a n s la mesure où elle étai t dé favo rab l e à son e x p a n -
sion sans e n t r a v e , et si grâce à ce t t e t e n d a n c e elle s ' accorda l 'or ienta t ion de la 
pol i t ique f rança i se , elle n ' é t a i t p a s pour a u t a n t compat ible , d a n s la perspec t ive , 
avec le pr incipe d u s t a tu q u o en Europe Centra le . Si la F r a n c e défenda i t ce 
s t a t u quo et vou l a i t le g a r a n t i r a f in d 'évi ter la guerre, l ' I t a l i e ne fu t j a m a i s u n 
par tena i re sur . L ' I t a l i e ava i t besoin du sou t ien français , ma i s non pour a s s u r e r 
la sécurité en E u r o p e Cent ra le ; elle le vou l a i t pour mod i f i e r le s ta tu q u o en 
Afr ique et p o u r augmente r , d a n s un avenir p lus lointain, sa propre i n f l u e n c e 
d a n s la région danubienne . Les français c roya ien t ob ten i r le règlement des 
problèmes de l ' E u r o p e Cent ra le au prix de concessions afr icaines, alors q u e 
Mussolini pensa i t obtenir u n e vér i table révis ion en A f r i q u e en faisant m i n e 
de contr ibuer à ce règlement . 6 3 
VI. 
L'accueil réservé a u x accords de R o m e f u t des p l u s découragean t s , 
L 'Al lemagne n e s ' in téressai t v is iblement q u ' a u problème de la Sarre, e t auss i 
à celui de son a r m e m e n t . A l ' except ion des dir igeants naz i s , presque t o u s les 
h o m m e s pol i t iques et h o m m e s d ' E t a t p a r t a g e a i e n t l 'opinion selon laquel le les 
négociations consacrées à ce dernier p rob lème seraient engagées peu a p r è s le 
p léb i sc i t e . 'Lava l f i t pa r t à l ' ambassadeu r a l l emand à R o m e de sa disposi t ion 
a u x négociat ions, a j o u t a n t c e p e n d a n t qu ' en échange de l ' au to r i sa t ion à l ' a r m e -
m e n t limité, il voula i t ob ten i r des garant ies de sécurité.64 I l é t a i t évident q u e le 
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 K.64. 1934—23—705. rapp. de Villani, le 13 déc. 1934. 
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 Malgré plusieurs divergences entre les opinions des observateurs, les commentaires, 
d u reste très prudents , consacrés aux accords de R o m e étaient unanimes à considérer que la 
réalisation du pacte danubien restait , à cause surtout des positions hongroises, allemandes et 
polonaises, pour le moins douteuse et que le problème danubien ne serait pas résolu même si le 
pacte était conclu. (Le Temps, 4 janv . ; Paris Soir, 4 janv . ; Echo de Paris, 7 janv.; Le Temps , 
8 janv.; Le Quotidien, 10, janv.; Narodny Listy (Prague), 14 janv.; Stampa (Belgrade), 16 
janv. Le Populaire, 4 et 8 janv.) Plusieurs journaux estimaient que les accords pousseraient la 
Hongrie définit ivement du côté des Allemands, d'autres mettaient en doute que l'Italie ait 
renoncé à la révision des traités de paix. Parmi les solutions possibles, l'éventualité de la 
restauration des Habsbourg apparut également dans la presse, mais la plupart des journaux 
y étaient opposés. (République, 27 janv. : Echo de Paris, 29 févr.; Da i ly Telegraph, 25 févr. 
etc.) . D'autres encore proposaient une confédération austro-tchéco-hongroise, ou tout au moins 
une union douanière entre ces pays . (Victoria, 5 janv . ; Morning Post , 15 févr.). — Fa i sant 
l'analyse de la s i tuation en Europe Centrale à la tribune de la Chambre de députés fran-
çais, Ernest Pezet se prononça dans ce sens-là, soulignant que la guerre ne menaçait la 
France qu'au travers de ses alliés. D'autre part, ces derniers ne pouvaient être sauvés de 
la menace allemande que grâce à l'unité économique de l'Europe Centrale. A défaut de 
cette unité, il n 'y aurait pas de remède contre l 'expansion allemande. Journal off iciel , 1er 
déc. 1934. pp. 2865-66. 
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 DGFP (C) III . No. 413 pp. 784—786.; Couleur, f. 626. dépêche de Lugosianu, le 6 
janv.; f. 644 dépêche de Laptew, ambassadeur de Roumanie à Londres, le 10 janv.; K. 63. 
1935—11/27—3(192) rapp. de Barcza le 10 janv.; 3/185 et 11/25—185 e t 2 1 / 5 - 1 8 5 . rapp. de 
Masirevich, le 12 janv. 
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pac te or ienta l et le p a c t e danub ien pouva ien t ê t re , dans son espr i t , de telles 
garant ies . Tand i s que le monde d ip lomat ique a t t e n d a i t le commencemen t des 
négociat ions sur ces problèmes,6 5 la disposition de l 'Allemagne à négocier 
d iminua i t de plus en p lus . Le g rand succès ob tenu d a n s la Sarre a v a i t p lu tô t 
es tompé l 'envie des d i r igeants nazis à négocier. Malgré les modi f ica t ions que 
le gouve rnemen t f r ança i s appor ta i t au t e x t e du p a c t e oriental p o u r le rendre 
plus conforme a u x exigences a l lemandes , le g o u v e r n e m e n t de Berlin cont inua i t 
de le r e j e t e r et en ce qu i concerne le p a c t e danub ien , il poursu iva i t sa pol i t ique 
de t empor i sa t ion en mul t ip l i an t les object ions . Après en avoir off iciel lement 
reçu le t e x t e le 16 j a n v i e r , le 30 il posa encore d i f fé ren tes questions.6 6 
Lava l f i t encore u n e t e n t a t i v e p o u r presser l 'Al lemagne de conclure les 
accords d o n t il dés i ra i t si f o r t emen t la réal isat ion. D o n n a n t sui te a u x objur-
gations soviét iques, il s ' accorda avec L i tv inov pour dire que l 'égali té en droits 
à l ' a r m e m e n t ne sera i t consentie à l 'Al lemagne que si elle adhéra i t au pac te 
oriental aussi bien q u ' a u pac te danub ien . Dans le cas contra i re , le p a c t e oriental 
serait signé sans elle.67 
Néanmoins , il pa s sa un accord avec Londres sur l 'extension d u t r a i t é de 
Locarno a u x cas d ' a t t a q u e s aériennes, e t il pour su iv i t des négociat ions avec 
le gouve rnemen t angla is sur une éventuel le «a t ténuat ion» du pac te or ienta l qui 
consisterai t à lever l 'obl iga t ion de l ' ass is tance mutue l l e . Le 3 févr ier , les deux 
gouve rnemen t s i n v i t è r e n t l 'Al lemagne à discuter des accords projetés . 6 8 
La réponse a l l emande et les expl icat ions fourn ies pa r von N e u r a t h , mi-
nistre a l lemand des Affa i res E t rangères , inspirèrent la plus grande méf iance à 
l 'égard des in ten t ions de Berlin. Le gouve rnemen t a l lemand ne se m o n t r a i t 
disposé q u ' à négocier le «Locarno aérien», s achan t p e r t i n e m m e n t que cela 
t ena i t au coeur des Anglais , et il déclara o u v e r t e m e n t qu ' i l ne vou la i t négocier 
qu ' avec l 'Angle terre . Von Neura th exp l iqua aux ambassadeu r s de F r a n c e et de 
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 K. 63. 1935 — 11/27 — 3(328) rapp. de Villani, le 24 janv . ; 3(414) rapp. de Villani le 30 
janv.; Couleur, f. 661, 672, 665, 587, 637, 644, 661. dépêches de Comnen, le 16 janv. , de Lugo-
sianu, le 17 janv. , de Titulescu, le 18 janv., de Laroche, le 22 janv. , de Titulescu, le 10 janv. de 
Laptew, le 10 janv. et de Comnen, le 16 janv.; K. 63. 1935—11/27—3(63) dépêche d'Apor, le 
7 janv.; 11/25—93; rapp. d'Ambro, le 7 janv. 
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 Couleur, f. 665. dépêche de Titulescu, le 18 janv.; K. 63. 1935—11/27—3/232 rapp. de 
Masirevich, le 18 janv.; 11/25—290 conversation entre Kánya et Mackensen, le 23 janvier. — 
L'Allemagne veilla soigneusement à ce que la Pologne maintienne sa position de refus. Goring 
suggéra l'idée d'une alliance germano-polonaise, dirigée contre l 'URSS. En ce qui concerne 
son voyage, voir: Couleur, f. 586. dépêche des Affaires Etrangères de France à l'ambassadeur 
à Varsovie, en date du 23 janv . ; K. 63. 1935 —17/25 — 301(404) rapp. de Miske, chargé d'affaires 
de l'ambassade à Varsovie, le 1er févr. 301(539) la lettre non datée d'un diplomate hongrois 
(signature illisible); SZEMBEK, COMTE JEAN: Journal 1933—1939. Paris, 1952. pp. 28—34. — 
D'autres documents détaillés concernant les tractations avec l'Allemagne se trouvent réunis 
dans la section (française) 1935 —11. sous-section 27, pour la plupart sous le No. de classement 3. 
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 Couleur, f. 682. dépêche de Titulescu. le 20 janv. 
68
 K.63. 1935—11/27 — 3(516) dépêche de Masirevich, le 6 fevr.; 7—499 rapp. de Wett-
stein, le 7 févr.; 23/5—577 et 11/5 — 577 rapp. de Széchenyi, ministre de Hongrie à Londres, 
en date du 12 févr.; 11/25 — 555 rapp. de Villani, le 13 févr. 
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Grande -Bre t agne q u ' e n ce qui concerna i t les a u t r e s quest ions, l 'Al lemagne 
n ' a v a i t rien à d i re ; q u a n t aux p a c t e s oriental et danubien , elle a t t enda i t la 
réponse à ses ques t ions et ob jec t ions ; pour ce qui é t a i t de ses propos i t ions sur 
l ' a r m e m e n t , celles-ci ava ient été r e j e t ées par la F rance , c 'é tai t donc à elle de 
fa i re le pas suivant . 6 9 
L ' a t t i t u d e a l lemande por t a u n coup sér ieux à la pol i t ique de Laval . 
T o u t po r t a i t à croire que pour le gouvernement nazi, le plébisci te réussi en 
Sarre n 'a l la i t pas servi r de point de dépa r t à des accords avec la France , que, 
fo r t de ce résu l ta t , il allait s ' a p p u y e r sur l 'Angle ter re et clore de façon unilaté-
rale et sans faire de concession a u c u n e , la discussion sur l ' a r m e m e n t . C'étai t 
ce que p e r m e t t a i t d 'envisager les déclarat ions fa i t es à H é r y p a r Schnurre , 
cha rgé d 'af fa i res de la légation d 'Al lemagne à Budapes t : «le problème de 
l ' égal i té en droi ts ne concerne p a s l 'Al lemagne, car elle considère que cet te 
égal i té est dé jà acquise ; elle n ' a donc nulle i n t en t i on d 'en discuter».7 0 
Le voyage que le ministre angla is des Affa i res E t rangères , Simon, devai t 
e f fec tue r le 7 mars à Berlin, é tai t des t iné à mieux connaî t re les désirs a l lemands 
et les possibilités de négociation. Les Allemands annu lè ren t c e p e n d a n t ce voyage 
en p r é t e x t a n t une gr ippe d 'H i t l e r ; leur a t t i t u d e é ta i t motivée en fa i t pa r la 
publ ica t ion d ' u n Livre Blanc angla is qui i m p u t a i t aux pro je t s a l lemands de 
r é a r m e m e n t le mot i f du p r o g r a m m e anglais d ' a rmemen t . 7 1 Malgré cet incident , 
le 7 mar s les gouvernemen t s f r ança i s et italiens répondi ren t a u x quest ions alle-
m a n d e s concernan t le pacte d a n u b i e n . Berlin ne considéra c e p e n d a n t pas ces 
réponses comme sat isfa isantes . P e u après, il su rp r i t le monde en annonçan t 
la c réa t ion de l ' a rmée al lemande de l 'a ir . Sa d ip lomat ie p r épa ra i t avec célérité 
le g r a n d rev i remen t dans les p rob lèmes de l ' a r m e m e n t et de la sécurité. On 
pa r l a i t du ra id i s sement de la pos i t ion française , on répanda i t des bru i t s selon 
lesquels des accords militaires f r a n c o soviéto- tchécoslovaques aura ient é té 
signés, que des bases aériennes sovié t iques sera ient cons t ru i tes en Tchéco-
s lovaquie , etc.72 
P e n d a n t la première moit ié de mars, on p u t donc penser que si l 'Alle-
m a g n e avai t l ' i n t en t ion d ' adhé re r au pacte danub i en , elle vou la i t faire paye r 
t r ès cher son adhés ion . 
La Pologne, p o u r t a n t inv i tée à signer le pac te , n 'en é t a i t pas non plus 
pa r t i cu l i è rement sat isfai te . Mais son ministre des Affaires E t r angè re s , Beck, 
v o u l a n t p r a t i que r une poli t ique « jouant sur plusieurs tab leaux» s 'efforçai t de 
ne pas gâter dé f in i t ivement les re la t ions franco-polonaises qui a v a i e n t beaucoup 
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 K.63. 1935—11/25—67 rapp. de Masirevich, le 18 févr. 
70
 K.63. 1935—11/27—3(476) Conversation entre Kánya et Schnurre, chargé d'affaires 
de la légation d'Allemagne à Budapest, le 6 févr. 
71
 K. 63. 1935 — 21 — 864 rapp. de Masirevich, le 6 mars. 
72
 K. 63. 1935—11/27—3(898); 21—911 projet de note française, aide-mémoire italien et 
note française confidentielle; 11 — 789 rapp. de Masirevich, le 2 mars; 11/27 — 3/912 rapp. de 
Masirevich, le 11 mars; l l /24—972 rapp. de Matuska, le 14 mars; 11 —956 rapp. de Khuen— 
Héderváry, le 14 mars; 7/25—975 rapp. de Matuska, le 15 mars. 
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souffer t du rejet polonais du pacte o r ien ta l et des c r i t iques que ce r e f u s s 'é ta i t 
a t t i ré ; il voulai t aussi améliorer ses re la t ions avec l ' I t a l i e et pensa i t que ce 
p ro je t é t a i t oppor tun p o u r faire passer au second p l a n celui du pac t e oriental . 
Aussi pri t - i l posit ion en faveur du p r o j e t de Lava l . D ' a u t r e p a r t , il avai t 
plusieurs raisons p o u r supposer que ce pro je t n ' é t a i t p a s s y m p a t h i q u e au gou-
v e r n e m e n t nazi, et il vou l a i t éviter de s 'opposer à l 'Al lemagne. Il c ru t découvr i r 
la solut ion la plus hab i le en déc la ran t que la Pologne alignerait sa prise de 
posi t ion sur celle de la Hongr ie . Si la Hongrie , «amie» de l 'Al lemagne, pouva i t 
se p e r m e t t r e de souscr i re aux accords, la Pologne pou r r a i t en fa i re a u t a n t . 
A Genève, il expl iqua au ministre hongro is des Affaires E t rangères , K á n y a , que 
cet te concept ion c o n s t i t u a i t le point de dépar t d ' u n e nouvelle ligne pol i t ique 
européenne const i tuée p a r une coopéra t ion R o m e — B u d a p e s t — V a r s o v i e . Il 
considérai t que ce t te coopérat ion é t a i t i m p o r t a n t e aussi du fa i t d u danger 
a l lemand don t il p r é v o y a i t la résur rec t ion dans les 5 à 6 ans à venir . 
Au cours des négocia t ions in te rna t iona les , Beck invoqua d e u x raisons 
ma jeu re s pour accepter le pacte d a n u b i e n et re fuser le pac te or ienta l . D 'une 
pa r t , la Pologne — dit- i l — n 'ava i t i n t é r ê t ni à l ' a u g m e n t a t i o n de l ' i n f luence de 
l 'Union Soviét ique en Europe , chose qui résul terai t d u pacte o r ien ta l , ni à 
accorder le droit de passage de l ' a rmée soviét ique sur le terr i toire polonais , ce 
qui sera i t l 'une de ses implicat ions. D ' a u t r e par t , à la d i f férence du p a c t e orien-
tal , le p a c t e danub ien ne garant issa i t pas les f ron t i è res de la Tchécoslovaquie 
contre la Hongrie, la Pologne ne d e v a n t j amais ê tre disposée à donner de telles 
garant ies . I l pouvai t pense r , au fond, que le pacte d a n u b i e n n ' ava i t e t n ' a u r a i t 
pas d ' i m p o r t a n c e p r a t i q u e , puisque t ô t ou t a rd l 'Anschluss sera i t réalisé 
même sans in te rven t ion extérieure. A l ' ins tar de Mussolini, Beck envisageai t 
pour ce cas la nécessité d ' u n e «seconde ligne de défense» et , dès la f i n de 1934, 
il donna à la poli t ique de son pays une or ienta t ion p lus act ive vers la Hongr ie 
et vers l ' I t a l ie . Il s o u t i n t la Hongrie dans l 'affaire de Marseille et il accepta 
éga lement les condi t ions par elle posées à l ' adhés ion au pacte d a n u b i e n ; 
Varsovie d e m a n d a seu lemen t qu 'on ne pa r l â t pas, à p ropos des minor i tés nat io-
nales, de celles de l ' anc ien empire d 'Au t r i che -Hongr ie pa rce que cela concerne-
rai t éga lement la Pologne , mais des minor i tés hongroises v ivan t dans les pays 
voisins.73 P lus t a rd , les Polonais commencè ren t à se l ance r dans des considéra-
73
 K. 63. 1935—17—95 rapp. de Matuska, le 4 janv.; 11/27—3(89) communication de 
Gömbös sur les déclarations de Lepkowski, ambassadeur de Pologne, en date du 7 janv.; 
7 — 72 rapp. de Ghyczy, chargé d'affaires de la Légation de Hongrie à Prague, le 8 janv . ; 3/124 
dép. de Matuska, le 10 janv . ; 3/471 conversation entre Beck et Kánya , à Genève le 15 janv.; 
K. 64. 1935—17—96 note de Gömbös sur les déclarations de l'ambassadeur de Pologne, en date 
du 21 janv. ; K. 63. 1935—11/27—3(275) rapp. de Matuska le 21 janv . ; 3(280) rapp. de Matuska 
le 22 janv. ; 3(300) dépêche de Matuska, le 24 janv . ; 3(470) instruction des Affaires Etrangères 
à l'intention de l'ambassadeur à Rome; le 25 janv . ; 17/27 — 711 dépêche de Villani, le 23 févr.; 
3(671) rapp. de Matuska, le 23 févr.; 17/25—974 rapp. de Matuska, le 15 mars.; 17/7—1382 rapp. 
de Matuska, le 10 avril; 17/7— 1351 conversation entre Kánya et Lepkowski, le 17 avril. Couleur, 
f. 625, 635, 636. dépêche de Savel Radulescu à l'intention de Titulescu, les 6, 8 et 9 janv.; 
f. 646. dépêche de Lugosianu, le 12 janv.: f. 607 dépêche de Suvich à l'ambassadeur d'Italie à 
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t i ons sur l ' inut i l i té d u pacte et p a r l è r e n t de la nécessi té d 'un accord i talo-polono-
hongro i s (y i n c l u a n t pour l ' i n s t a n t aussi l 'Aut r i che) , ainsi que de celle de la 
c r éa t ion d 'une f r o n t i è r e commune en t r e la Hongr i e et la Pologne.7 4 
Ainsi que les an técédan t s de l 'affa i re p e r m e t t a i e n t de le prévoir, les 
E t a t s membres de la Pe t i te E n t e n t e ne p r i ren t p o i n t des pos i t ions ident iques . 
L a Tchécos lovaquie qui avait s ans condi t ion s o u t e n u le pac te o r i en ta l manifes-
t a i t r e la t ivement p e u de réserve con t re un r a p p r o c h e m e n t i t a l i en , et ce qu i 
en découlai t , c o n t r e u n r a p p r o c h e m e n t de l 'Au t r i che et de la Hongr ie . Benes 
e s t i m a i t qu ' au m o y e n d 'une t r ê v e poli t ique on pour ra i t a r r ive r à régler u n 
n o m b r e i m p o r t a n t de problèmes économiques e t à former une zone danubienne 
c a p a b l e de faire f a c e à l ' expans ion a l lemande. Bien qu 'en f a i t Beneg voulu t 
o b t e n i r un t r a i t é ga ran t i s san t l ' i n t ég r i t é des f ron t iè res , a p p u y é su r des pactes 
d ' ass i s tance mu tue l l e , il con t inua i t à soutenir le pac te et m a n i f e s t a plusieurs 
fois sa disposit ion à se r app roche r de tous les É t a t s du groupe de Rome. E n 
décembre 1934, Milos Kobr , a m b a s s a d e u r t chécos lovaque à B u d a p e s t , préco-
n isa la mise à l ' é c a r t des litiges e n t r e les deux gouve rnemen t s e t la conclusion, 
sur ce t t e base, d ' u n t r a i t é de non-agress ion semblab le au t r a i t é germano-polo-
na is . I l indiqua q u e le g o u v e r n e m e n t t chécos lovaque serait p r ê t à examiner 
les demandes hongroises . Il r e m i t u n mémoire c o n t e n a n t les concept ions de son 
g o u v e r n e m e n t e t , à Noël 1934, il pub l i a dans la presse une déclara 'on empre in te 
d ' u n t o n amical . Lors d 'une confé rence de presse le v ice-minis t re des Affaires 
E t r a n g è r e s appréc ia le pacte d a n u b i e n de f a ç o n positive e t , le 16 mars , la 
Tchécos lovaquie i n d i q u a qu'elle ne lierait son accord à a u c u n e condition.7 3 
Si la Tchécos lovaquie p r i t connaissance des accords de Rome avec 
sa t i s fac t ion mais sans en thous iasme d é b o r d a n t , et si elle f i t des démarches 
p o u r en t i rer des avan tages p r a t i q u e s , l ' a t t i t u d e roumaine f u t , pa r contre , 
b e a u c o u p plus réservée . Ayan t réussi à ob ten i r l 'admission de la Rouman ie 
à ce pac te , T i tu lescu ne s 'opposa év idemmen t p lus à sa s igna tu re , mais il ne 
« 
Moscou, le 18 janv . ; f . 683. dépêche de Titulescu, le 20 j a n v . — Beck prétend d'ailleurs dans 
ses mémoires que la prise de position de la Pologne en faveur de la Hongrie , à la suite de 
l 'affaire de Marseille, soulagea le gouvernement de B u d a p e s t de son sent iment d'isolement et f i t 
ainsi apparaître dans la politique hongroise une période plus sereine (!). BECK, JOSEPH: Dernier 
rapport. Politique polonaise, 1926—1939. Neuchâte l—Paris , pp. 84—85. — E n ce qui concerne 
la polit ique de la Po logne et les proposit ions anti-soviét iques que Goring f i t dans ce pays, voir 
encore: SZEMBEK, ouvr . cité, pp. 10—19, 22—23, 35, 4 2 — 4 3 , 52 — 53 et no te 66. 
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 K.63. 1935—11/27—3(1097) rapp. de Matuska du 23 mars et réponse des Affaires 
Etrangères le 3 avril; 17/7—1382 rapp. de Matuska, le 10 avril; 11/24—1449 rapp. de Villani, 
le 28 avril; 17/7—1596 rapp. de Hôry, le 2 mai. 
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 11/25—282(6593) conversation entre Hôry et Kobr , le 26 nov. 1934.; 1 9 3 6 - 3 9 — 
186/1348(1934). U n e autre partie de la conversation entre Hôry et Kohr, le 26 nov. ; 7/7—7076 
conversat ion entre K á n y a et Kobr, le 27 déc. 1934.; 1935 — 7/7—7014/1934 rapp. de Ghyczy, 
le 28 déc. 1934.; K . 64. 1935 — 23—43(735) Instruction des Affaires Etrangères à Villani, en 
date du 31 déc.; Brat is lava, le 4 janv . 1935.; K. 63. 1935 — 11/27—3(72) rapp. de Ghyczy, le 
j a n v . ; 11/7—3(152) rapp. de Ghyczy, le 10 janv.; 11/27—3/311 note de Wet t s t e in ; 1 9 3 6 - 3 9 — 
215/319(1935) rapp. de Wettstein, en da te du 24 janv.; 1935—11/27—3(953) dépêche de Villani, 
le 16 mars; Couleur, f. 668. dépêche de Savel Radulescu à Titulescu, le 18 j a n v . 
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f i t non plus aucune démarche posit ive p o u r en accélérer la réalisat ion. I l prit 
m ê m e posit ion en f aveu r de la Yougoslavie qui posait plusieurs condi t ions à 
son adhésion. Il t â cha i t a v a n t t ou t de lier l 'égalité des droi ts à l ' a r m e m e n t 
p o u r l 'Aut r iche et la Hongr ie à des ga ran t i es plus sol ides que celles que le 
p r o j e t du pac te de non- in t e rven t ion avai t prévues . A c e t t e époque sa po l i t ique 
ava i t en ou t re une au t re ca rac té r i s t ique : i n d é p e n d a m m e n t des blocs auxque l s 
la R o u m a n i e a p p a r t e n a i t , il cherchai t à se r approcher de l ' I talie, de l 'Alle-
m a g n e et de la Hongrie . D a n s ses r appo r t s avec Rome, il voulai t ob t en i r une 
l imi t a t ion au sout ien que l ' I t a l i e appo r t a i t a u x exigences révisionnistes de la 
Hongr i e ; q u a n t à son o r i en ta t ion vers Berl in, il en e spé ra i t la so lu t ion des 
p rob lèmes roumains de débouchés économiques , et, sous la pression exercée 
p a r ces deux E t a t s , il envisagea i t la possibil i té d 'une d é t e n t e entre son pays 
et la Hongr ie . Le premier min is t re Ta t a r e scu et le min i s t r e des Affaires E t r a n -
gères, Ti tulescu, par lè rent éga lement à l ' ambassadeu r de Hongr ie d ' i n t é rê t s éco-
nomiques et cul turels c o m m u n s et de la possibil i té d 'un accord dans ces domai-
nes. Ti tu lescu f i t allusion à u n pro je t d o n t il avai t pa r l é plus tô t , en 1932, 
conce rnan t la «dévalorisation» de la f ron t iè re , c 'est à d i re la suppress ion des 
bar r iè res douanières en t re la Hongrie et la Transy lvan ie , et l ' abol i t ion des 
l imi ta t ions aux expor t a t ions et impor ta t ions . Titulescu r eg re t t a i t que le gou-
v e r n e m e n t hongrois n ' a i t pas réagi à l ' époque à ces proposi t ions , en y a jou-
t a n t cependan t , q u ' a u m o m e n t où il pa r la i t , la réal isat ion de ce pro je t n ' é t a i t 
plus o p p o r t u n e é t a n t donné le changemen t de la s i tua t ion poli t ique in té r i eure 
en t re t e m p s su rvenu en R o u m a n i e . D ' a u t r e p a r t , Ti tu lescu é ta i t en t ré en con-
t a c t avec Moscou, mais q u a n t à la ques t ion de la Bessa rab ie il exigeai t une 
solut ion qui équivala i t à la renoncia t ion soviét ique à ces terri toires, chose à 
laquel le le gouvernement sovié t ique n ' é t a i t disposé ni à c e t t e époque, e t pas 
plus p a r la suite.76 
Tandis que la Tchécos lovaquie sou tena i t le p ro j e t d u pacte et q u e la 
R o u m a n i e y formula i t des réserves, la Yougoslavie t é m o i g n a i t d 'une a t t i t u d e 
en t i è r emen t négat ive , le gouve rnemen t d e ' Belgrade e s t i m a n t que le pays 
n ' a v a i t aucun in térê t à y adhé re r . Jev t ié , e t bien plus encore les personnal i tés 
mil i ta ires con t inua ien t d ' ê t r e scept iques q u a n t aux i n t en t i ons i tal iennes; mais 
on déclara i t à Belgrade que si, dans l ' in té rê t de l 'Aut r iche , l ' I tal ie p rocéda i t 
à une in te rven t ion mil i taire, la Yougoslavie en ferait a u t a n t . Les h o m m e s 
pol i t iques yougoslaves r e d o u t a i e n t les éventuel les conséquences des accords , 
en par t icul ier la r e s t au ra t ion des Habsbourgs et le révis ionnisme hongrois . 
A l ' égard de l 'Autr iche , la pol i t ique de Belgrade se résumai t dans la déc la ra t ion 
76
 Couleur, f. 577, 606, 584, 666. dépêche d'Ormesson, ambassadeur de France à Buca-
rest, le 9 janv.; dépêche de Sola, ambassadeur d'Italie à Bucarest, le 15 janv.; dépêche d'Or-
messon, le 17 janv.; dépêche de Savel Radulescu à Titulescu, le 17 janv.; K.63. 1935—27/7 — 337 
rapp. de Bárdossy, ambassadeur de Hongrie à Bucarest, le 22 janv.; 11/27—3(455) rapp. de 
Bárdossy, le 4 févr.; 1934—39—21 — 215(535/1935) rapp. de Bárdossy, le 8 févr.; K.64. 1 9 3 5 -
27—130 rapp. de Bárdossy le 21 févr.; K.63. 1935 — 11/27—3(723) rapp. de Bárdossy le 25 févr. 
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q u e Vukcevic, ambassadeur yougos lave à B u d a p e s t , fit n o t a m m e n t à K á n y a , 
min i s t r e hongrois des Affaires E t r a n g è r e s : «La poli t ique officielle de la Yougo-
s l av ie est é v i d e m m e n t opposée à l 'Anschluss, ma i s d 'un po in t de vue sen t imen-
t a l , le peuple s e rbe n 'y voit p a s d 'object ion». E n fait , la r a i son principale de 
l 'opposi t ion yougos lave résidai t en ce que ses dir igeants v o u l a i e n t à t o u t p r ix 
é v i t e r l 'accroissement de l ' i n f luence italienne dans les Balkans . 7 7 Dans ce t t e 
p réoccupa t ion , ils t rouvèren t en la Turquie u n e associée i m p o r t a n t e à l ' in té r ieur 
d u Bloc Ba lkan ique . Après q u e l q u e s hési ta t ions initiales, les gouve rnan t s t u r c s 
— quelque peu influencés p a r la diplomatie soviét ique — t e n d i r e n t à donne r 
p l u s de poids à ce bloc ap te à con t reba lancer l ' a u g m e n t a t i o n de la pression 
i ta l ienne , et ceci d ' a u t a n t p lus que , selon e u x , de la conclusion de ce pac t e , 
o n pourrai t a t t e n d r e une régress ion de l ' impor t ance de la Pe t i te E n t e n t e . 
J e v t i c , le m in i s t r e yougoslave, et Tevfik R ü s d ü , minis t re tu rc des Affa i res 
E t rangè res , accordèren t leurs p o i n t s de vue a u cours de l eu r rencontre à Bel-
g r a d e , le 9 j a n v i e r , si bien qu ' i l s puren t faire adop te r à la conférence ba lkan i -
q u e , réunie à Genève , une décis ion selon laquel le la R o u m a n i e et la Yougosla-
v ie n ' adhé re ra i en t aux accords que si l 'All iance Balkan ique é ta i t invitée à y 
a d h é r e r en t a n t q u e bloc, c 'es t à dire que si l ' on invitai t éga lement la T u r q u i e 
e t la Grèce à y en t re r . Con t ra i r emen t à ses in ten t ions an té r ieures , le min i s t re 
g rec des Affaires Etrangères , Maximos , f in i t p a r accepter c e t t e posit ion. E n 
e f f e t , à Genève, il dut se r e n d r e compte que, con t ra i r emen t à ses hypothèses , 
le p ro je t du p a c t e danubien n e correspondai t p a s aux i n t é r ê t s de tous les p a y s 
m e m b r e s de la Pe t i t e E n t e n t e , et que sous sa forme ac tuel le , il é ta i t m ê m e 
con t ra i re aux i n t é r ê t s sovié t iques et turcs. E n effet , les Sovié t iques p o u v a i e n t 
r e d o u t e r que, p a r le biais de ce pac te , on les éca r t e de la po l i t ique européenne , 
a lors que les T u r c s pouvaient redouter , eux , la d iminut ion de leur in f luence 
d a n s les Ba lkans e t l ' a u g m e n t a t i o n de celle de l ' I ta l ie . 
Jevt ic e t T e v f i k Rüsdü convinren t p lus t a r d de ce q u e la réponse offici-
elle de la Yougoslavie à la n o t e f ranco- i ta l ienne poserai t t rois condi t ions à 
l ' adhés ion: 1. annihi ler t ou t e éven tua l i t é de res taura t ion des Habsbourg , 2. la 
pro tec t ion des minorités n a t i o n a l e s cons t i t uen t des ques t ions in te rna t iona les 
e t non des ques t ions de po l i t i que intérieure; 3. les pactes sera ient signés en y 
f a i s an t par t i c iper le Bloc Balkanique . 7 8 
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 Les déclarations de Vukcevic : K. 63. 1935 —11/7—370 conversation entre Kánya et 
Vukcevic, le 30 janv . — En ce qui concerne la prise de position de la Yougoslavie, voir: Couleur, 
f. 625, 638. 673, 670. Dépêche de Savel Radulescu à Titulescu, le 6 janv . , de Lugosianu, le 9 
janv . , de Savel Radulescu à Titulescu, les 17 et 18 janv. ; K. 63. 1935 — 11/27—3(79) rapp. 
d'Alth, ministre de Hongrie à Belgrade, le 6 janv.; 16/27 — 856(1947) rapp. de Villani, le 8 
janv . ; 1 1 / 2 7 - 3 ( 1 3 1 ) dépêche de Vil lani , le 10 janv.; 1 6 - 2 ( 1 3 2 ) dépêche de Khuen-Héderváry 
le 10 janv.; 2(390) exposé de Kánya devant la commission parlementaire des Affaires Etran-
gères, les 28 et 29 févr.; 11/27—3(259) rapp. d'Alth, le 20 janv. 
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 K.63. 1935 — 11/27—3(264) rapp. de Jungerth, le 8 janv.; 3(149) dépêche de Jungerth, 
le 11 janv.; 1934—39 — 215/306(1935) rapp. de Béla Török, ministre de Hongrie à Athènes, en 
date du 10 janv.; 11/27—3(307) rapp. de Török, le 14 janv. ; 21/36—266 dép. de Jungerth le 15 
janv . ; 11/27—3(178) rapp. de Jungerth , le 14 janv. ; 3(265) rapp. de Jungerth, le 16 janv. ; 
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A v a n t l ' annonce officielle d e ces points, la r igidi té yougos lave f u t quelque 
peu a t t énuée grâce à la déc lara t ion f ranco-angla ise (février) e t à la déclarat ion 
fa i t e le 16 mars p a r Viola, n o u v e l ambassadeur i talien à Be lgrade . Il dit ê t r e 
chargé par Mussolini de la miss ion de p r é p a r e r le r a p p r o c h e m e n t entre les 
d e u x pays ; il déc la ra que l ' I t a l i e n ' a v a i t pas l ' i n ten t ion de p o r t e r a t te in te au 
déve loppement in té r i eur et à l ' i n t ég r i t é de la Yougoslavie; que l ' I t a l ie aspira i t 
à la coopérat ion e t à l ' en tente po l i t i que et économique . Aussi, le gouvernement 
yougos lave n 'exposa- t - i l ses cond i t ions qu ' au cours des négocia t ions diploma-
t iques . Cependant , ayan t pris le pos te de p remie r ministre , J e v t i c céda son 
p récéden t portefeui l le des Affa i res E t rangères à Sto jadinovic d o n t les déclara-
t ions polit iques antér ieures et s o n discours à l 'Assemblée n a t i o n a l e laissaient 
penser qu'i l ins i s te ra i t plus que son prédécesseur pour l ' amél io ra t ion des rela-
t ions avec l 'Al lemagne et qu ' i l t âche ra i t éga lement de se r app roche r de la 
Hongr i e et de la Bulgarie . Ceci impl iqua i t le r e lâchement des re la t ions avec la 
F r a n c e et la P e t i t e Entente . 7 9 
L'affa i re d u pac te d a n u b i e n faisait ainsi clairement ressor t i r qu 'auss i 
b ien p a r r appo r t à l ' I talie, q u ' à l 'Allemagne e t à l 'Autr iche , les E t a t s de la 
P e t i t e En t en t e ne présenta ien t p l u s de f ron t cohéren t , et que m ê m e à p ropos 
de la Hongrie, c o n t r e laquelle a u p a r a v a n t ils é t a i e n t d 'accord, ils commença ien t 
à t émoigner de divergences t a c t i q u e s . L 'al l iance f ranco-polonaise elle non p lus , 
ne se mani fes ta i t p lus guère. D a n s leurs vaines t en ta t ives de ma in ten i r l 'équi-
libre en t re Moscou et Berlin, les hommes pol i t iques polonais inven tè ren t la 
ligne Varsovie — B u d a p e s t — R o m e en s ' imag inan t qu'elle p o u r r a i t préc isément 
deven i r un f a c t e u r de cet équ i l ib re . Quant à la Tchécoslovaquie , elle é t a i t 
p r ê t e à donner la m a i n à n ' i m p o r t e qui, même à l ' I t a l ie fascis te , pour se préser-
ver de l 'Al lemagne, tandis que la Yougoslavie, elle, se r a p p r o c h a i t p lu tô t de 
Ber l in à cause de l ' a u g m e n t a t i o n d u danger i ta l ien . De son cô té , la R o u m a n i e 
t e n t a d 'amél iorer ses positions t a n t vis à vis de Berlin que de Rome. Que 
p o u v a i t gagner la F rance en c e t t e affaire? 
Le proje t de pac te d a n u b i e n contr ibua n o n seulement au re lâchement d u 
sys t ème d 'a l l iances mis sur p ieds p a r les F rança i s en Europe Centra le , mais en-
core — du fait de la forme q u ' o n lui proposai t e t d ' au t res c i rconstances — il 
11/25 — 308 rapp. de Török le 22 janv . ; 1 1 / 2 7 - 3 ( 4 9 2 ) rapp. de Török le 31 janv. ; 3(446) rapp. 
d'Alth, le 4 févr.; 16(25—483) rapp. d 'Al th le 6 févr.; 483(654) rapp. de Masirevich, le 1er mars; 
16/5—848 rapp. d'Alth, le 7 mars; Couleur, f. 596. dépêche d'Antonoff, délégué de la Bulgarie 
à Genève, le 21 janv . 
79
 K. 63. 1 9 3 5 - 1 6 / 2 5 - 6 2 6 rapp. d 'Alth , le 7 févr., 626 rapp. d'Alth, le 18 févr.; 11/27— 
3(633) rapp. de Jungerth, le 14 févr.; 9(829) rapp. de Junger th le 27 févr.; 3(682) rapp. de Török, 
le 20 févr.; 1 6 / 1 1 - 8 2 0 rapp. d'Alth le 4 mars; 1936 — 16 — 856 rapp. d'Alth, le 15 mars; 16/25 — 
993 rapp. d'Alth le 18 mars; K.64. 1935 — 2 3 - 2 4 1 ( 1 4 2 ) dépêche de Villani le 27 févr. — La 
déclaration de Viola f i t sensation. Certains journaux commencèrent à parler d'une entente to-
tale franco-italienne (par exemple, Pert inax dans «L'Echo de Paris», No. du 16 mars); d'autres 
d'un sensible rapprochement italo-yougoslave (Times, No. du 16 mars), et certains croyaient 
même savoir que les Italiens avaient fa i t des propositions concrètes (Daily Telegraph, No. du 
19 mars). 
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inspira éga lement à l ' U n i o n Soviét ique de la méf iance à l 'égard de Par i s . Le 
gouve rnemen t soviét ique favorisai t en principe t o u t accord suscept ib le de 
cont r ibuer a u maint ien de la paix. Néanmoins , v o y a n t les t en ta t ives de Laval 
pour a j o u r n e r les négocia t ions f ranco-sovié t ique sous le p ré tex te des négocia-
t ions sur le pac te d a n u b i e n , le gouve rnemen t sov ié t ique conçut le soupçon 
qu ' à l ' a ide de l ' I tal ie, la F r a n c e voula i t revenir à la po l i t ique q u a d r i p a r t i t e de 
1933 et ainsi écarter l ' U R S S des affaires européennes. P a r conséquent , t o u t en 
accep tan t e t favor i san t m ê m e l'idée d u pac te d a n u b i e n , les d i r igeants de la 
poli t ique soviét ique m a n i f e s t è r e n t leurs réserves, d e m a n d è r e n t i n s t a m m e n t 
l ' ouver tu re des pourpa r l e r s sur le p a c t e oriental et t e n t è r e n t de gagner la 
France à leurs vues po l i t iques . Les accords f ranco-sovié t iques du 5 décembre 
pouva ien t y servir de p o i n t de dépar t . 
Après réception des premières nouvel les sur les négociations de Rome,. 
Li tv inov, commissaire d u peuple aux af fa i res é t rangères , déclara à Attolico, 
ambassadeu r italien à Moscou, que selon lui, ces accords pouva ien t p répare r 
l ' apa i sement européen, m a i s il expr ima en même t e m p s son mécon ten t emen t 
de ce que l ' on n 'associâ t pas l 'Union Soviét ique à la solution du problème 
autr ichien, alors qu'elle se senta i t e x t r ê m e m e n t concernée par le p rob l ème de 
l 'Anschluss.8 0 L 'évolut ion des négociat ions ne f i t q u ' a u g m e n t e r les inqu ié tudes 
de Li tv inov . I l souligna q u e ce pacte équ iva la i t à un r e t o u r à la pol i t ique quadri-
par t i te , et nous verrons q u e ce soupçon n ' é t a i t pas sans fondemen t . I l expl iqua 
à Attolico q u e si l ' ass is tance mutuel le n ' é t a i t pas inclue d a n s le pac te danub ien , 
l 'Al lemagne y verrai t u n p r é t e x t e pour exiger l 'absence d ' u n tel ar t icle dans le 
pac te o r ien ta l aussi. Or — di t L i tv inov — les garan t ies militaires se ra ien t un 
élément essentiel du p a c t e oriental , et elles sont l 'une des pricipales ra isons du 
r a p p r o c h e m e n t f ranco-sovié t ique . L ' a m b a s s a d e u r i ta l ien nota alors avec 
é t o n n e m e n t que son homologue f r ança i s étai t sur ce point d ' accord avec 
Li tvinov, 8 1 ce qui n ' é t a i t d 'ai l leurs pas suf f i san t p o u r apaiser les inqu ié tudes 
soviét iques. A Genève, L i t v i n o v par la de ses appréhens ions en t o u t e f ranchise 
à Laval e t réussit à conc lu re avec lui l ' accord don t nous avons d é j à parlé. 
Pour l 'essentiel , celui-ci s t ipu la i t que la F r ance ne r econna î t r a i t à l 'Al lemagne 
l 'égalité des droi ts que si elle par t ic ipa i t a u x deux pac t e s en question, et qu 'a-
près la c lar i f icat ion des a t t i t u d e s a l l emande et polonaise, la France engagera i t 
sans r e t a r d les négociat ions avec l 'Un ion Soviétique.8 2 
Si cet accord apaisa quelque peu les inquié tudes soviét iques, elles fu ren t 
de nouveau ressuscitées p a r le voyage de Laval et F l a n d i n à Londres e t par 
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 Couleur, f. 597. dépêche d'Attolico, ambassadeur d'Italie à Moscou, en date du 
6 janv. 
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 Couleur, f. 601. dépêche d'Attolico, le 9 janv. Selon ce document, Alphand lui a expli-
qué la nécessité de la coopération militaire des partisans du statu quo, cette coopération étant 
le seul moyen de sauver la paix . 
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 Couleur, f. 637, 647, 648, 682. Dépêches de Titulescu le 10 janv.. de Lugosianu le 11 
janv., de Comnen le 11 janv., et de Titulescu le 20 janv. 
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'ses résu l ta t s . L 'accord aér ien proposé e n t r e les puissances de Locarno ne parais-
sait pas donner des ga ran t i e s sérieuses; il ressemblai t p lu tô t à une espèce de 
nouveau p a c t e régional d o n t l ' U R S S se t rouva i t u n e fois de plus écartée.8 3 
Les di r igeants soviét iques é ta ient f o n d é s à penser q u e Lava l avai t a f fa ib l i les 
garant ies don t il fal lai t assor t i r la reconnaissance à l 'Al lemagne de l 'égal i té en 
droits q u a n d il s ' é ta i t r app roché de c e t t e position anglaise selon laquel le le 
pacte or ienta l , pas plus que le pacte danub ien , ne d e v a i t impliquer d 'accords 
d 'ass is tance mutuel le . T o u j o u r s selon c e t t e position, le pac t e devai t seu lement 
autor iser les c o n t r a c t a n t s à conclure de tels accords a v e c qui ils v o u d r a i e n t et, 
:si cela leur paraissai t nécessaire.84 Le p a c t e oriental commença i t à ressembler 
•dangeureusement au p a c t e danub ien , e t l 'un et l ' a u t r e para issa ient avoir de 
moins en moins de va l eu r . Les h o m m e s d ' E t a t sov ié t iques en conçu ren t que 
•cette pol i t ique ne serai t p a s en mesure de barrer la r o u t e à la machine de guerre 
a l lemande. 
Les alliés de l ' I t a l i e n ' é ta ien t p a s non plus sa t i s f a i t s du n o u v e a u pacte 
danubien . P o u r l 'Aut r iche , les ga ran t i e s étaient t o u j o u r s insuf f i santes , pour 
la Hongr ie , elles é t a i en t t ou jou r s excessives. L ' A u t r i c h e déclara en t o u t cas 
qu'elle considérai t la s igna tu re de p a c t e comme confo rme à ses in térê ts , 
t ou t en s ' a t t a c h a n t à ob t en i r de nouvel les et plus sol ides garanties . Le gouver-
nemen t de Vienne pensa i t y associer l 'Angleterre e t vou la i t faire proroger la 
convent ion sur les consu l ta t ions , de f a ç o n qu'elle r e s t â t en vigueur m ê m e après 
la conclusion du pac te , ou bien à o b t e n i r l ' insert ion de clauses d 'ass i s tance 
mutuel le dans le cadre d u pacte d a n u b i e n . En o u t r e , il voulai t con t recar re r 
les p ro j e t s yougoslaves qui visaient à fa i re de la ques t i on de la r e s t au ra t ion 
des Habsbourgs une a f fa i r e de po l i t ique in ternat ionale . 8 5 
E n plus de cer ta ins problèmes f inanc iers , tels é t a i e n t les p ro j e t s don t le 
chancelier Schuschnigg e t le minis t re des Affaires E t r angè re s , Berger-Waldc-
negg, vou la ien t d iscuter a u cours de leurs prochains entre t iens à Pa r i s et à 
Londres . De leurs conversa t ions par is iennes , ils s ' e s t imèren t sa t i s fa i t s . Le 
baron Bergcr -Waldenegg in fo rma de ses impressions le ministre de Hongr ie à 
Paris. I l lui di t , n o t a m m e n t , qu ' à son av is Laval n ' a v a i t pas une en t iè re confi-
ance en la Pe t i t e E n t e n t e , e t qu' i l c o m p r e n a i t aussi les in té rê t s des a u t r e s pays. 
Il sava i t f o r t bien que l 'Aut r iche et la Hongrie r econs t i t ua i en t secrè tement 
leurs a rmées , et il ne dés i ra i t pas s 'y opposer , au con t r a i r e , il voulai t s 'accorder 
avec l 'Al lemagne et cet accord serait a u t o m a t i q u e m e n t suivi par la reconnais-
sance p r a t i q u e aux pe t i t s é ta t s de l ' égal i té en d ro i t s à l ' a rmemen t . Laval 
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 K.63. 1935—11/25 — 667 rapp. de Sándor Kiss, ministre de Hongrie à Helsinki, le 
14 févr. 
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 K.63. 1 9 3 5 — 1 1 - 9 5 6 rapp. de Khuen-Héderváry le 14 mars; 11/27 3(1017) rapp. 
de Jungerth, le 14 mars: 17/25—974 rapp. de Matuska, le 15 mars. 
85
 K.63. 1935 — 11/11 — 379 rapp. d'Apor, le 30 janv.; 11/27 — 3(475) Conversation entre 
Kánya et Berger-Waldenegg, le 16 janv.; 11/11 — 3(369) conversation entre Kánya et Hennet, 
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s ' é t a i t mon t ré compréhensif à l ' é g a r d des asp i ra t ions hongroises. Reconnaissan t 
q u e la Hongrie ne pouva i t pas signer un accord qui r ev i end ra i t à abroger 
l ' a r t ic le 19 de la cha r t e de la Société des Na t ions , et soul ignant «qu'à l 'heure 
actuel le une révision é ta i t infaisable», il ava i t seulement d e m a n d é que les 
Hongro is «ne r e n d e n t pas imposs ib le par un t a p a g e révis ionnis te la s ignature 
d u pac te d ' E u r o p e centrale». P a r i s f i t droit a u x désirs au t r i ch iens concernant 
u n pac te d 'ass i s tance mutuel le e t on élabora au cours des en t re t i ens une formule 
f r anco -au t r i ch i enne de non- in te rven t ion . A p ropos de la q u e s t i o n des Habs -
bou rg , on t r o u v a u n compromis . Le chancelier aut r ichien déc la ra que, compte 
t e n u de l 'opposi t ion de la Pe t i t e E n t e n t e , il n ' envisagera i t pas de tel le res taura-
t i on , le gouve rnemen t f rançais a c c e p t a n t , de son côté que l 'Au t r i che décide 
el le-même de la fo rme cons t i tu t ionnel le de son E ta t . 8 6 
A Londres , les hommes d ' E t a t aut r ichiens n 'ob t in ren t a u c u n résu l t a t 
concre t . Les minis t res anglais é t a i e n t d 'accord sur tou t et donnèren t l eu r 
bénédic t ion à tous les projets , ma i s ils se r e fusè ren t une fois de p lus de par ler 
de -garanties br i tanniques . 8 7 
Les résu l ta t s des voyages à Pa r i s et à Londres étaient donc t r è s modestes ; 
on ne saura i t c e p e n d a n t souscrire a u x opinions t chéchos lovaques selon les-
quelles ils ne f u r e n t qu ' un f iasco. La supposi t ion de certains h o m m e s politi-
ques de la Pe t i t e E n t e n t e selon laquelle le b u t de ces voyages é ta i t de fa i re 
accep te r la r e s t au ra t ion des Habsbourg 8 8 semble exagérée d a n s le contex te 
donné . Certes, on d iscuta i t à c e t t e époque des possibil i tés de c e t t e res taura t ion 
d a n s plusieurs chancelleries aussi b ien que les mi l ieux g o u v e r n e m e n t a u x aut r i -
chiens,- mais pour le moment il ne p o u v a i t être ques t ion que de t â t e r le terrain.8 ' ' ' 
A la dif férence de celle de l 'Aut r iche , la posi t ion de la Hongr i e devin t , 
à pa r t i r du mois de janvier , de p lus en plus host i le . Après avo i r pris connais-
sance du t ex t e officiel du p ro j e t , Gömbös ne p o u v a i t plus n o u r r i r d'illusions. 
Le gouve rnemen t i talien n ' a v a i t t r o u v é q u ' u n seul mot p o u r défendre les 
«intérêts hongrois» en incluant l 'express ion «par la force» d a n s le pa rag raphe 
consacré à la p ropagande dirigée cont re l ' in tégr i té des d i f f é ren t s pays. Cela 
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vou la i t signifier que la H o n g r i e était en d r o i t de con t inue r sa p r o p a g a n d e 
— «pacifique» — p o u r la r év i s ion des f ron t i è r e s . 
Le 4 j a n v i e r , Gömbös p ro t e s t a sur u n t o n irrité c o n t r e l ' adopt ion du 
p r o j e t de pac te , e t , malgré les apa isement p rod igués par le minis tè re i ta l ien des 
Affaires E t r a n g è r e s , il ne cessa d'assaillir Mussolini de ques t i ons renouvelées . 
Les relations i ta lo-hongroises se tendi rent . D a n s son j o u r n a l , le baron Aloisi , 
chef de la dé léga t ion italienne à la Société des Nat ions, n o t a les violentes so r t i e s 
de Mussolini c o n t r e les Hongro i s , ingrats, q u ' i l ax ait s a u v é s de l ' i n t e rven t ion 
yougoslave, i n t e rven t ion qui , si la Hongrie n ' a v a i t été la issée qu 'à e l le -même 
«n 'aura i t été q u ' u n e p r o m e n a d e militaire j u s q u ' à Budapes t» . Les H o n g r o i s 
oubl ia ient — d i t Mussolini — qu ' i l s ne p o u v a i e n t pas c o m p t e r sur l 'A l lemagne 
en ce qui conce rna i t la ques t ion de la révis ion des trai tés d e paix et que c ' e s t 
la Hongrie qui a v a i t besoin de l ' I ta l ie , et n o n inversement . C 'es t dans cet e s p r i t 
q u ' e u r e n t lieu à Genève les en t r e t i ens en t re le baron Aloisi e t Kánya , m i n i s t r e 
hongrois des Af fa i r e s E t r a n g è r e s ; mais le d ip loma te i ta l ien lui f i t éga l emen t 
en t revoi r les a v a n t a g e s que les Hongrois p o u v a i e n t a t t e n d r e dans l 'avenir d e s 
bons rappor t s f ranco- i ta l iens . II expliqua q u e Mussolini vou la i t revenir en 
f a i t à une nouve l l e var iante d u pacte q u a d r i p a r t i t e . «Le p l an de Mussolini 
— di t Aloisi — c ' e s t de p r é p a r e r une coopé ra t ion entre l ' I t a l i e , l 'Autr iche , la 
Hongr ie et la F r a n c e , chose q u i n'est pas dépourvue de perspect ive , ca r , d e 
l ' av is du Duce, l 'a l l iance avec la Pet i te E n t e n t e devient p o u r Paris un f a r d e a u 
de plus en plus pe san t . Mussolini considère c e t t e or ien ta t ion comme d ' a u t a n t 
p lus adéqua te q u e l 'Al lemagne a c o m p l è t e m e n t renoncé a u révisionnisme». 
K á n y a resta c e p e n d a n t sur sa position an t é r i eu re . Il déc l a ra qu'à son a v i s 
c e t t e conception i tal ienne n ' é t a i t pas réa l isable et que la H o n g r i e ne s ignera i t 
pas le pacte si elle n 'ob tena i t pas de concessions. Il se p roposa i t d ' e n g a g e r 
des négociations a v e c di f férents E t a t s sur la conclusion d ' a c c o r d s par t icu l ie rs , 
pa rce qu 'une te l le initiative p rouve ra i t la b o n n e foi de la Hogr i e , et parce q u e le 
gouvernement hongro i s pour ra i t faci lement conc lu re de tels accords , non-assor t i s 
de clauses sur l 'ass is tance m u t u e l l e , avec l ' I t a l i e , l 'Aut r iche et la Pologne. 0 0 
Kánya f i t en outre d i sc rè t emen t c o m p r e n d r e que si la Hongrie a v a i t 
besoin du sou t ien italien, l ' i nve r se étai t éga lement vra i dans une c e r t a i n e 
mesure . Compte t e n u du dé rou lemen t u l t é r i e u r des événemen t s , il s ' a v è r e 
qu ' i l n 'ava i t pas t o u t à fait t o r t . Mussolini r é p o n d i t par l ' in te rmédia i re d 'Alois i 
qu ' i l comprenai t p a r f a i t e m e n t les scrupules d e Kánya et q u e s'il r e c o m m a n d a i t 
néanmoins que la Hongrie n é g o c i â t avec t o u s les Eta ts in téressés , c 'étai t p o u r 
sauver les apparences . 0 1 Après avoi r envoyé ce message, Mussolini d o n n a à 
9 0
 Aloisi, ouvr . cité, pp. 246 — 247.; K. 63. 1935 —11/27 3(470) conversation entre 
Kánya et Aloisi, le 11 janv. (reproduite, en partie, p a r Kerekes, qui se réfère a K. 64. 1935 
21 — 482.; ouvr. cité , pp. 165—166.); 3(465) conversat ion entre K á n y a et Aloisi. le 13 j a n v . 
91
 K.63. 1935. 1 1 / 2 7 - 3 (170) dépêche de Vil lani . le 14 janv.; K. 64. 1 9 3 5 - 2 3 — 4 3 r a p p . 
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l ' a m b a s s a d e u r hongrois de longues exp l ica t ions sur sa pol i t ique; il i n d i q u a 
qu ' i l ne t e n a i t pas à la réa l i sa t ion de la t r ê v e polit ique q u e le g o u v e r n e m e n t 
t chécos lovaque avai t d e m a n d é avec t a n t d ' ins is tance, qu ' i l ne voulait p a s pres-
ser B u d a p e s t de se p r o n o n c e r sur le p a c t e et qu'il e s t i m a i t possible q u e la 
Hongrie ex igeâ t pour son adhés ion non s eu l emen t la r é i t é r a t i on des ob l iga t ions 
sur la p ro t ec t i on des minor i t é s nat ionales , ma i s aussi la reconnaissance d e son 
droi t à se r é a r m e r . 
A la su i t e de ces échanges de messages, le g o u v e r n e m e n t hongrois a n n o n ç a 
off iciel lement qu ' i l é tai t d i sposé aux négocia t ions . Mais d a n s des conversa t ions 
privées, G ö m b ö s ma in t in t qu ' i l ne d i s c u t e r a i t sé r ieusement du pac te q u ' e n 
échange d ' a s su rances convenab les sur la révis ion t e r r i to r i a le . Le pes s imisme 
avec lequel le ministère hongro i s des A f f a i r e s E t rangères envisageait l ' a v e n i r 
d u soutien i t a l i en n ' é ta i t q u e renforcé p a r les signes du r a p p r o c h e m e n t e n t r e 
R o m e et Be lg rade , et s u r t o u t p a r la nouve l le du projet de déclarat ion i t a l i enne 
consacrée à ce su je t . Les d ip lomates hongro i s furent b ien forcés de c o n s t a t e r 
que , con t r a i r emen t à leurs supposi t ions an té r ieures , l ' I t a l i e cherchait v r a i m e n t 
la dé tente en E u r o p e cent ra le , ne fut-ce q u e p o u r une p é r i o d e t ransi toire . «Ceci 
est d ' a u t a n t p lus possible — peut -on lire d a n s une i n s t r u c t i o n du min i s t è re — 
q u ' a u seuil des événements auxquels on p e u t s ' a t t endre en Abyssinie, l ' I t a l i e 
v e u t p r o b a b l e m e n t assurer le calme en E u r o p e , et en part iculier d a n s les 
régions où elle est le plus concernée, pour la durée de ses éventuel les o p é r a t i o n s 
militaires».92 
Le min i s t è re hongrois des Affaires E t r a n g è r e s réagit d ' u n e façon a m è r e au 
p ro je t de déc la ra t ion que l ' ambas sadeu r \ ' i o l a devait f a i r e à propos d u p r o b -
lème des re la t ions avec la Yougoslavie. D a n s le texte de l ' ins t ruc t ion e n v o y é e 
à l ' a m b a s s a d e u r hongrois à R o m e , la con f i ance que l 'on p o u v a i t faire a u x sen t i -
m e n t s d ' a m i t i é et aux p romesses de Mussolini n 'étai t é v o q u é e que sur u n t o n 
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i ronique, pa r t i cu l i è remen t dans ce p a s s a g e où l 'on d e m a n d a i t à l ' am b as sad eu r 
de s ' in former si les I t a l i ens envisageaient des déc lara t ions semblables également 
à l ' i n t en t ion de la Tchécoslovaquie e t de la R o u m a n i e , et si tel é t a i t le cas, 
c o m m e n t ils «envisageaient la possibi l i té de soutenir dans l 'avenir la poli t ique 
révis ionnis te de la Hongrie». Gömbös adressa un n o u v e a u message à Mussolini, 
le p r i an t de revenir encore une fois su r le problème de la déclarat ion, é t a n t don-
né que celle-ci exercerai t en Hongrie «la pire des impressions». 
Bien que Mussolini n ' eu t pas r e n o n c é à la déc la ra t ion en q u e s t i o n , il se 
sent i t de n o u v e a u obligé de donner des explicat ions à l ' a m b a s s a d e u r Villani. 
Cette fois, il l 'assura qu ' i l ne ret i rerai t j a m a i s son sou t i en au pac i f ique révision-
nisme hongrois et, p o u r satisfaire ses exigences terr i tor ia les , il p roposa , à 
l ' ins tar de l 'Al lemagne, le d é m e m b r e m e n t de la Tchécoslovaquie , ce «crocodile 
mons t rueux» . Il expl iqua qu ' au m o m e n t de la d ispar i t ion de la Tchécoslova-
quie, la Hongr i e récupére ra i t ses p rov inces de S lovaquie et qu'elle au ra i t une 
f ront iè re c o m m u n e avec la Pologne. Mussolini p romi t en outre q u ' a u moment 
de la pub l ica t ion de la déclarat ion d e Viola, il f e r a i t également publ ier un 
c o m m u n i q u é pour dissiper l ' impression que l ' I tal ie a u r a i t cessé de souten i r les 
revendica t ions hongroises. Le m é c o n t e n t e m e n t du gouvernement de Budapes t 
a u g m e n t a encore quand , al léguant que la s i tuat ion de la Hongrie s ' é t a i t entre-
t e m p s ra f fe rmie , Mussolini ne t int p a s cet te p romesse , et se c o n t e n t a d 'un 
échange de t é légrammes à l 'occasion de l ' anniversa i re du procès-verbal de 
Rome. 
E n t r e t emps le gouvernement hongro i s avai t é té informé de la formule 
f ranco-au t r ich ienne de non- in t e rven t ion et du fa i t que les I ta l iens n ' ava ien t 
pas de cont re -propos i t ion . Compte t e n u de tous ces fa i t s , l ' amb as sad eu r Vil-
lani es t ima que les soins de l ' é labora t ion du pacte é t a i e n t complè t emen t pas-
sés aux ma ins des F rança i s et que le g o u v e r n e m e n t i ta l ien s'en désintéressai t 
ou voula i t donner l ' impression de s ' e n désintéresser . «Je suis néanmoins 
convaincu — écrivit Vil lani — q u ' a y a n t besoin de la bonne vo lon té e t peut-
être de l ' a ide de la F r a n c e (pour l ' a f f a i r e d 'Abyssinie) , le gouve rnemen t italien 
ne fera r ien qui puisse les compromet t re» 9 3 
C'est le risque de se t rouver c o m p l è t e m e n t isolée qui con t ra ign i t la 
Hongrie à e n t a m e r des négociations su r le pacte. Selon une note confident iel le 
rédigée à ce t t e époque, le gouve rnemen t hongrois envisageai t de n e signer le 
pacte de non- in te rven t ion que si sa s i t u a t i o n n ' e m p i r a i t pas, si d o n c l 'article 
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 K. 63. 1 9 3 5 - 1 1 / 2 7 — 3 (1009) rapp. de Villani, le 17 mars; — En ce qui concerne 
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19 de la Covenant de la Société des Nat ions res ta i t en vigueur, e t s'il ob tena i t 
l 'égal i té du droit à l ' a r m e m e n t . E n revanche, la condi t ion de la s ignature du 
p a c t e de non-agress ion é ta i t que l 'Al lemagne et la Pologne y a d h è r e n t égale-
m e n t , et l 'on se r e fusa i t à tou t engagemen t d ' a ss i s t ance mutuel le , avec quelque 
p a y s que ce soit. Le minis tère des Affaires E t r a n g è r e s t in t aussi compte de la 
possibil i té en ce qui concerne c e t t e dernière c lause , que la Hongr ie serai t 
alors exposée à d i f fé ren tes press ions; l ' I ta l ie p o u v a i t y lier la ques t ion de son 
sout ien mili taire, et l 'Aut r iche celle de l ' au to r i sa t ion pour les t r o u p e s i tal iennes 
de t r ave r se r son t e r r i to i r e en d i rec t ion de la Hongr i e . De l 'avis d u gouverne-
m e n t , la Hongrie p o u r r a i t en ce cas consentir a u x accords d 'ass i s tance , m u t u -
elle, à condi t ion tou te fo i s que l 'Au t r i che et l ' I t a l ie o f f ren t des a v a n t a g e s consi-
dérables en con t r epa r t i e , ou que la Yougoslavie signe éga lement un p a c t e 
similaire avec l 'Au t r i che , sans la par t ic ipa t ion des deux a u t r e s é ta t s de la 
P e t i t e E n t e n t e , donc à condit ion que la Pet i te E n t e n t e se désagrège. A dé fau t 
de telles éventua l i tés , le g o u v e r n e m e n t se r e fu se ra i t à signer les accords, e t 
envisagerai t sér ieusement une t r ê v e poli t ique avec la Pet i te E n t e n t e . Le minis-
tè re des Affaires E t r a n g è r e s t in t c o m p t e de cet te dernière possibil i té également 
p o u r le cas où l 'on v o u d r a i t a m e n e r Budapes t à choisir entre l 'Al lemagne e t 
l ' I t a l ie , ainsi que p o u r le cas où ni l 'une ni l ' a u t r e ne voudra i t assurer à la 
Hongr ie plus que le ma in t i en de la s i tua t ion e x i s t a n t e . 
La déclara t ion fa i t e par K á n y a à l ' a m b a s s a d e u r a l lemand est conforme 
à l ' espr i t de la no t e d o n t nous v e n o n s de par ler . Après s 'ê t re p l a in t des con-
séquences néfastes des an tagon i smes germano-i ta l iens , il r e m a r q u a : «Il semble 
que les grandes puissances ne v e u l e n t pas c o m p r e n d r e que leur pol i t ique n o u s 
poussera , peu t -ê t re malgré nous , vers une confédéra t ion danubienne».9 4 
Tous ces fa i t s son t de n a t u r e à montrer q u e si la Hongr ie restai t a u x 
côtés de l 'Al lemagne et de l ' I ta l ie , ce n 'é ta i t pas pa rce que son gouve rnemen t 
é ta i t à leur merci, ma i s parce qu ' i l ne voulai t p a s démordre de sa pol i t ique 
révis ionniste , de sa t o t a l e remise en cause des t r a i t é s de paix. Le ministère des 
Affaires E t rangères sava i t p e r t i n e m m e n t qu'il y a v a i t pour la Hongr i e d ' au t r e s 
a l te rna t ives , mais qu'el les au ra i en t impliqué de sacrifier une g rande pa r t i e 
des revendicat ions révisionnistes. 
Y I I . 
Au débu t de 1935, la pression i tal ienne et f r ança i se réussit à fa i re a v a n c e r 
les négociat ions danub iennes , ma lg ré les ré t icences diverses qu i ra lent issa ient 
les progrès vers l ' accord . Il sembla i t à cette époque qu 'au pr ix des concessions 
en Afr ique , et en a y a n t découragé ses alliés, s u r t o u t la Yoguslavie , Laval a v a i t 
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réussi à créer un é t a t d ' apa i semen t en Europe Cent ra le et de neu t ra l i sa t ion du 
p rob lème autr ichien. D ' a u t r e pa r t , il espérait q u ' e n cont repar t ie de la compré-
hension don t il ava i t f a i t montre d a n s la ques t ion de la Sarre, il réussirai t à 
s 'accorder avec l 'A l lemagne à p r o p o s du problème de l ' a r m e m e n t , sur la base 
des proposi t ions que la France a v a i t précisément re je tées en avri l 1934. Un an 
plus t ô t en effet, il s ' é t a i t agi d ' u n e armée de 300.000 hommes d isposant de 
matér ie l moderne. L ' a c c o r d pouva i t sembler à L a v a l d ' a u t a n t plus probable 
q u ' e n t r e t emps le gouve rnemen t f r a n ç a i s avai t r enoncé à la p l u p a r t de ses 
exigences de garant ies , et ne d e m a n d a i t plus que le re tour de l 'Al lemagne à 
Genève, ainsi que son adhésion a u pac te d a n u b i e n , à une espèce de pac te 
or iental «édulcoré» e t a u Locarno aé r i en pa t ronné p a r les Anglais. L a diplomat ie 
f rança ise supposai t q u e les Al lemands préférera ient à l ' éventua l i té d ' u n accord 
f ranco-sovié t ique la s igna ture de ces pactes, ce qu i leur assurera i t en même 
t e m p s la légalisation de leur a r m e m e n t . 
Mais le gouve rnemen t nazi p o u r s u i v a i t un a u t r e calcul. Les proposi t ions 
de l ' a n n é e précédente ne pouva ien t plus lui servi r de base de négociat ions, 
l ' a rmée al lemande a v a i t depuis l o n g t e m p s dépassé les effectifs qu ' i l ava i t alors 
réclamés. Au début de 1935, l ' e f fec t i f de l ' a rmée al lemande é t a i t voisin de 
400.000 hommes. Le h a u t c o m m a n d e m e n t a l l emand est imai t que grâce à 
Hit ler «qui avait a s s u m é la responsabi l i té de l ' a r m e m e n t a l lemand à une époque 
où les França i s au ra i en t pu causer d e ce fai t de sérieuses diff icul tés au Reich», 
l ' a rmée ava i t dépassé la période la p l u s critique.95 II ne pouvai t p lus ê t re ques-
tion de fa i re machine arr ière. 
Le 16 mars, H i t l e r annonça q u ' a u mépris des s t ipula t ions du t r a i t é de 
Versailles, l 'Al lemagne rétablirai t le service mi l i ta i re obligatoire et qu'elle 
me t t r a i t sur pied 12 c o r p s d 'armée, c 'es t -à-dire 36 divisions. Bien que le réarme-
ment a l lemand n ' eû t é t é un secret p o u r personne e t que cet te annonce n ' eû t 
guère p rovoqué en el le-même de surpr i se , ce n o u v e a u bouleversement des 
règles d u j eu d ip loma t ique p rovoqua une s tupeur générale et r enforça dans le 
monde ent ier le s e n t i m e n t que le fasc i sme a l l emand cons t i tua i t une menace 
réelle. P e n d a n t que les hommes po l i t iques anglais , f rançais et i ta l iens cher-
cha ient — comme le d i t a lors François -Ponce t , a m b a s s a d e u r de F r a n c e à Berlin — 
une solut ion «élégante» pour légaliser le r é a r m e m e n t a l lemand, les Al lemands 
«. . . n ' e n a t t end i ren t p a s le r é su l t a t , et p ré fé rè ren t rompre le cours de cet te 
évolut ion conciliante p o u r s ' emparer de force de ce qu'i ls aura ien t pu obtenir 
aussi p a r des moyens p lus paisibles.»96 
L 'ambassadeu r f r ança i s n ' a v a i t p a s tou t à fa i t raison. En effe t , la démarche 
de l 'Al lemagne changea la s i tua t ion . Jusqu ' a lo r s on lui avai t d e m a n d é des 
95
 G. CASTELLAN; Le réarmement clandestin du Reich, 1930 1935. Paris, 1954. pp. 
500—501.; K. 63. 1935 — 21 — 663 rapp. de Masirevich, le 18 févr. 
96
 K. 63. 1935 — 21/5—954(1029) rapp. de Masirevich, le 19 mars. Concernant la démar-
che allemande: voir BENOIT MÉCHIN, ouvr. cité, pp. 225—242. 
5* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
68 
I 
M. Sz. Ormos 
concessions en échange d ' un a r m e m e n t l imité, t a n d i s que m a i n t e n a n t c 'étai t 
elle qui, pa r de p ré t endues concessions, pouva i t se t a rguer d ' ê t r e disposée à 
adouci r Lanière pillule du r é a r m e m e n t a l lemand il l imité, ou plus préc isément de 
cet a r m e m e n t qui n ' é t a i t plus l imi té que par la seule capaci té de son potentiel 
d ' indus t r i e de guerre . 
Il est év iden t que le coup de poing a l lemand sur la table in t rodu i s i t une 
tel le ag i ta t ion dans le monde que , p e n d a n t un m o m e n t , on ne par la que t rès 
peu du pac t e danub ien . Les d i f fé ren tes puissances se devaient de réagir à la 
d é m a r c h e a l l emande et , en out re , vou la ien t savoir à quoi elles p o u v a i e n t s 'a t -
t e n d r e dans un tel con tex te de la p a r t de Hit ler . La présente é tude se l imi tant à 
la quest ion du pac t e danub ien , n o t r e ob je t ne s au ra i t ê t re de nous é tendre aux 
démarches d ip lomat iques qui f i r e n t suite à l ' annonce du ré tab l i s sement du 
service mil i ta ire obl igatoire en Al lemagne; nous essayons seu lemen t de voir 
c o m m e n t ceci in f lua sur le sort du p a c t e en ques t ion . Dans ce t te perspect ive, 
nous pouvons citer l ' analyse que d o n n a K h u e n - H é d e r v á r y , minis t re de Hongrie 
à Par i s , de la s ignif icat ion générale des mesures prises par les Al lemands: 
pu i sque l 'Angle ter re ava i t r endu impossible une prise de position concertée de 
la p a r t des puissances , l 'Al lemagne réuss i t , dans ce t t e affaire de r é a r m e m e n t , à 
les m e t t r e d e v a n t le fa i t accompli ; e t , malgré leurs p ro tes ta t ions de p u r e forme 
les puissances sera ient tô t ou t a r d forcées de s 'y résigner. «Aussi le 16 mars 
dev iendra — est ima-t- i l — le po in t de dépar t d ' u n e nouvelle phase de l 'histoire 
de la pol i t ique d 'après-guerre». E t il a j o u t a : «Cette mesure démon t r e à l 'opinion 
pub l ique in te rna t iona le que la F r a n c e a perdu l 'hégémonie d o n t elle disposa 
p e n d a n t près d ' u n e généra t ion sur le cont inent européen . Il est v r a i aussi que 
p e n d a n t ce t te dernière année, la F r a n c e a été forcée de tolérer o u v e r t e m e n t que 
l 'Al lemagne réalise son r é a r m e m e n t au mépris des t ra i tés , et que ce t te hégé-
monie n ' ex i s ta i t plus en fait.»97 
A la sui te de la démarche a l l emande , les au t r e s E t a t s qui é t a i en t sortis 
va incus de la dernière guerre v i r e n t également augmen te r leurs chances de 
recouvrer la t o t a l i t é de leurs droi t s . Le 6e p a r a g r a p h e du t ex te a d o p t é par la 
conférence anglo-f ranco- i ta l ienne de Streza agissait également d a n s ce sens. 
E v o q u a n t en t e rmes généraux la nécessi té de cer ta ines garanties , ce pa rag raphe 
précisai t que les puissances engagera ien t des pourpar le r s avec les E t a t s inté-
ressés sur la reconnaissance à la Hongr ie , à l 'Aut r iche et à la Bu lgar ie de leurs 
dro i t s à s ' a rmer . On envisageai t de discuter de ce t t e quest ion lors de la confé-
rence qui se serai t réunie à R o m e en vue de l ' é labora t ion du p a c t e danubien. 
Avec la s igna ture du pac te , ac te qui aura i t donné les garant ies nécessaires à 
ce t t e égalité en droi ts , la quest ion se serait t rouvée a u t o m a t i q u e m e n t résolue. 
Il res ta i t c e p e n d a n t à voir si les g randes puissances n ' ava ien t p a s sousestimé 
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l ' in tens i té des an tagon i smes entre la Hongr ie et ses voisins, et si elles n ' ava i en t 
pas su ré s t imé leur p r o p r e influence sur ces Eta ts . 0 8 
T a n d i s que la d é m a r c h e a l l emande n ' ava i t pas p rovoqué d ' i nqu ié tude de 
la p a r t des gouve rnemen t s roumain e t yougoslave, la nouvelle des décisions de 
Streza les bouleversa p r o f o n d é m e n t . Ce n ' é ta i t pas u n t rès bon présage pour la 
f u t u r e conférence de R o m e et ne cor robora i t pas l 'opinion selon laquelle la 
r encon t re de Streza a u r a i t préparé la prise de posi t ion concertée e t résolue des 
trois puissances pour b a r r e r la r o u t e a u r é a r m e m e n t et aux p ro j e t s bellicistes 
des nazis . Voyant que la France d é f e n d a i t de moins en moins leurs in térê ts , la 
R o u m a n i e et la Yougos lav ie r a id i r en t de plus en p lus leur position.0 0 D ' a u t r e 
pa r t , la posi t ion hongroise devint é g a l e m e n t plus r igide e t , dans cer ta ins domai-
nes, le gouve rnemen t a u g m e n t a encore le nombre de ses revendica t ions . Bien 
qu 'on e û t pu croire q u e la cohésion d o n t les g randes puissances ava ien t fa i t 
mon t re à Streza s u f f i r a i t pour apa i se r les inquié tudes en E u r o p e Centrale , il 
n 'en f u t r ien. Les gouvernemen t s in té ressés se r end i r en t p r o b a b l e m e n t compte 
de ce q u e cet te cohésion n 'é ta i t que t r o p relat ive. Ils sava ien t t r ès bien, p a r 
exemple , que malgré t o u t e s les réso lu t ions qui ava ien t condamné Berl in, l 'An-
gleterre cont inuai t de négocier avec les Allemands. Quelques j ou r s seulement 
après la conférence de St reza le g o u v e r n e m e n t hongrois f u t in formé de l 'ouver-
ture des préalables négocia t ions n a v a l e s anglo-al lemandes et il a p p r i t également 
qu ' ap rès la motion de Genève c o n d a m n a n t la démarche a l lemande, le gouverne-
ment de Berlin avai t déclaré p u r e m e n t et s implement à l 'Angle ter re que si elle 
voulai t négocier «dans l 'espri t de Genève», elle dev ra i t se chercher un au t re 
pa r t ena i r e . 1 0 0 
La conception anglaise ne c o n v e n a i t pas à la pol i t ique f rança i se don t les 
d i r igeants se décidèrent enfin, après l 'éclat a l l emand, à conclure le t r a i t é si 
souvent a jou rné avec l ' U n i o n Sovié t ique . L ' annonce du r é a r m e m e n t al lemand 
avait p o u r Laval c o u p é toutes les possibili tés de con t inuer ses manoeuvres 
di latoires. Confo rmémen t à la conven t ion conclue avec l 'Union Soviét ique en 
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décembre 1934 et à l 'u l tér ieur accord verbal , les négociat ions avec le gouverne-
m e n t soviét ique deva ien t ê t re commencées , et elles abou t i r en t b i en tô t à des 
r é su l t a t s posit ifs . Aussi l 'h is toire du pac te oriental prenai t -el le f in . D ' u n e pa r t , 
l 'Al lemagne s ' é t a i t dérobée à ce pac te , et cons t ru isa i t , d ' a u t r e p a r t , une armée 
qu i cons t i tua i t la plus tangib le menace pour la sécur i té orientale. E n revanche, 
la F rance conclut l 'al l iance qui pouva i t cons t i tuer la seule force capab le d 'endi-
guer ce danger d ' expans ion hégémonique a l lemande. Malheureusement , à celle 
des Allemands, elle n 'opposa pas de force mil i ta i re ; r e j e t a n t les proposi t ions 
soviét iques d ' accord mil i taire elle n ' a ccep ta pas non plus le pr incipe selon 
lequel l ' ass is tance mutuel le deva i t ê t re a u t o m a t i q u e . 1 0 1 L ' accord f ranco-
sovié t ique cons t i t ua i t alors p lu tô t u n cadre qu ' i l au ra i t encore fal lu remplir 
d ' u n contenu plus concret . De plus , le gouve rnemen t fançais se ga rda de hâ te r 
la ra t i f ica t ion de ces accords. Malgré tous ces dé fau t s , ceux-ci ne plaisaient 
guère aux gouve rnemen t s anglais et i tal ien. 
P r o f i t a n t des an tagon i smes en t re les grandes puissances, les pe t i t s E t a t s 
essayaient de forcer la main de l '«amie» don t ils subissaient les cont ra in tes , et 
chercha ient en m ê m e t emps à ob ten i r l ' appui d ' une a u t r e puissance, susceptible 
de servir de cont re-poids . Leurs an tagonismes in t r insèques allaient grandissant . 
I l en f u t ainsi des re la t ions autro-hongroises . Cet te dernière c i rconstance , et en 
par t icul ier l ' in t rans igeance du gouve rnemen t de B u d a p e s t r end i r en t nécessaire 
la conférence des E t a t s du «groupe de Rome». La conférence f u t ouver te à 
Venise, le 4 inai.1 0 2 
A Venise, le minis t re hongroise des Affaires E t rangères p r o v o q u a la sur-
prise la plus désagréable q u a n d , dès le débu t des en t re t iens , il déclara à Suvich 
e t à Berger -Waldenegg qu' i l é t a i t chargé de poser le problème de la révision 
ter r i tor ia le et celui des droi ts des minor i tés na t ionales . «Cette déc lara t ion pré-
l iminaire accabla mes deux par tenai res» — li t-on dans les notes de K á n y a . 
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Quand l ' indignat ion de ceux-ci se f u t u n peu apaisée, il f i t savoir qu' i l t e n t e r a i t 
d 'ob ten i r l ' assoupl issement de cet te in s t ruc t ion , à cond i t ion d 'avoir la ga ran t i e 
de ce que la s i tuat ion de la Hongrie n ' empi re ra i t p a s sur ces deux p lans . Il 
déclara cependan t que la Hongrie c o n t i n u a i t à refuser t o u t pacte d 'ass i s tance 
mutuel le avec quelque p a y s , que ce soi t . 
Q u a n t au minis t re aut r ichien des Affaires E t r a n g è r e s , il expr ima son at-
t a c h e m e n t au pacte d ' ass i s tance mu tue l l e , et se déclara p r ê t à en conclure avec 
l ' I ta l ie , la Yougoslavie e t , en principe, aussi avec la Tchécoslovaquie . D a n s sa 
réponse, K á n y a déclara que le g o u v e r n e m e n t hongrois considérerai t c o m m e un 
geste inamica l la conclusion d 'un accord d 'ass is tance en t re l 'Aut r iche e t la 
Tchécoslovaquie . Berger -Waldenegg se con ten ta de qual i f ie r d ' improbab l e la 
conclusion d ' u n tel accord . Loin de s ' a t t énue r , les an tagonismes des deux 
E t a t s amis de l ' I tal ie n e cessèrent d o n c d ' augmen te r , ce qui é t a i t en même 
temps s y m p t o m a t i q u e de l ' é lo ignement en t re l ' I ta l ie e t la Hongrie . 1 0 3 
La conversat ion e n t r e K á n y a et Suv ich , le 6 mai, j e t a une lumière c rue sur 
cet é t a t des choses. C'est à cette occasion que Suvich pa r l a pour la p remière 
fois en t e r m e s clairs du changemen t d 'o r i en ta t ion de la pol i t ique i ta l ienne , en 
déc la ran t q u ' à cause de sérieux d i f f é r en t s entre Berl in et Rome, l ' I t a l i e cher-
chait à se rapprocher de la France e t à isoler l 'Al lemagne. Selon les no t e s de 
K á n y a , Suvich f i t r e m a r q u e r «qu 'au cas d 'une guer re , si l 'Al lemagne é ta i t 
victorieuse, elle m e t t r a i t la main su r l 'Aut r iche et la Hongrie, si elle é ta i t 
ba t tue , ses pe t i t s alliés d i spa ra î t r a i en t de la carte du monde». Pa r ce ra isonne-
ment ra t ionne l , Suvich t e n t a de faire a d o p t e r au g o u v e r n e m e n t hongrois l 'orien-
ta t ion f rança ise , a j o u t a n t toutefois que , fo r t e de l 'a l l iance i talienne, la F r a n c e 
n ' au ra i t pas tou jours besoin de la P e t i t e E n t e n t e , que leurs relations se relâche-
raient si bien que la révis ion des t r a i t é s de paix p o u r r a i t ê t re réalisée u n j ou r 
avec l ' a ide de Paris. K á n y a se laissa aussi peu convaincre pa r ce r a i sonnemen t s 
que par celui qu'Aloisi lui avai t déjà déve loppé , pour l 'essentiel , sur ces mêmes 
thèses à Genève. Il r é p o n d i t par la n é g a t i v e aux ques t ions posées. La Hongr ie 
n 'é ta i t pas disposée à su iv re les I t a l i ens sur cet te voie, parce qu'elle ne voya i t 
aucun signe du processus de re lâchement don t ils pa r l a i en t . De même, il donna 
une réponse négat ive à l ' a u t r e ques t ion de Suvich. Le secrétaire général aux 
Affaires E t rangères d ' I t a l i e avait en e f fe t précisé, q u ' à t i t r e d ' a rme pol i t ique 
contre l 'Al lemagne, Mussolini voula i t se réserver la possibil i té de la r e s t au ra -
tion des Habsbourg . Suv ich d e m a n d a si la Hongrie se ra i t disposée à accepter 
une telle res taura t ion e t à conclure u n e alliance po l i t ique avec l 'Au t r i che . 
K á n y a r épond i t en s u b s t a n c e que son gouve rnemen t ne désirait ni l ' une ni 
l ' aut re , et il pensait que c ' é ta i t éga l emen t l 'avis du gouve rnemen t au t r i ch ien . 
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 K. 63. 1 9 3 5 - 1 1 / 2 7 — 3 (1510 et 1528) conversation entre Kánya, Suvich et Berger-
Waldenegg, le 4 mai. (Deux parties). — M. ADAM pense (ouvr. cité, p. 51) que K á n y a n'a 
pas évoqué l'idée de la révision des traités de paix, qu'il y a seulement fait «des allusions voi-
lées». 
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L a Hongrie é t a i t t ou t au p lus disposée à u n gen t l eman-agreement mil i ta i re 
avec les deux E t a t s amis.104 
Ces divergences n ' exc luè ren t cependan t pas l ' é labora t ion d 'une sorte de 
p la te - forme c o m m u n e au s u j e t du pacte d a n u b i e n . Pour l 'essentiel , il s 'agissai t 
de ce que la Hongr i e donnera i t son accord à la conclusion de t ra i tés de non-
in te rven t ion et de non-agression, si la conférence lui reconnaissa i t en pr inc ipe 
des droits é g a u x à l ' a r m e m e n t . On y a j o u t a p lus t a r d que ce t t e reconnaissance 
devra i t en t re r en vigueur d ' ici le l t r j anv ie r 1936 au plus t a r d , qu'elle autor ise-
r a i t le service mil i ta ire obl igatoire d 'une durée de deux ans, qu 'el le a d m e t t r a i t 
la possession de matériels mil i ta i res semblables à ceux d o n t les armées des 
p a y s voisins d isposa ient et des effectifs co r r e spondan t aux données na ture l les 
d u pays. On sa i t que le g o u v e r n e m e n t hongrois pensai t à une a rmée de 100.000 
hommes. 1 0 5 
Le g o u v e r n e m e n t de B u d a p e s t f u t donc fondé de considérer les accords 
de Venise c o m m e un succès.1 0 6 L ' I t a l i e d u t renoncer aux p a c t e s d 'ass is tance 
mutue l le et , p a r là, à un vé r i t ab l e accord d a n u b i e n ; elle d e v a i t se con ten te r 
d 'ob ten i r que la Hongrie se ga rde , t ou t au moins dans la f o r m e , de faire échec 
a u x pactes de non- in te rven t ion . Les I ta l iens espéraient que la France serai t 
assez for te p o u r faire accepter à ses alliés c e t t e p la te- forme, qu ' i ls essayaient 
d 'ai l leurs de fa i r e passer pour u n grand succès i ta l ien à l ' encon t re des revendi -
cat ions hongroises.1 0 7 
Les F r a n ç a i s pa r t agè ren t d ' abo rd ce t te opinion. Pierre Comert , chef d u 
service de presse du Quai d ' O r s a y , dit au d ip lomate hongrois György Ot t l ik 
q u ' à son avis le problème des pac tes d 'ass i s tance mutuel le ne serai t même p a s 
posé lors de la conférence, que la Pe t i t e E n t e n t e ne fo rmulera i t pas d 'exigences 
excessives, et s u r t o u t pas Benes et Jevt ié . Il conseilla que la Hongr i e ne fo rmule 
pas non plus d 'exigences impossibles, et qu 'e l le tâche seu lemen t de ga rde r 
ouver te la p o r t e de l 'avenir . L a Hongrie a besoin d 'un g r a n d t ac t et d ' u n e 
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 K.64. 1935 — 23—295 conversation entre Kánya et Suvich, le 6 mai. (On en trouve 
un compte-rendu et des citations in: KEREKES, ouvr. cité, pp. 169 — 170.) 
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 K.64. 1953—21—324 Instruction des affaires étrangères aux ambassadeurs à R o m e 
et à Vienne, le 8 mai.; rapp. de Rudnay , ambassadeur à Vienne, le 10 mai, accompagné de la 
lettre de Hornbostel; dépêche des Affaires Etrangères en date du 13 inai; rapp. de Rudnay, le 
15 mai. 
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 K.63. 1935—11/27—3(1501) Informations des Affaires Etrangères à l'intention des 
services diplomatiques. Les documents envoyés à Moscou précisaient, en outre, qu'à Venise 
le gouvernement hongrois n'avait pris position ni en faveur ni contre les Allemands. 
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 La presse internationale considérait la prise de position hongroise, et plus particu-
lièrement le problème de la révision des traités de paix, comme la question principale de la con-
férence dans la mesure où le sort du pacte danubien en dépendait. Après la rencontre, une par-
tie des journaux français et anglais parlèrent de l'attitude conciliante de la Hongrie (Le Matin, 
L'Information, n° du 6 mai, Le Peti t Parisien, n° du 7 mai, Manchester Guardian, n° du 8 mai, 
etc.), mais le Temps exprimait la crainte que la Hongrie n'ait joué dans le pacte danubien le 
même rôle que l'Allemagne et la Pologne dans le pacte oriental ( № du 6 mai; dans le nu du 7 
on loua néanmoins la sagesse politique hongroise). Finalement, une partie de la presse des 
pays de la Petite Entente souligna que les conditions de la Hongrie compromettaient les 
chances de l'accord (Universul, n° du 6 mai.) 
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grande pa t i ence pour mene r à bien son j e u poli t ique qui n ' e s t d 'ai l leurs pas 
désespéré. Mais il y a des m o t s dont , de cer ta ins côtés, on a peur , il ne f a u t pas 
les p rononcer , alors, ce qu ' i ls con t i ennen t d 'essentiel , p o u r r a un j ou r se réali-
ser.108 
Les «certains côtés», p a r m i lesquels Comer t ne c o m p t a i t a p p a r e m m e n t pas 
la France , considéraient c ependan t l 'égal i té des droits à l ' a r m e m e n t c o m m e 
synonyme de révis ionnisme des t ra i t és de paix . Les réac t ions de la P e t i t e 
E n t e n t e m a n q u è r e n t c e p e n d a n t une fois de plus de cohésion. Benes ne con-
sacra pas b e a u c o u p d ' a t t e n t i o n à ce p rob lème ; il cont inua ses négociat ions avec 
l 'Aut r iche e t accepta que le gouve rnemen t de Vienne servî t aussi d ' i n t e rmé-
diaire en t r e la Tchécos lovaquie et la Hongr ie . Lord V a n s i t t a r t , sous-secrétaire 
d ' E t a t au Fore ign Office para issa i t avoir ra ison quand il a t t i r a l ' a t t e n t i o n du 
gouve rnemen t hongrois sur l ' a t t i t u d e conci l iante de Benes . A son avis, Benes 
«était le p lus disposé à l ' e n t e n t e , et peu t - ê t r e même aux sacrifices, du fa i t de la 
menace que commença ien t à représenter les Al lemands de Tchécoslovaquie.» 
Mais le gouve rnemen t hongrois n ' y réag i t pas et la t e n t a t i v e au t r i ch ienne 
d ' en t remise achoppa sur le re fus rigide de Kánya . 1 0 9 
Le g o u v e r n e m e n t yougoslave de J e v t i é n ' é ta i t pas à ce t te époque en 
mesure d ' en t r ep rend re u n e act ion énerg ique et i n d é p e n d a n t e . Exposé a u x 
a t t aques de la droi te , il f a i sa i t des e f for t s désespérés pour r a f f e rmi r sa p r o p r e 
s i tua t ion et pour sauver son or ien ta t ion f rança i se qui é ta i t f o r t e m e n t compro-
mise. Il f i t des concessions à l 'Al lemagne, en t repr i t des sondages vers la H o n -
grie,110 et t â c h a i t de se r a t t a c h e r moins à la Pe t i t e E n t e n t e qu ' à l 'Al l iance 
Balkan ique . Cependan t , p r o f i t a n t de l ' aggrava t ion de la crise pol i t ique in té -
rieure de la Yougoslavie , Ti tulescu essaya i t de saisir le gouvernai l de c e t t e 
Alliance. 
Déçu dans ses espoirs de r a p p r o c h e m e n t avec Rome, Ti tu lescu s 'opposa i t 
abso lument à l 'octroi de l 'égal i té des droi t s à l ' a r m e m e n t . Q u a n d l ' a m b a s s a d e u r 
i talien l ' i n fo rma des décisions de Venise, il d i t que la déc lara t ion de 1932 sur 
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 K.63. 1935 —11/27— 3(1486) dépêche d'Ambró, chargé d'affaires de la Légation de 
Hongrie à Paris, en date du 4 mai et note sur la conversation Comert—Ottlik, le 4 mai. 
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 K.63. 1 9 3 6 - 3 9 - 2 1 5 / 1 4 0 9 (1935) et 1935 — 1 1 / 2 7 - 3 ( 1 4 0 9 ) rapp. de Rudnay, le 
25 avril; 3 (1889) note sur la conversation Vansittart—Ottlik; 3(1467 et 1468) dépêche de 
Széchenyi sur le même sujet, le 2 mai; 7/11 — 1696 dépêche de Rudnay, le 21 mai; 1704 dépêche 
de Rudnay, le 22 mai; 1750 rapp. de Wettstein, le 23 mai; 11/27 3(1802) conversation entre 
Bessenyey et Hornbostel, le 31 mai. 
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 En ce qui concerne la médiation turque, italienne et polonaise en vue d'un rapproche-
ment hungaro-yougoslave, ainsi que la politique générale de la Yougoslavie, voir: K. 63. 1935 — 
11/27—3(1052) rapp. de Jungerth, le 18 mars; 23/7—955(1007) dépêche de Villani, le 19 mars 
et réponse des Affaires Etrangères, le 20 mars: 1027 dépêche de Villani, le 20 mars; 16/27 — 
856(1032) rapp. d'Apor, le 20 mars; 856(1067) rapp. de Wettstein, le 22 mars; 16/7—1206, 
1206(1308), 1206(2610) rapports d'Alth concernant les bons offices du baron Born, en date 
du 4 et 5 avril et du 16 août; 16/27—856 (1222) rapp. de Matuska, le 6 avril; 1364. rapp. de 
Villani le 17 avril; 11/27—3(1351) conversation entre Kánya et Lepkowski, le 17 avril; 17/7 
1366 rapp. d'Alth le 23 avril; 11/27—3(1424) conversation entre Bessenyey et Gawronski, 
ambassadeur de Pologne à Vienne, le 27 avril. 
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l 'égalité des droi t s ne liait pas la Rouman ie , qu' i l n ' a t t r i b u a i t aucune impor -
t ance aux t r a i t é s de non- in te rven t ion et de non-agression s'ils n ' é t a i en t pas 
assortis d ' accords d 'ass i s tance mutuel le e t que pour négocier de la r e s t i tu t ion 
progressive de l 'égalité des droits , il f a u d r a i t t rouve r le moyen de régler le 
problème de la sécurité p a r la conclusion d 'accords d 'ass is tance , au sein de 
convent ions d 'o rd re plus général . 11 déclara en même t e m p s qu ' au cas d ' u n e 
t en t a t i ve de res taura t ion des Habsbourg la R o u m a n i e procédera i t à la mobili-
sat ion générale . La Yougoslavie et la T u r q u i e se r angè ren t sur des posi t ions 
semblables, ce t t e dernière f o r m u l a n t encore d ' au t r e s d e m a n d e s en échange de 
la reconnaissance de l 'égal i té des droi ts : l ' au to r i sa t ion de la for t i f ica t ion des 
détroi ts et la créat ion d ' u n «Locarno médi te r ranéen». Les E t a t s du Bloc Bal-
kanique p r i r en t une décision en ce sens au cours de leur conférence qui eu t lieu 
du 10 au 13 mai.1 1 1 
P e n d a n t que la Hongr i e nourr issai t des doutes croissants quan t à l ' e f f i -
cacité du sou t ien italien — en p a r t a n t du s imple calcul que l ' aven tu re af r ica ine 
écar terai t l ' I t a l i e pour l ong temps des af fa i res d ' E u r o p e Centra le — p e n d a n t 
qu 'en R o u m a n i e et en Yougoslavie des groupes poli t iques de force g rand i s san te 
maudissa ien t l 'o r ien ta t ion f rançaise et r éc lamaien t une or ien ta t ion a l l emande , 
l 'Allemagne déclenchai t u n e nouvelle offensive de p r o p a g a n d e pour s ' imposer 
en Europe Centrale . On pensa i t à créer sous les auspices de Berlin un bloc 
ant i sovié t ique et an t i - tchécos lovaque s ' é t e n d a n t de la Pologne j u s q u ' à la 
Bulgarie. L a conclusion des accords f ranco-sovié t ique et sovié to- tchécos lovaque 
pouvai t servi r de p ré t ex t e à ce pro je t . E n effet , en s ' a t t a q u a n t à ces accords , 
les p romoteu r s de ce p ro j e t pouva ien t c o m p t e r même dans les E t a t s amis de la 
Tchécoslovaquie et de la F r a n c e sur la s y m p a t h i e des é léments ant i -sovié t iques , 
et l ' inf luence de ceux-ci n ' é t a i t négligeable ni en Rouman ie , ni en Yougoslavie . 
L 'excurs ion de Göring en Pologne, au cours de laquelle il eu t éga lement de 
longues conversa t ions avec Lava l , puis son voyage de nocc à t r avers l ' E u r o p e 
Centrale cons t i tuè ren t la p remiè re phase de la «solution» a l lemande de la ques-
t ion danub ienne . Les d ip lomates a l lemands de carrière eu ren t beau minimiser 
l ' impor tance de cette nouvel le ent repr ise d ip lomat ique de Göring. Le pro-
g ramme qu ' i l exposa à B u d a p e s t e t ailleurs concernan t le d é m e m b r e m e n t de la 
Tchécoslovaquie ressemblai t du reste d 'assez près aux déclara t ions fa i tes p a r 
Bülow à l ' a mbas sadeu r hongrois à p ropos du t r a i t é sovié to- tchécos lovaque. 
Il avai t d i t : «La première ac t ion de guerre de l 'Al lemagne consistera à dé t ru i r e 
son ennemi le plus faible, la Tchécoslovaquie , ce por te -avions de la Russie sovié-
tique». L ' a u t r e idée chère à Göring, celle de l ' un i té ant i -bolchévique de l ' E u r o p e 
centrale , é t a i t beaucoup moins appréciée dans le corps d ip lomat ique et dans 
l ' a rmée a l l emands où u n e alliance mil i ta i re germano-sovié t ique c o m p t a i t 
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 K. 63. 1935 -11 /27—3(1523) dépêche de Bárdossy, le 9 mai; 3 (1588) dépêche de 
Bárdossy le 12 mai; 3 (1635) rapp. de Bárdossy, le 15 mai; 3 (1651) dépêche de Bárdossy, le 
17 mai. 
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•encore de n o m b r e u x par t i sans . Heeren, l ' ambassadeu r a l l emand à Belgrade 
r e m a r q u a avec une cer ta ine po in te d ' ironie que Göring «avai t p r inc ipa lemen t 
mis l ' accent , au cours de ses déve loppements , sur la l u t t e con t r e le c o m m u -
nisme, ce t te quest ion cons t i t uan t d 'ail leurs sa marot te». 
Bien qu ' i l n ' e u t nulle p a r t ob tenu de succès sans mélange , la p r o p a g a n d e 
an t i - t chécos lovaque de Göring f u t en tendue p a r des oreilles compla isantes à 
Varsovie et à Budapes t , et son ant isovié t i sme t r o u v a des échos , dans ces d e u x 
villes c o m m e à Belgrade. S imu l t anémen t , la Roumanie s igna des accords 
économiques a v a n t a g e u x avec l 'Allemagne.1 1 2 D a n s ces condi t ions le gouverne-
m e n t nazi voya i t de moins en moins de ra isons de perdre son t emps avec u n 
pro je t de pac t e danubien . Il t r o u v a tous les j ou r s des ob jec t ions nouvelles e t , 
f i na l emen t , il en v in t à déclarer qu' i l ne par t i c ipera i t à ces accords que si ces 
derniers p o u v a i e n t être dirigés cont re la Tchécoslovaquie , r e fuge ties émigrés 
a l lemande de gauche adversai res du Reich. La seconde condi t ion de l ' éventuel le 
adhésion a l l emande é ta i t que l 'on exclua des accords les t r a i t é s b i l a t é r aux 
d 'ass i s tance mutuel le . Les Al lemands se r é fé rè ren t à l ' accord f ranco-sov ié t ique 
pour é t aye r ce t t e exigence, en fa i san t valoir qu ' i l p rouva i t la tendance an t i -
a l l emande des pactes pro je tés , et qu' i l é ta i t en cont rad ic t ion avec le pac te de 
Locarno. Cet te dernière asser t ion a l lemande n ' é t a i t d 'a i l leurs acceptée p a r 
personne. Mais il devint clair que l 'Al lemagne ne voulait p a s signer le p a c t e 
danubien . 1 1 3 
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 La déclaration de Biilow: K.63. 1935—7/28 1312 (1767) rapp. de Masirevich, le 
24 mai; la déclaration de Heeren: 16/25—1621 (1996) rapp. d'Alth, le 12 juin. — Machinations 
allemandes en relation avec l'accord franco-soviétique: K. 63. 1935 — 7/19—1491 dépêche de 
Bobrik, le 4 mai; 7/28—1624, rapp. de Bobrik, le 11 mai; K. 64. 1935—21 — 1625 rapp. de Bob-
rik, le 14 mai. — Après la publication des détails de l'accord franco-soviétique, les Allemands 
ont cessé en fait de lui attribuer beaucoup d'importance. K. 63. 1935—11/24 — 1592 dépèche 
de Hôry, ambassadeur de Hongrie à Varsovie, le 13 mai; 21 1625 rapp. de Bobrik. le 14 mai. 
En ce qui concerne le voyage de Göring à Varsovie, voir: SZEMBEK, ouvr. cité, pp. 72 — 89. 
En ce qui concerne ce fait et ses autres actions, voir: 16/25 sans n°, f. 89 et 11/7 sans n°, 
f. 54. communication de Maugras le 10 mai; 16/25—1621 (1685) rapp. d'Alth, le 19 mai; 11^25 — 
1680 dépêche de Hôry, le 21 mai; 11/24—1763 dépêche de Masirevich, le 21 mai; 21 — 1705 
(1736) rapp. de Khuen-Héderváry le 22 mai; 11/24—1541 (1717) rapp. de Hôry, le 22 mai; 
21/5—1095 (1701) instruction des Affaires Etrangères à Masirevich, le 22 mai; 1 1 / 2 5 - 1 7 6 8 
rapp. de Masirevich. le 24 mai; K. 64. 1935 — 21 — 354 lettre de Masirevich à Apor, le 24 mai; 
K. 63. 1935—16/25—1747 dépêche de Masirevich, le 24 mai: 21/5—1095 (1726) dépêche de 
Masirevich, le 24 mai; 1621 (1846) rapp. d'Alth, le 2 juin. Pendant son séjour à Budapest . 
Göring entreprit d'obtenir le rappel de Masirevich, ambassadeur de Hongrie à Berlin. Malgré 
la protestation de Kánva, cette action finit par réussir. (Les dossiers de cette affaire: K. 64. 
1 9 3 5 - 2 1 — 344, 405, 405(390,) 405(373), 452; K. 63. 1 9 3 5 - 2 1 / 5 - 1 0 9 5 ( 1 7 6 2 ) D'autre part, il 
critiqua devant le régent Horthy la politique de Gömbös et de Kánya. A la suite de cette affaire, 
Kánya déclara à l'ambassadeur d'Allemagne: «Cette conduite de Göring, en opposition f lagrante 
avec les normes internationalement reconnues, m'a fait fortement réfléchir, et je me suis de-
mandé jusqu'où Göring se permettrait de s'immiscer dans la politique intérieure hongroise si 
les relations étaient beaucoup plus étroites entre Berlin et Budapest. Je dois vous avouer que 
cette immixtion de Göring dans la politique intérieure hongroise a fait sur moi un effet pénible.» 
K. 64. 1935—21 — 405. — En ce qui concerne l'accord de clearing germano-roumain, voir: 
K. 63. 1935—7—1882 rapp. de Wettstein, le 30 mai; 21/31 — 1827 rapp. de Bárdossy, le 31 mai; 
1827 (2027) rapp. de Masirevich le 15 juin. 
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 K. 63. 1935—11/27—3 (1419) rapp. de Bobrik, le 30 avril; 3 (1464) dépêche de Bobrik, 
le 30 avril; 3 (1474) dépêche de Bobrik, le 2 mai; 21 — 1490 dépêche de Bobrik, le 3 mai; 
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Dans ces condit ions, on ne saurai t s ' é tonner de ce qu ' ap rès la r encon t re 
de Venise on par la de m o i n s en moins d u pac te . Bien q u ' o n y soit r e v e n u au 
cours de d i f fé ren tes négocia t ions , il ne r e s t a i t plus en f a i t qu ' à lui d o n n e r le 
coup de grâce . L 'affa i re d 'Abyss in ie a l la i t en fournir l 'occasion. Les I ta l iens 
duren t se r e n d r e compte de ce que leurs p ro j e t s afr icains p rovoquera ien t une 
résistance b e a u c o u p plus g r a n d e qu'ils n ' a v a i e n t pensé, et af in de s ' assurer le 
soutien de Pa r i s , ils ne v o u l u r e n t pas cha rge r leurs re la t ions f rançaises des 
discussions concernan t le p a c t e . D ' a u t r e p a r t , ayan t compr i s que le sout ien 
français n ' i r a i t pas, lui non p lus , aussi loin qu'ils l ' ava i en t espéré, ils considé-
rèrent qu ' i ls n ' au ra i en t a lors aucune ra ison de consentir encore «des sacrifices» 
dans la ques t i on danub ienne . F ina lement , ils réal isèrent que les F rança i s ne 
seraient p a s capables de g a g n e r leurs p e t i t s alliés au p a c t e comme on l ' ava i t 
supposé, e t q u ' u n e par t ie de ces derniers con t inuera i t à fo rmule r des exigences 
dont l ' a ccep ta t ion ferai t p e r d r e à l ' I ta l ie son alliée, la Hongr ie . Les déclara-
t ions fai tes p a r Aloisi le 21 ma i t inrent c o m p t e de t o u t e s ces considérat ions . 
Il dit à K á n y a que le g o u v e r n e m e n t i t a l i en n ' accep te ra i t en aucun cas «les 
conditions impossibles» du P a c t e Ba lkan ique et qu'il n e négocierait ni sur la 
question des détroi ts ni s u r celle d 'un p a c t e méd i t e r r anéen . «Ainsi l ' i n té rê t 
por té par le gouve rnemen t i ta l ien à la conférence de R o m e s 'était-i l considéra-
blement r é d u i t » — dit-il. L ' I t a l i e ne p r e n d r a i t aucune in i t i a t ive , c 'é ta i t à Lava l 
«de faire r even i r la Pe t i t e E n t e n t e à la raison». Ceci é t a i t d 'ailleurs confo rme 
a u x in té rê t s en cause dans l ' a f fa i re d 'Abyss in ie , é tan t d o n n é que les discussions 
concernant la conférence p o u v a i e n t gêner les conversa t ions en cours à p ropos 
de cette af fa i re . 1 1 4 
Cette communica t ion signifiai t en p r a t i q u e la f in d u pacte . On y rev in t 
encore dans dif férentes conversa t ions d ip lomat iques c o m m e à une a f fa i re en-
core non- te rminée , mais c ' é t a i t plutôt p o u r faire des r e m a r q u e s déçues. J e v t i é 
déclara que la conférence de Rome dev ra i t de nouveau ê t r e a journée et qu'il 
n ' i ra i t pas volont iers à R o m e , tandis que le ministère i ta l ien des Affaires E t r a n -
gères soul ignai t que la conférence ne dev ra i t avoir lieu que si son succès 
é ta i t assuré. F ina lement , à la demande d u g o u v e r n e m e n t hongrois, Suvich 
réi téra les déclara t ions an té r i eures d 'Aloisi . Il y a j o u t a q u ' o n avai t d e m a n d é 
au g o u v e r n e m e n t f rançais de rejeter les exigences rouma ines et tu rques . 1 1 5 
E t lorsque L a v a l et Léger , secrétaire général du minis tère des Affaires E t r a n -
gères, i n f o r m è r e n t l ' a m b a s s a d e u r italien à Par i s que la F r a n c e étai t f avo rab l e 
3(1537) dépêche de Villani, le 9 mai; 3(1545) rapp. de Ruduay, le 9 inai; 3(1676) dépêche de 
Masirevich. le 20 mai; 3(1769) rapp. de Masirevich le 22 mai; Berliner Börsenzeitung, n° du 22 
mai 1935. 
1 ,4
 K. 63. 1935—11/27 3 (1831) et 27/3 1831 conversation entre Kánya et Aloisi, le 
21 mai. 
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a u x asp i ra t ions de la P e t i t e E n t e n t e conce rnan t l ' a ss i s tance mutuel le , les 
chances du p a c t e se réduis i ren t p r a t i q u e m e n t à zéro. D a n s u n r appor t consacré 
à ces in fo rma t ions , l ' a m b a s s a d e u r de Hongr i e à R o m e f a i t r e m a r q u e r : «La 
décomposi t ion du f ront de S t reza rédui t encore d ' a v a n t a g e les chances de la 
conférence danubienne». 1 1 6 Les négociat ions f u r e n t encore reprises au cours 
de la seconde moitié de l ' année , mais d u fa i t que ce t t e période é t a i t dé j à 
en t iè rement dominée p a r le problème abyss in , nous ne saur ions l ' ana lyse r 
sans l ' examen détaillé de celui-ci. Les t e n d a n c e s pr incipales et les r é su l t a t s 
n ' ava ien t d u res te rien de changé , sinon que la désaffec t ion de l ' I ta l ie f i r en t 
que ces conversa t ions ne f u r e n t que de p u r e forme. 
«La décomposi t ion d u f r o n t de Streza» f i t appa ra î t r e en outre , un a u t r e 
phénomène i m p o r t a n t . F i n mai , le minis tè re hongrois des Affaires E t r a n g è r e s 
f u t informé q u e l ' I tal ie se proposa i t de n o u v e a u de se r app roche r de l 'Alle-
magne . Dès ce moment , les r appor t s se mul t ip l iè ren t sur les d i f férents signes 
de ce rapprochement . 1 1 7 L ' a m b a s s a d e u r a l l emand à R o m e déclara à Vi l lani : 
« . . . le Négus méri tera i t u n e s t a tue à Ber l in , car c 'est à lui que nous devons 
ce r a p p r o c h e m e n t entre l 'Al lemagne et l ' I t a l i e qui a v a i t semblé t e l l emen t 
impossible.»1 1 8 
Donc, la s i tuat ion a v a i t f o n d a m e n t a l e m e n t changé depuis le mois de j a n -
vier . L ' I t a l i e consacra t o u t e son a t t en t ion à l 'Abyssinie, e t la quest ion au t r i -
chienne qui a v a i t a p p a r e m m e n t été le mo t i f principal d u f l i r t f ranco- i ta l ien , 
d i sparu t de l ' ac tua l i té . L ' évo lu t ion se f i t également d a n s ce sens à Pa r i s ; 
le g o u v e r n e m e n t français ne s 'occupa plus aussi i n t ens ivemen t des p r é p a r a t i f s 
de la conférence danub ienne , d 'où il r é su l t a une r a r é f ac t ion des con t ac t s 
f ranco- i ta l iens . Les I ta l iens mani fes tè ren t leur m é c o n t e n t e m e n t à Lava l , lui 
r ep rochan t de ne pas se p rononce r de f açon assez énerg ique en f aveu r de «la 
cause de l ' I ta l ie» , tandis q u e les França is s ' inquié ta ien t de plus en plus des 
signes du r a p p r o c h e m e n t e n t r e Rome et Ber l in . L 'Angle te r re ava i t e n t r e t e m p s 
conclu avec l 'Al lemagne des accords nava l s , ce qui p r o v o q u a des réac t ions 
également i r r i tées de la p a r t de la France et de l ' I tal ie . «Compte t enu de t o u s 
ces an tagon i smes — écrivi t le ministre de Hongrie à Pa r i s — on c o m p r e n d 
la question qu i se pose à l ' op in ion publ ique f rança ise : Que reste-il de Streza?»1 1 9 
On e n t e r r a une fois de plus un plan de sécurité. Le pessimiste a m b a s s a -
deur tu rc à Varsovie pa ra i s sa i t avoir eu ra i son qui, à u n m o m e n t où t o u t lui 
paraissai t encore favorable , ava i t en e f fe t sonné le glas du pac te d a n u b i e n . 
I l avai t exp l iqué que le p a c t e n ' aura i t a u c u n effet p r a t i q u e même s'il p r ena i t 
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forme, car la pa ix ne pou r r a i t ê t re assurée en t re les deux camps , celui du s t a t u 
quo et celui de la révision des t r a i t é s de pa ix , don t les in té rê t s é ta ient t e l l emen t 
opposés. Cela lui paraissai t d ' a u t a n t moins probable que la crise économique 
poussai t p re sque tous les E t a t s à t r o u v e r pa r la force u n e solution à l e u r s 
problèmes économiques . «Il n ' e s t pas possible de résoudre de façon pac i f i que 
les grands problèmes qui d o m i n e n t la po l i t ique européenne . Aussi, le conf l i t 
mili taire surviendra- t - i l t ô t ou tard».1 2 0 
Il n ' e s t pas sûr que l ' ambassadeu r t u r c Fer i t d û t nécessa i rement a v o i r 
raison. Hélas , il n ' eu t pas t o r t . 
V I I I . 
E n récap i tu lan t les causes de l 'échec du pac te d a n u b i e n , il f au t en p r e -
mier lieu évoquer la con t rad ic t ion in tér ieure dont ce t te t e n t a t i v e ne p a r v i n t 
j amai s à se débarrasser . E n effe t , des deux par t ies qui se p roposa ien t d ' a s su re r 
l 'équil ibre de l 'Eu rope Cent ra le , l 'une ne vou la i t pas renoncer à la révision des 
t ra i tés de p a i x dans un aveni r plus ou moins éloigné, t and i s que l ' au t re n ' é t a i t 
pas en mesure de con t r ibuer à l ' assurance de cet équil ibre p a r des concessions 
économiques ou poli t iques impor t an t e s . 
E n ce qui concerne la F rance , elle ava i t l ' in ten t ion de renforcer , avec le 
concours i ta l ien, la barr ière qui devai t empêche r l ' avance a l lemande en E u r o p e 
Centrale, bar r iè re qui é t a i t dé jà à ce t te époque cons idérab lement af fa ib l ie . 
Ce fa i san t , elle espérai t se débarrasser du souci q u ' é t a i t pour elle le 
menace de l 'Anschluss , et elle croyai t du m ê m e coup renforce r dans une cer-
ta ine mesure la sécurité de la Tchécoslovaquie . Dans l 'espoir d 'une consolida-
tion durab le de la s i tua t ion en Europe Centra le , la F rance f i t des concessions 
en Afr ique. Elle espérait aussi que l 'Angle te r re n ' au ra i t p a s d 'objec t ion a u x 
proje ts i ta l iens en Abyssinie. 
En r evanche , l ' I ta l ie n ' accep ta i t le s t a t u quo danub ien , et n 'y souscrivi t 
qu ' à t i t re provisoire, en échange de la possibil i té d ' une révision à son p r o f i t 
dé la s i tua t ion en Afr ique . Selon le t émoignage des d o c u m e n t s accessibles, 
Mussolini incl inai t à considérer que l 'Anschluss étai t inév i tab le ; il vou la i t 
donc util iser le soutien f r ança i s pour créer une «seconde ligne de défense». 
Il a b a n d o n n a son proje t an té r i eu r qui consis ta i t à amener l 'Al lemagne à r enon-
cer à l 'Au t r i che et à l 'en d é d o m m a g e r au d é t r imen t de la Pologne . Il é ta i t p o u r 
l 'heure disposé à sacrifier p l u t ô t la Tchécoslovaquie , et à p ro f i t e r du démembre -
ment de cet E t a t pour sa t is fa i re la Hongrie et en par t ie la Pologne. Sur ce t t e 
base, il envisageai t la c réa t ion d ' u n bloc polono-hungaro- i ta l ien , auquel l 'Au-
triche se sera i t proviso i rement associée et auque l la France et l 'Angleterre aura i -
ent accordé leur soutien. Les documents accessibles ne fourn i ssen t pas de po in t s 
'20 K. 63. 1 9 3 5 - 1 1 / 2 7 3(1611) rapp. de Hóry, le 4 mai. 
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d ' a p p u i solides pour q u e l 'on puisse conclure en ce qui concerne ses au t res 
p ro je t s , mais il est t r è s p robable que d a n s l 'esprit de Mussolini le r a p p r o c h e m e n t 
avec la Yougoslavie, réalisé su r tou t sous l ' inf luence de Suvich et d'Aloisi, ne 
re levai t que d 'une t a c t i q u e provisoire. Le Duce espéra i t que, a y a n t ob tenu 
l 'a l l iance i talienne, la F r a n c e f in i ra i t p a r aband o n n e r sa poli t ique à l ' égard de 
la P e t i t e En ten t e , et qu 'e l le accep te ra i t le schéma é tab l i pa r R o m e d ' u n e nou-
velle conf igura t ion d a n s le bassin d u Danube . Il supposa i t d ' a u t r e p a r t que la 
F r a n c e assurerai t u n sout ien actif à la campagne i ta l ienne de conquê te en 
Afr ique . Or, ces espoirs , de même que ceux des F rança i s , é ta ien t fondés sur 
une e r r eu r de calcul. De même que l ' I t a l ie n ' a v a i t j ama i s envisagé sérieuse-
m e n t , d ' a b a n d o n n e r dé f in i t ivement ses proje ts de révision des t r a i t é s de paix , 
la F r a n c e n ' ava i t j a m a i s considéré l 'a l l iance avec R o m e comme s u f f i s a m m e n t 
i m p o r t a n t e , ni pour a b a n d o n n e r ses alliés en E u r o p e centra le , ni p o u r souteni r , 
face à l 'Angleterre , les ambi t ions af r ica ines de l ' I t a l i e . Ceci a p p a r u t des plus 
c la i rement quand il s ' avé ra que F r a n ç a i s et I t a l i ens ava ient éga lement mal 
jugé de l ' a t t i t ude que Londres p r e n d r a i t dans la ques t ion abyssine. 
Les positions f r ança i se et i t a l i enne n ' ava i en t donc q u ' u n seul é lément 
c o m m u n : à cette époque , les uns et les au t res voula ien t , pour f essentiel, résoudre 
le p rob l ème danub ien en excluant l 'Al lemagne. L a source des con t rad ic t ions 
é ta i t c ependan t p r é sen t e dès le d é b u t au sein de l ' an tagon i sme plus général 
en t re s t a t u quo et rév is ion: l ' I ta l ie envisageait des concessions pour l'Alle-
magne , la dissolution de la Pe t i te E n t e n t e et à p lus longue échéance une révi-
sion ter r i tor ia le au p r o f i t de la Hongr ie , la F rance escompta i t l 'exclusion de 
l 'Al lemagne, le m a i n t i e n de la P e t i t e E n t e n t e c o m m e sys tème d 'a l l iance e t , 
pa r conséquent , elle n 'envisageai t aucune révision terr i tor ia le i m p o r t a n t e . 
Dans ce contexte , l ' a f f a i r e abyssine j o u a le rôle de ca ta lyseur . P lus il devint 
clair que Paris ne p o u r r a i t aider R o m e dans la mesure espérée, p lus la va leur 
de l ' a l l iance diminua a u x yeux des I ta l iens , et p lus le pacte d a n u b i e n perd i t 
de son impor tance . 
L a réalisation d u proje t f u t en t r avée et m ê m e rendue impossible p a r 
encore bien d ' au t res fac teurs , a v a n t même que l ' I t a l i e en v în t à r econna î t r e 
son e r reur . Parmi ces fac teurs , il f a u t ment ionner en premier lieu l ' a u g m e n t a -
t ion du poids économique et de l ' in f luence pol i t ique de l 'Al lemagne, ce qui 
pe rmi t a u x petits é t a t s de manoeuvre r . Dans le c o n t e x t e donné, la Hongrie n e 
pu t c e p e n d a n t en p ro f i t e r , du fa i t d u r a p p r o c h e m e n t entre l 'Al lemagne, la 
Yougoslavie et la R o u m a n i e qui, p réc isément grâce à ce r e tou rnemen t de s i tua-
t ion, p u r e n t v igoureusement s 'opposer aux revendica t ions hongroises et 
même décliner une p a r t i e des d e m a n d e s françaises . Par is d u t donc veiller à 
évi ter de t rop t irer su r la corde et de pousser ainsi Bucares t et Belgrade d a n s 
les b r a s de Berlin. 
Les divergences d ' in té rê t s e n t r e la France e t l ' I ta l ie , ainsi qu ' en t r e la 
F r ance e t la Pe t i te E n t e n t e , les an tagonismes en t r e la Hongrie et la P e t i t e 
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E n t e n t e et, f i n a l e m e n t , les posi t ions qu'elle s ' é ta i t dé j à assurée a idèren t égale-
m e n t l 'Al lemagne à conserver , e t même à a u g m e n t e r encore son influence 
ma lg ré l ' ac t ion f ranco- i ta l ienne dirigée contre elle. L 'Al lemagne ne voula i t pas 
d u pac te danub i en , et les pe t i t s E t a t s p ro f i t è ren t de ce fai t p o u r consolider 
l eurs propres posi t ions, i n d é p e n d a m m e n t des aspects sous lesquels ils combat -
t a i e n t ce p ro j e t de pac te . 
C'est ce dernier problème de l ' an t agon i sme en t r e les pe t i t s E t a t s intéres-
sés, en part icul ier en t re la Hongr ie et ses voisins, qui cons t i tua la cause profonde 
de l 'échec. E n fa i t , si ce conf l i t d ' i n t é rê t s f u t moins visible en t r e la Hongrie 
e t la Tchécoslovaquie , c 'est que ce t t e dernière é ta i t dé jà s u f f i s a m m e n t préoccu-
pée pa r la menace a l lemande; ceci l ' a m e n a à a d o p t e r une a t t i t u d e p lus concili-
a n t e vis-à-vis de la Hongrie . Mais nous ne pourr ions par ler d ' évo lu t ion sembla-
b le de la pa r t de la Rouman ie et da la Yougoslavie . Le g o u v e r n e m e n t hongrois 
ne vou lu t c e p e n d a n t pas t en i r c o m p t e des avances tchécos lovaques ; d 'une 
p a r t , il ma in t ena i t ses p ré ten t ions d ' u n e révision t o t a l e des f ron t iè res et d ' au t re 
p a r t , ses deux protect r ices , l ' I t a l i e et l 'Al lemagne, lui fa isaient miro i te r l 'espoir 
d u d é m e m b r e m e n t de la Tchécoslovaquie , comme la meilleure possibili té de 
révis ion. 
Alimentée p a r la pol i t ique révisionniste de la Hongrie et p a r la crainte 
qu 'e l le susci ta i t , ce t te inimit ié é t a i t l 'obstacle pr incipal aux t e n t a t i v e s f rançai-
ses et i tal iennes de réconcil iat ion. Les concessions réclamées à ses alliés par la 
F r a n c e au su j e t de l ' a r m e m e n t sembla ien t exagérées a u x yeux de la Rouman ie 
e t de la Yougoslavie , alors que la Hongr ie es t imai t qu ' en échange de la recon-
na issance provisoire du s t a t u quo en Europe , l ' I t a l i e ne lui assure ra i t aucun 
a v a n t a g e qui la dédommage ra i t de ce «sacrifice». D ' u n côté, la F r a n c e redouta i t 
q u e son ins is tance ne poussâ t la R o u m a n i e et la Yougoslavie a u x côtés des 
Al lemands , d ' u n au t re côté la Hongr ie essayait de faire chan t e r les I tal iens 
(et aussi l 'Al lemagne) en m e n a ç a n t de se réconcilier avec la Pe t i t e E n t e n t e et de 
consent i r à une confédéra t ion danub ienne . A la f in de 1934 et au début de 
1935, quand il sembla i t que la Hongr ie ne pour ra i t compte r a v a n t longtemps 
sur l 'a ide a l lemande ou i ta l ienne p o u r obtenir la révision, le gouve rnemen t de 
B u d a p e s t s 'occupai t e f fec t ivement de cet te possibil i té. 
Les pressions exercées pa r les deux grandes puissances se révé lèrent donc 
insuf f i san tes p o u r faire a d m e t t r e a u x pet i ts E t a t s des a t t e in tes a u x intérêts 
qu ' i l s considéraient comme f o n d a m e n t a u x . Ainsi, la F rance f u t t o u t aussi 
con t r a in t e de se résigner à a s sumer la p lu p a r t des exigences roumaines et 
yougoslaves m ê m e quand elle n ' é t a i t pas d 'accord avec elles ou ne leur a t t r i -
b u a i t pas d ' impor t ance , que l ' I t a l ie f u t obligée de déférer , malgré ses in tent ions 
originelles, a u x revendica t ions hongroises. Ainsi, ce f u t la Hongr i e qui, dès 
le débu t , torpi l la l ' idée d ' é t end re les accords de R o m e , et c 'est encore elle qui 
empêcha l ' I t a l ie d ' accep te r le pr inc ipe des pac tes d 'ass is tance mutue l le en 
con t repa r t i e de l 'égali té des droi ts à l ' a rmemen t . T o u t compte f a i t , le gouver-
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n c m e n t de B u d a p e s t j oua u n rôle décisif en ce qui concerne l 'échec de la p rov i -
soire concil iat ion envisagée p a r les I t a l i ens dans le bas s in du Danube . D ' u n 
au t r e côté, la Rouman ie e t la Yougoslavie forcèrent L a v a l à accepter la c lause 
de l 'ass is tance mutuel le c o m m e condit ion à l 'adhésion a u pacte , alors q u e le 
minis t re f r a n ç a i s des a f fa i res étrangères se sera i t con ten té , en fait de g a r a n t i e , 
au pac te de non - in t e rven t ion p ropremen t d i t . 
P a r m i les an tagon i smes qui fu ren t à l 'origine de l ' é chec du pro je t , il f a u t 
par ler encore des divergences de vues qui ex is ta ien t , d ' u n e p a r t , entre la F r a n c e 
et la Tchécoslovaquie , e t d ' a u t r e pa r t e n t r e les au t r e s E t a t s intéressés , à 
propos du sor t f u t u r de l 'Au t r i che . Bien q u ' à l 'heure ac tue l le les d o c u m e n t s 
d u Quai d ' O r s a y conce rnan t cette pér iode n 'a ien t p o i n t encore été pub l i é s , 
nous pouvons peu t -ê t re f a i r e l 'hypothèse q u ' à cet te époque le gouve rnemen t de 
Par i s n ' a v a i t p a s encore renoncé à e m p ê c h e r l 'Anschluss et que t o u t e son 
act ion é ta i t réel lement des t inée à préserver l ' i ndépendance de l 'Au t r i che en 
l ' e n t o u r a n t de «bastions de sécurité». Il s emble que la Tchécos lovaquie , con-
sciente de ses in térê ts , a p p o r t a son concours à cette t e n t a t i v e . En r e v a n c h e , 
t ous les au t r e s E t a t s in téressés , Pologne, Hongr ie , I tal ie , R o u m a n i e et Y o u g o -
slavie, m ê m e s'ils ne considéraient l 'Anschluss que c o m m e une désagréable 
éventua l i té , ils es t imaient q u e l 'on ne p o u v a i t l 'éviter. I l convient p e u t - ê t r e de 
r emarque r que si le g o u v e r n e m e n t italien c o m p t a i t , dès c e t t e époque et sér ieuse-
m e n t , avec le f a i t que l 'Anschluss étai t inévi tab le , il ne considérait p a s p o u r 
a u t a n t que les j e u x é ta ien t d é j à fai ts; il p e n s a i t qu 'on p o u r r a i t encore r ecour i r 
à d i f férents moyens pour d o n n e r à cette a f f a i r e une so lu t ion avantageuse p o u r 
l ' I ta l ie . Au n o m b r e de ces moyens f i g u r a i t la r e s t a u r a t i o n des H a b s b o u r g . 
Mais, à l ' except ion de l ' I t a l i e , tous les E t a t s intéressés, m ê m e dans ce cas la 
Tchécoslovaquie , aura ient p ré fé ré l 'Anschluss à la r e s t a u r a t i o n . En cons idé ran t 
l 'Anschluss c o m m e inév i t ab le , ils t ena ien t compte du f a i t que l 'Angle ter re ne 
voula i t pas donne r de ga r an t i e s et qu'elle é t a i t désarmée, q u e la France a v a i t 
p e r d u son hégémonie mi l i ta i re , que rien n e re tenai t p lus l 'Allemagne d a n s sa 
f ièvre de r é a r m e m e n t , que l ' I t a l i e allait se lancer dans u n e campagne a f r i ca ine 
qui r i squai t de la lier l o n g t e m p s et de l ' a f fa ib l i r . L ' é v e n t u a l i t é de l 'Ansch luss 
ne dérangeai t pas t rop la Pologne parce qu 'e l le espérai t que ce bu t in f e r a i t 
d iminuer a u x y e u x de l 'Al lemagne l ' i m p o r t a n c e de la ques t ion de D a n t z i g . 
L a Hongrie espéra i t qu 'el le pour ra i t fa i re p a y e r son acco rd aux A l l e m a n d s ; 
les I tal iens envisageaient de dresser une «seconde ligne» d e défense; la Y o u g o -
slavie considérai t que, de son poin t de vue , le règne a l l emand en Autr iche se ra i t 
p lus a v a n t a g e u x que le r è g n e italien; f i n a l e m e n t , la R o u m a n i e se c r o y a i t 
assez éloignée de l 'Aut r iche p o u r se p e r m e t t r e de se c a n t o n n e r dans u n e p r u -
d e n t e neu t ra l i t é . Il s 'en su iv i t une s i t ua t ion paradoxa le où la ma jo r i t é des 
par t ies engagées dans les négociat ions se dés intéressaient de l ' assurance de 
l ' i ndépendance au t r ich ienne , alors que cela é t a i t p réc isément la quest ion cen-
t r a l e du p a c t e danubien . E t ainsi, l 'Anschluss devint un o b j e t de m a r c h a n d a g e . 
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О причинах провала дунайского п а к т а (1934—1935 гг.) 
Р е з ю м е 
Статья занимается материалами переговоров неосуществившегося дунайского пакта , 
п л а н а среднеевропейского договора в рамках французско—итальянского сближения конца 
1934 — начала 1935 гг. Договор имел бы своей целью гарантировать под покровительством 
Франции и Италии независимость Австрии, а т а к ж е статус кво в Средней Европе. 
Эта концепция была выдвинута Французским министром иностранных дел Лавалем , 
который, чувствуя все более надвигающуюся опасность Германии, стремился опираться 
не на Советский Союз, как его предшественник, Б а р т у , а хотел создать прочное сотрудни-
чество с Италией. По мнению а в т о р а с этой целью он в начале 1935 года дал Муссолини 
далеко идущие заверения относительно благожелательной позиции Ф р а н ц и и в случае, если 
Абессиния будет загнана в сферу в л и я н и я Италии. 
Итальянское правительство взамен французским обещаниям, а также по своим 
интересам взял о на себя обязательство частичного укрепления статус к в о в Средней Европе . 
Муссолини однако — по данным документов — это обязательство в з я л на себя с задней 
мыслью, что в случае укрепления французско—итальянского союза Франция больше не 
будет нуждаться в союзе с Малой Антантой. Если Франция «сдаст» Малую Антанту, то 
станет возможным проведение ревизии, соответствующей итальянским интересам, с по-
мощью Франции. 
Заключение дунайского п а к т а предлагало временное сближение итальянского 
блока и Малой Антанты. Хотя к а к французское, т а к и итальянское правительства стре-
мились заверять своих союзников о своей верности, и успокоить их относительно будущего, 
противоречия этим путем нельзя было хотя бы и временно отложить в сторону. 
Статья анализирует противоречившие друг д р у г у интересы м а л ы х стран, показывает 
и х политику. О н а подчеркивает, что в отрицательном смысле, в недопущении создания 
пакта среди д е р ж а в Германия, а среди малых стран Венгрия с ы г р а л и главную роль . 
Нацистское германское правительство, естественно, и слышать не хотело о такого рода 
соглашении и его отрицательную позицию использовали все противники пакта для обосно-
вания собственной позиции. Венгерское правительство требовало в качестве у с л о в и я 
подписания пакта территориальной ревизии, осуществления свободы вооружения, и 
новых договоров по вопросу национальных меньшинств. Впротивовес этому страны Малой 
Антанты требовали, чтобы планируемый пакт был дополнен договорами взаимопомощи, 
чтобы были вовлечены в эту систему т а к ж е члены Балканского пакта , и чтобы были даны 
соответствующие гарантии относительно отказа р а з навсегда от реставрации и ревизии. 
Явно противоречивые интересы были заранее непримиримы. Однако, до тех пор, 
пока обе крупные державы одинаково считали себя заинтересованными в продвижении 
вперед складывавшегося союза м е ж д у собой, и м е л а с ь некоторая возможность находить 
некое формальное решение и пакт будет создан х о т я и на бумаге. Некоторая реальность 
этого возрасла особенно в марте 1935 года, после одностороннего з а я в л е н и я Германии о 
равенстве в вооружении. Т. н. «политика Стрезы», оказавшаяся у ж е в самом начале очень 
неустойчивой, д л и л а с ь очень недолго. 
Как только Муссолини приступил к осуществлению захвата Абессинии, выяснились 
многократные заблуждения итальянского пермьера. Во первых, выяснилось, что А н г л и я 
не намерена относиться снисходительно к значительному окреплению Италии, а еще менее 
к созданию французско-итальянского господства на Средиземном море. Выяснилось т а к ж е , 
что против английского вето И т а л и я мало что играет роли во французской политике. 
Тактика Л а в а л я в пользу оказалась недостаточной д л я завоевания доверия Муссолини. О н а 
была достаточна л и ш ь для ослабления позиции Ф р а н ц и и перед Англией , в то же в р е м я 
открытой поддержкой итальянского фашизма содействовала во внутренной политике 
укреплению левого крыла во Ф р а н ц и и . 
Эти обстоятельства сделали д л я Муссолини союз с Францией все менее ценной. 
Вместе с тем потерял смысл в его г л а з а х также и дунайский пакт и связанная с ним поли-
тика . Логическим продолжением этого появлялись у ж е летом 1935 года первые приз -
наки германско—итальянского сближения . 
Крах французско—итальянского сближения, имевшего своей целью воспрепят-
ствовать германскому продвижению, привел к тому , что Германия не только сохранила 
свои прежние позиции в Дунайском Бассейне, но и расширила их. После торгового дого-
вора с Венгрией и Югославией, она заключила теперь подобный договор с Румынией, и 
открылся путь перед ним, чтобы урегулировать отношения с Италией без всякой у с т у п к и . 
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Концепция Л а в а л я — англо—французская—итальянская антанта, ради которого 
он пожертвовал союзом с СССР, потерпел полный крах. (Заключенный в мае 1935 года 
французско— советский союз остался формальным договором.) Французско—итальянская 
антанта расспала, прежде чемвозникла бы, французско-английские отношения ухудшились. 
Повернуть Италию против Германии не удалось, д а ж е наоборот: политика Лаваля 
служила в конечном итоге исходным пунктом для германско— итальянского сближения. 
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Живые традиции — живой интернационализм 
Интернационалистическая борьба Коммунистической Партии 
Венгрии в Северной Трансильвании (сентябрь 1940 г. — 
июнь 1941 г.) 
Д . Чатари 
В борьбе международного коммунистического и рабочего движения за 
создание благоприятных условий пути к построению социализма, с учетом 
своеобразных условий каждой отдельной страны, немаловажную роль 
играют традиции, которые можно рассматривать, как предысторию этой 
борьбы, тем более, что они служат определенных! уроком того, как создать 
общую базу национальных интересов народов, готовых на совместную 
борьбу, в рамках такой, приемлемой для всех и определяющих их совместную 
деятельность программы, которая одновременно находится в согласии со 
всеобщими целями общественного развития. Если в настоящее время уже 
никем не оспаривается, что одной из центральных задач сил, борющихся за 
социализм, за прогресс человечества, является осуществление этих всеобщих 
целей с учетом своеобразного исторического прошлого той или другой страны, 
в согласии с ее национальными интересами, то небезынтересно окинуть 
взглядом исторический генезис сознания этой необходимости.
1 
Историография нашей партии в последние годы дала целый ряд таких 
трудов, которые удовлетворяют эти требования, тем более, что история 
Коммунистической партии Венгрии богата такими традициями. Вряд ли 
необходимо доказать, что борьбу партии в годы второй мировой войны 
можно считать такой традицией, причем, не в последнюю очередь, потому, 
что в этот период официальные политические условия были направлены 
против сознания желательности смычки живущих на этой территории 
народов. Известный факт, что немецкий фашизм прокладывал себе дорогу 
вторжения в Восточную Европу путем разжигания розни, вытекавшей из 
неразрешенных национальных вопросов, и представители современной формы 
политики «разделяй и властвуй» добились целого ряда урегулирований 
границ. Разделяющие тенденции империалистической политики Германии 
нашли поддержку у господствующих классов стран Восточной Европы, 
1
 Настоящая статья является расширенным вариантом статьи автора , опублико-
ванной в номере 3. 1966 г. Pá r t tö r t éne t i Közlemények (Сообщения по истории партии), 
(стр. 32—61) под аналогичным названием. 
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которые всеми своими действиями разжигали огонь национализма, углубляли 
пагубное действие разных течений национализма, которые питались друг из 
друга и усиливали друг друга. Из путаницы, возникшей в результате поли-
тики силы фашизма, трудно было выяснить истинные интересы живших 
здесь народов и сформулировать их в рамках такой политической программы, 
в которой пути к разрядке и ликвидации национального напряжения опре-
делены в тесной связи с требованиями всеобщего прогресса, в обеспечении 
равноправия и приближения народов с общей судьбой. В том, что Комму-
нистическая партия Венгрии сумела подойти к решению этих задач в соответ-
ствии с этими требованиями, важная роль принадлежала тем борцам партии, 
которые оказались в ее рядах в результате изменений границ страны. «Те, кто 
раньше боролись в рядах Коммунистической партии Румынии . . . - уста-
новил Д. Каллаи — теперь выступали вместе с Коммунистической партией 
Венгрии против диктатуры Хорти, его гибельной политики и войны. Так 
они служили общим интересам венгерского и румынского народов».
2
 Эти 
коммунисты не только обладали способностью к восприятию национальной 
чувствительности народов, но своим опытом, приобретенным в ходе своей 
прежней дейятельности, они помогали Коммунистической партии Венгрии 
разработать такую политическую программу, которая оказалась подходящей 
для формулировки возможностей сосуществования народов. 
Чего же стоят, однако, благороднейшие идеи в период, когда объектив-
ные условия действуют в противоположном им направлении, и когда для 
осуществления перемен в обществе нужны такие действия, которые нахо-
дятся в согласии с этими идеями? Деятельность коммунистов Северной 
Трансильвании, оказавшихся в рядах Коммунистической партии Венгрии, 
заслуживает внимания последующих за ними поколений и потому, что они 
стали энергичными борцами за осуществление программы, сочетавшей тре-
бования общественного прогресса с потребностями наций и национальностей. 
Мы желаем остановиться на периоде их борьбы с 1 сентября 1940 г. 
по 22 нюня 1941 г. При этом мы руководствуемся убеждением, что раскрытие 
менее известных, но живых традиций живого интернационализма является 
прежде всего, но не исключительно, задачей историков.
3 
В момент Венского Арбитража и в месяцы, когда развернулось дей-
ствие современной формы политики «разделяй и властвуй», Коммунисти-
2
 K Á L L A I , G Y U L A : A magyar függetlenségi mozgalom 1936 1945. (Венгерское движе 
нпе за независимость. 1936—1945 гг.) Б у д а п е ш т 1965. стр. 128. 
3
 В настоящей работе подытоживается материал одного из разделов более крупного 
груда, важнейшие источники которого представляют материалы процесса коммунистов 
Северной Трансильвании (протоколы, обвинительные акты, приговоры и др. ) . Документы 
эти х р а н я т с я : Pá r t tö r t éne t i Intézet Arch ívuma , Р1.АгсЬ.(Архив Института истории партии 
в Будапеште) (шифр: А. IV. 27/108). Ввиду того, что постоянные ссылки на этот .материал, 
составляющий несколько тысяч страниц, потребовали бы слишком много места, отмечаю, 
что цитаты, местонахождение которых в дальнейшем не будет указано, взяты из упомяну-
тых документов. 
Лева Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Живые традиции — живой интернационализм 87 
ческая партия Венгрии находилась в сложном и затруднительном поло-
жении. В результате открытого следствия, происшедшего в Алаге в апреле 
1940 г., наносившего чувствительные убытки движению, деятельность орга-
низаций и руководящих органов партии была временно почти полностью 
парализована. В ходе открытого следствия, произведенного центральным 
сыскным отделом жандармерии, подотделом контрразведки начальника 
штаба армии и политическим отделом Будапештского Управления полиции, 
сотни коммунистов, игравших важную роль в организациях партии, оказались 
в застенках и нечего удивляться тому, что их арест влек за собой временное 
прекращение деятельности руководящих органов партии. Как известно, Дыо-
лаКулих, игравший в качестве руководителя молодежного комитета ключевую 
роль с точки зрения легализации работы, был арестован, а Золтан Шёнгерц, 
который по поручению Коминтерна с начала 1940 г. работал над реоргани-
зацией ЦК партии, в связи с ордером на его арест был вынужден покинуть 
страну. Правда, Ференцу Рожа удалось избегнуть ареста, но в результате 
открытого следствия, около руководимого им политического руководящего 
органа как бы возник вакуум. 
Наряду с парализованностью организаций, положение КПВ осложняли 
также политические соображения, помешавшие членам партии, избегнувшим 
ареста, правильно разобраться в положении, и вытекавшие из ошибочного 
толкования данной ситуации. Золтан Шёнгерц, которому принадлежали 
особые заслуги в том, что партия сумела преодолеть эти трудности, в своем 
письме от 16 апреля 1940 г. ссылается на то, что часть членов партии в 
Венгрии не понимает и с недоверием относится к политике народного фронта 
партии и защиту национальных интересов рассматривает как отказ от идей 
социализма. Приближение и объединение понятий родины и прогресса, 
к которому КПВ стремилась со времени VI I конгресса Коминтерна, на самом 
деле не происходили без конфликтов и борьбы между отдельными членами 
партии. Многие с трудом поняли, что политическая концепция движения 
за независимость страны означала не отказ от классовой борьбы, а наоборот, 
она, в соответствии с новыми историческими условиями, способна выразить 
самые важные задачи классовой борьбы. 
Правда, вначале сами руководящие органы КПВ не приступили к 
пересмотру той политической концепции, согласно которой все оппозицион-
ные партии режима Хорти считались фашистскими, с которыми заранее 
исключалась возможность союза, и которая мешала и созданию единства 
рабочего класса. В месяцы, последовавшие после VII конгресса Коминтерна, 
ЦК КПВ считал, что его политика была правильной, нет необходимости в 
ее пересмотре, и, в соответствии с этим, он говорил о едином фронте и о 
народном фронте только в общих чертах, не приступая к практическому 
осуществлению новых принципов. Настаивание на привычной, испытанной 
линии, нерасположение к новой концепции, живо реагировавшей на новые 
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элементы действительности, были характерны не только для позиций КГ1 
Венгрии. Именно поэтому Президиум Исполкома Коминтерна на заседании 
от 20 ноября 1935 г. энергично выступил в интересах преодоления отрица-
тельного отношения партий к новому направлению, Секретариат же Комин-
терна конкретно высказался против непонимания нового направления в 
рядах руководящих органов КП Венгрии. 
Д л я перелома, происшедшего в партии под влиянием этих мероприятий, 
характерно заседание ЦК КП Венгрии в январе 1936 г., которое вместо 
борьбы за осуществление новой Венгерской Советской Республики поставило 
«демократическую боевую программу, выражающую общие интересы всего 
трудового народа». Исходя из этого, товарищеское письмо ЦК КП Венгрии 
в январе 1936 г. недвусмысленно подтвердило: «Мы поддерживаем все партии 
и всяческие стремления, направленные на борьбу за буржуазную демократию 
и на создание демократических группировок в Венгрии, ибо мы считаем, 
что в наши дни в интересах пролетариата все организации, объединяющие 
в своих рядах врагов фашизма и готовые бороться против стремлений дикта-
туры, за осуществление демократических требований, против империалисти-
ческой войны.» ЦК К П Венгрии при этом откровенно признается в том, 
что . . .«мы допустили много ошибок, которые препятствуют осуществлению 




Разумеется, формирование нового подхода, готовности к применению 
новой политической концепции в руководящих органах КП Венгрии могло 
произойти только постепенно, в течение ряда лет и этот процесс не был 
лишен дискуссий и даже регрессов. Вместе с тем, документы, отражающие 
политические позиции руководящих органов партии за этот период, свиде-
тельствуют о том, что в этом процессе сознание правильности новой полити-
ческой концепции проявлялось все более решительно. «Широкие слои вен-
герского народа готовы бороться за демократию, против фашизма, однако, 
они еще не хотят бороться за диктатуру пролетариата — пишется в журнале 
партии. — Весь венгерский народ кровно заинтересован в том, чтобы эти 
силы объединились. В настоящее время только за достижение боевых целей 
демократической Венгрии можно сплотить весь трудовой народ в единый, 
мощный, непобедимый демократический фронт под руководством рабочего 
класса».
5 
Стратегическая цель демократической Венгрии также вызвала необхо-
димость пересмотра союзнической политики партии и, в соответствии с этим 
4
 Цитирует S Z A B Ó , B Á L I N T : A Kommunista Párt irányvonalának alakulása a Kom-
munista Internacionálé VII. kongresszusa és a második világháború éveiben. (Формирование 
генеральной линии Коммунистической партии после VII конгресса Коммунистичес-
кого Интернационала и в годы второй мировой войны.) Ж у р н а л P á r t t ö r t é n e t i Közle-
mények, ферваль 1964 г., стр. 4. 
5
 Ж у р н а л Sarló és Kalapács (Серп и молот) 1 марта 1947 г. 
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сложились новые методы и своеобразные формы политической работы, 
с помощью которых ранее пассивные или идущие особыми путями слои и 
движения присоединялись к общей борьбе. Необходимость этой полити-
ческой смычки стали понимать и представители некоммунистических направ-
лений, но и сама коммунистическая партия старалась порвать со своим 
прежним подходом, который раньше мешал ей пользоваться благоприятными 
возможностями. 
Шаги, предпринятые Центральным Комитетом партии в интересах 
осуществления новой политической линии (ликвидация профсоюзной оппо-
зиции, изложение задач политики народного фронта сначала на страницах 
ж у р н а л а Серп и Молот, а затем на страницах созданной для этих целей 
Газеты Трудящихся (Dolgozók Lapja] , историческое обоснование новой 
линии, прежде всего в трудах Й. Реваи, возникших в этот период), я р к о 
говорили о том, что руководящий орган партии идет в направлении создания 
новой политической линии, соответствующей требованиям данного периода. 
Если соображения, которые легли в основу успехов новой политики партии, 
могли так медленно побеждать в деятельности самих руководящих органов 
партии, тогда нечего удивляться тому, что эти ж е идеи вызывали непонимание 
и сопротивление в низовых организациях партии. Дело в том, что то обсто-
ятельство, что свои прежние, исторически разумеется правильные принципы и 
политику партия непосредственно связала с реальной действительностью 
и обогатила новыми теоретическими истинами и тактическими целевыми ус-
тановками, вытекавшими из анализа новых явлений действительности, на 
первых порах вызывало различные отклики в рядах партии. Стремление к 
полному осуществлению старых методов работы — а это явствовало из пози-
ции части членов партии — затрудняло осуществление новой политичес-
кой линии. Таким образом, новая политическая концепция сформирова-
лась не в течение одного дня, а складывалась постепенно, в течение процесса, 
происходившего и в рассматриваемый нами период, в котором гладкие 
участки дороги чередовались с неровными, и когда планы, облегчившие 
деятельность партии, порою могли осуществляться только ценой противоре-
чивых мероприятий. 
Небезразлично было с этой точки зрения, какой был опыт работы при-
соединившихся к КП Венгрии в этот период и работавших прежде в других 
условиях партийных организаций. Способствует ли этот опыт процессу 
усвоения новых истин, могут ли они обогатить их, придавая им многосторон-
ность и тонкие нюансы или же , наоборот, приведет ли этот опыт к восста-
новлению старых соображений, действие которых уже ослабло? 
Положение КП Венгрии осложнялось и тем, что новое направление 
своей политики партия разработала и испытала не в спокойных условиях, 
благоприятствовавших углубленной теоретической дискуссии, а в т акой 
тяжелый период классовой борьбы, когда любой ошибочный политический 
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шаг мог неизбежно привести к ослаблению организационной силы партии. 
Партия должна была быть готовой к рискам, связанным с экспериментом, 
а также к ударам классового врага, использующего возможные ошибки 
партии, и смотреть в лицо постоянным изменениям, происшедшим в мире 
начиная с 1935 г. Дело в том, что политические концепции партии, возникшие 
с 1935 г., осуществлялись не в неподвижной среде, а в условиях постоянно 
менявшихся политических обстоятельств, когда не один политический шаг 
венгерских господствующих классов, а также колоссальные столкновения 
сил прогресса и реакции создавали все новые и новые ситуации, требовавшие 
новой ориентации. 
Что означал с точки зрения вышесказанного Венский Арбитраж? 
Оказал ли он благоприятное влияние на сложное и тяжелое положение КП 
Венгрии или усугублял его? Это такие вопросы, на которые нельзя дать 
однозначный ответ, хотя бы потому, что влияние условий, на которые при 
ответе можно было рассчитывать, как правило, проявлялось чрезвычайно 
сложно. Ведь второй Венский Арбитраж, в котором выразился факт, что 
Венгрия в отношении внешней политики во все большей мере обязывалась 
на стороне гитлеровской Германии, одновременно с этим оказался пригодным 
питать надежды на успехи внешней политики пересмотра границ без войны, 
а тем самым дал повод на иллюзии в отношении деятельности правящих 
кругов Венгрии. Венский Арбитраж всколыхнул националистические стра-
сти, обещал в ближайшем будущем сведение счетов и несомненно, что с этой 
точки зрения он ухудшал положение К П В , боровшейся с националисти-
ческим натравливанием, но в то же время он не исключал возможности того, 
чтобы классово-сознательные политические силы Северной Трансильвании 
помогали КП Венгрии в ее интернационалистической борьбе. 
Для того, чтобы в ситуации, сложившейся в результате Венского 
Арбитража, К П В могла определить свои цели, она должна была подвергнуть 
ситуацию тщательному анализу. 
Ввиду того, что в это время прекратилась деятельность руководящих 
органов Коммунистической Партии Венгрии, решение этой задачи взял на 
себя Исполком Коминтерна. Исполком Коминтерна еще в постановлении, 
принятом 16 августа 1940 г., анализировал политические события, которые 
впоследствии привели к венскому Арбитражу и, после того, как это событие 
уже произошло, в своем заявлении от 5 сентября, прежде всего подчеркивает 
те новые элементы, которые во внешнеполитической ситуации Венгрии воз-
никли в результате Венского Арбитража. Арбитраж «. . .еще теснее связывает 
страну с немецким и итальянским империализмом, превратив ее в их сател-
лита . . . — говорится в решении Исполкома от 5 сентября 1940 г. - Оно 
не имеет ничего общего с освобождением венгерского меньшинства, с исправ-
лением несправедливости, допущенной по отношению к Венгрии в результате 
трианонского договора . . . Это является одним из успехов венгерского импе-
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риализма, купленного ценою усиления чужестранного влияния на внутрен-
нюю и внешнюю политику Венгрии.» В результате всего этого приближалась 
не только возможность войны, несмотря на то, что дружественная связь с 
соседним Советским Союзом «могла бы создать основы для того, чтобы 
Венгрия держалась в стороне от всех империалистических группировок и 
обеспечивала мир и независимость венгерскому народу», - и в то же время 
обострилась опасность введения открытой диктатуры в области внутренней 
политики. Против всех этих опасностей с надеждой на успех можно высту-
пить только путем организации такого сильного движения сопротивления, ко-
торое «. . .осуществимо только на базе широкого единства и народного фрон-
та. Если нависнет непосредственная угроза существованию профсоюзов, Со-
циал-демократической партии, Партии Мелких Сельских Хозяев и т. д., она 
вероятно заставит руководителей этих организаций к капитуляции, но в то же 
время, при условии соответствующей работы коммунистов, часть простых чле-
нов организаций и средних кадров ступит на путь сопротивления. Задача ком-
мунистов сделать все в интересах создания общего боевого фронта с этими 
элементами и вообще сотрудничать со всеми, кто готов участвовать в сопро-
тивлении. Особенно важно обеспечить сотрудничество с профсоюзными 
деятелями . . .» Исполком Коминтерна, утвердив прежнюю политическую 
линию ЦК Коммунистической Партии Венгрии, сослался на новые задачи 
партии: «КПВ обязана решительно и безоговорочно выступать против вели-
ковенгерского шовинизма, всеми силами зажигаемого венгерской буржуазией 
и венгерскими помещиками при отторжении Венгрией части Трансильва-
нии.» В интересах этого К П В должна бороться за право самоопределения уг-
нетенных в Венгрии украинцев, румын и словаков, вплоть до права отделения 
от государства. Она должна доказать перед массами, что только путем этой 
борьбы возможно осуществление солидарности рабочих всех националь-
ностей Венгрии, только таким путем можно организовать общую борьбу 
венгерского рабочего класса и рабочих классов Румынии, Словакии и 
Югославии против господствующих классов своих стран, против капита-
лизма, чтобы на основе права наций на самоопределение, путем свободных 
и мирных соглашений между заинтересованными народами создать в Дунай-
ском Бассейне условия справедливого решения национального вопроса. 
Партия должна доказать перед венгерским народом, что национальным 
интересам Венгрии соответствует только решительное выступление за право 
национального самоопределения угнетенных в Венгрии румын, украинцев 
и словаков.» 
Из этой ясной принципиальной установки вытекали специальные 
задачи КПВ в Северной Трансильвании. «Необходимо выдвинуть лозунги 
для воссоединенной с Венгрией части Трансильвании, в интересах защиты 
земли, находящейся в руках румынских и венгерских крестьян, против 
любой формы аннулирования или пересмотра румынской земельной реформы, 
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осуществленной за счет венгерских помещичьих земель. Необходимо мобили-
зовать массы против начинающейся в Трансильвании политической травли, 
против экономического нажима, связанного с пересчетом денег. Необходимо 
постоянно сопоставлять тяжелое положение трудящихся воссоединенных 
территорий с высказанными демагогическими обещаниями и организовать 
борьбу масс за такие требования, как например, повышение заработной 
платы, предоставление демократических свобод.» Если в решении правильно 
констатировалось, что Венский Арбитраж способствовал разжиганию нацио-
налистических страстей, то в нем одновременно оценились и те возможности, 
которые могли как раз содействовать борьбе против национализма. Так , 
предлагалось включить целый ряд испытанных членов партии из Тран-
сильвании в работу будапештской организации КПВ и «руководство партии 
должно соответствующим образом наладить связь с коммунистическими 
партийными организациями Трансильвании, обеспечить их политическую-
информацию, в интересах того, чтобы они возможно быстрее ориентировались 




Несомненно, — как это явствует из цитированных выше частей реше-
ния — что Коминтерн рассчитывал на то, что партийные организации Север-
ной Трансильвании будут принимать участие не только в выполнении спе-
циальных задач КПВ, но своим включением в работу партии они будут 
оказывать ей помощь во всей ее деятельности. 
Все это мы сочли необходимым изложить с такой кажущейся излишней 
подробностью потому, что впоследствии присоединение северо-трансильван-
ских партийных организаций к КПВ произошло на вышеупомянутой полити-
ческой платформе и эти парторганизации помогали в общей борьбе не только 
своей организационной силой, но задачи партии они обогатили раскрытием 
новых истин. 
Для того, однако, чтобы осуществить укрепление К П В таким путем, 
необходимо было вновь создать временно парализованные руководящие 
органы, которые должны были обеспечить включение в работу организаций 
Северной Трансильвании и руководить общей борьбой. 
Нужны были такие люди, олицетворяющие готовый к жертве народ, 
которые способны создать руководящие органы КПВ. С таким поручением 
Коминтерн направил в Венгрию сперва Йожефа Школника и Шандора 
Секереша, затем, в декабре 1940 г. Золтана Шёнгерца, которые, наладив 
связь с отечественными руководителями движения, в декабре 1940 г. создали 
Секретариат К П В , а в январе 1941 г. — Центральный Комитет. 
6
 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. 1934 —1945. 
(Документы по истории венгерского революционного рабочего д в и ж е н и я , 1934—1945 гг.) 
Будапешт 1964 г. стр. 233—242. 
Лева Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Живые традиции живой интернационализм 93 
Таким образом, новый Центральный Комитет, которому уполномочен-
ные Коминтерна устно передали изложенное выше решение Исполнительного 
Комитета, в январе 1941 года готов был выполнить задачи, поставленные 
перед ним решением. Тем самым КПВ не только оправилась после организа-
ционного кризиса, вызванного открытым следствием в Алаге, но могла 
приступить к выполнению задачи полного осуществления созревавшей в 
течение нескольких лет политической концепции с надеждой на успех и в 
то же время она создала предпосылки присоединения к ней партийных 
организаций Северной Трансильвании. Не следует особо подчеркивать, что 
как для полного преодоления организационного кризиса партии, так и для 
окончательной победы новой политической концепции необходима была 
организационная сила и политический опыт партийных организаций Север-
ной Трансильвании, нужно было анализировать их позиции и сопоставить 
их с условиями в Венгрии. 
Рассмотрим теперь, каково было положение партийных организаций 
Северной Трансильвании в те месяцы, которые последовали после Венского 
Арбитража, когда создались вышеупомянутые условия присоединения к 
Коммунистической Партии Венгрии. Занятые ими в первые дни и недели 
позиции, а также их дальнейшая деятельность были продиктованы еще 
установкой Коммунистической партии Румынии в отношении Венского 
Арбитража. Оценивая события, нелегальная газета партии «Скынтейя» в 
своем номере от 8 октября 1940 г. подчеркнула: «Ни Румыния, ни Венгрия 
больше не являются независимыми странами. Румынский и венгерский народ, 
народы Балканского Полуострова свою национальную независимость . . . 
могут завоевать только в общей борьбе, с помощью страны социализма 
Советского Союза». В интересах этого «румынский пролетариат и крестьян-
ство рука об руку с рабочими и крестьянами Венгрии, борющимися против 
угнетения румынских рабочих и крестьян, должны вести борьбу против 
угнетения румынской буржуазией и крупными помещиками венгерских 
рабочих и крестьянских масс. Рука об руку с рабочими и крестьянами 
Венгрии румынские рабочие и крестьяне должны бороться за право на 
самоопределение присоединенных к Венгрии и оставшихся в Румынии 
угнетенных национальностей, вплоть до отделения от государства». 
Из этой установки, совпавшей с решением Коминтерна от 5 сентября, 
в котором оценилось положение в Венгрии, следовало, что Коммунисти-
ческая Партия Румынии ободрила румынских рабочих и крестьян, оказав-
шихся по ту сторону границы и подняла их на борьбу «вместе с венгерскими 
рабочими и крестьянами, под руководством Коммунистической партии 
Венгрии, против реакционной капиталистической и помещичьей системы 
страны». «Румынские рабочие и крестьяне, живущие в Венгрии, только 
ценой революционной борьбы, которую они ведут вместе с венгерским проле-
тариатом, могут завоевать свою национальную независимость. Революцион-
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пая освободительная борьба рабочих и крестьян Румынии, под руководством 
Коммунистической Партии Румынии, победоносная народная революция 
сделает возможным объединение больше одного миллиона, брошенных на 
произвол венгерского империализма, румынских рабочих и крестьян с тру-
довым народом Румынии, в свободной Румынии.»
7 
Решение Коммунистической Партии Румынии определило и задачи 
коммунистов Северной Трансильвании. В дни Венского Арбитража ЦК КП 
Румынии предложил д-ру Реже Кертесу, руководителю партийного коми-
тета К П Р в Трансильвании и в Банате, приложить усилия к тому, чтобы 
подготовить коммунистические организации Северной Трансильвании к 
задачам, вытекающим из новой ситуации. Прежде всего необходимо опреде-
лить, что в результате новых границ какие из организаций будут продолжать 
свою деятельность в Северной Трансильвании (казалось несомненным, что 
областные партийные организации долины реки Жил , областей Темеш и 
Брашшо, которые принадлежали бывшему провинциальному комитету, 
останутся на юге Трансильвании), а кроме того, необходимо было принять 
меры для создания временного руководящего органа партийных организаций 
Северной Трансильвании. Наконец, в обязанности Реже Кертеса вменялось 
обеспечение условий выработки политической установки, необходимой для 
правильной ориентации членов партии в Северной Трансильвании, до тех 
пор, пока осуществится присоединение партийных организаций Северной 
Трансильвании к ЦК КПВ. 
Выполняя эту задачу, Режё Кертес в первые дни сентября приехал из 
Бухареста в Коложвар (Клуж) и создал провинциальный комитет КПВ в 
Северной Трансильвании, который занял место бывшего провинциального 
комитета Трансильвании и Баната Коммунистической Партии Румынии. 
Поскольку в это время еще не создались условия для присоединения к ЦК 
КПВ, Секретариат Провинции выработал свою политическую установку 
о новых политических событиях, необходимую для ориентации членов партии. 
Этой цели служил первый, созданный в Коложваре, документ Секретариата, 
размноженные экземпляры которого в середине сентября распространялись 
в Коложваре, Марошвашархее, а также в Дьердьосентмиклоше. В этом 
Сообщении, содержащем установку Коммунистической Партии Румынии, 
задачи Коммунистической Партии Венгрии и, по существу, совпадавшем с 
решением Коминтерна, говорилось: «В захватнических интересах держав 
оси боевое единство народов Трансильвании и Баната территориально 
разъединено. Северная Трансильвания и примыкающие к ней территории 
снова оказались под политическим эксплуататорским игом венгерских 
помещиков и банкиров. Всем ясно, что отложенный до конца войны, а затем 
7
 Из прокламации Коммунистической партии Румынии «Наша позиция», опубли-
кованной 10 сентября 1940 г. 
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все-таки проведенный пересмотр границ, прозванный «справедливым исправ-
лением ошибок», стал нужным главным образом для того, чтобы Гитлер мог 
гарантировать границы Румынии, а с Венгрией он заключил договор о 
национальных меньшинствах, и в то же время объявил амнистию ньила-
шистам. Из гарантирования границ Румынии вытекала оккупация Румынии, 
а венгерско-немецкий договор о национальных меньшинствах и амнистия 
ньилашистам открыли путь к полному уничтожению независимости Венгрии 
и к полной ее капитуляции перед Гитлером. В результате территориального 
разъединения, как правило, иго становится тяжелее, террор становится еще 
более варварным, усиливается эксплуатация на обеих сторонах». 
Документ, который бросил свет на истинный смысл Венского Арбитража 
и который одновременно соответствовал позициям как Коммунистической 
партии Венгрии, так и Коммунистической партии Румынии, сформулировал 
и установку партийных организаций Северной Трансильвании. Если в резуль-
тате современного варианта политики «разделяй и властвуй» стремление к 
разъединению, живущих вместе, народов усиливается, то «. . .одновременно 
укрепится боевое единство наших, оставшихся вместе, народов — венгерских, 
румынских, немецких, еврейских, русинских трудящихся. Мы создадим 
более крепкое боевое единство с трудящимися Венгрии рабочими, крестья-
нами, интеллигенцией и всеми честными трудящимися, за мир, за свободу, 
за землю, за право национального самоопределения, за народное прави-
тельство». В интересах достижения этих целей - заявил Секретариат Про-
винции —, точно так же, как он в течение 22 лет боролся под руководством 
ЦК Компартии Румынии, он и впредь будет вести борьбу под руководством 
ЦК КПВ. «Чисто и непреклонно реяло революционное знамя комитета 
Трансильвании и Баната КП Румынии. Мы с пролетарской верностью и 
признательностью преклоняем это знамя перед Центральным Комитетом КП 
Румынии», с которым за 25 лет спаивались в духе революционной предан-
ности, непоколебимой верности революционным традициям народов Тран-
сильвании, «и передаем это чистое и непорочное знамя в руки провинциаль-
ного комитета Северной Трансильвании КПВ, чтобы он высоко поднял его 
перед всеми трудящимися Северной Трансильвании и примыкающих к ней 
территорий . . .» 
Секретариат Провинции одновременно обещал от имени коммунистов 
Северной Трансильвании «весь боевой опыт и все достижения последних 
22 лет, всю нашу решимость и революционную волю отдать Коммунисти-
ческой Партии Венгрии. Мы будем боевыми, полезными и готовыми к жертвам 
солдатами ЦК КПВ», и с революционной дисциплиной докладывает ЦК: 
«Пролетариат, союзное с ним крестьянство, интеллигенты и все честные 
трудящиеся Северной Трансильвании и примыкающих к ней территорий 
исполняют и впредь будут исполнять свои обязанности в деле укрепления 
боевого фронта КПВ». Благодаря этому решению Коммунистическая Партия 
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Венгрии укрепилась борцами, воспитаниыми Коммунистической Партией 
Румынии. Для того, однако, чтобы легче понять, какой боевой опыт принесли 
с собой солдаты коммунистического движения Северной Трансильвании, 
верно оставшиеся на своих постах, нам необходимо проследить, как они 
выполнили свое обещание. 
Вновь установленные границы государств касались и местожительства 
кадров партии, поэтому необходимо было быстро решить о том, кто оста-
нется в Северной Трансильвании и кому продолжать свою деятельность в 
Южной Трансильвании. В соответствии с постановлением ЦК КПР вновь 
организованный Секретариат Провинции в составе Реже Кертеса, Хиллеля 
Кона, Дьюлы Раца и Йожефа Немеша перенял численный состав прежнего 
секретариата, который согласно постановлению партии обогатился еще и 
Йожефом Фазекашем, имевшим большой революционный опыт Белой Йожа 
и другими испытанными руководителями. 
Если руководителям партии в отношении численного состава органов 
на уровне Провинции удалось решать быстро, в дни после Венского Арбит-
р а ж а , эта же задача в отношении низовых партийных организаций оказалась 
сложнее. Нельзя было точно знать, что вызванное Венским Арбитражем 
переселение больших групп людей, где и в какой степени будет затрагивать 
численного состава партийных организаций, и можно было считаться и с тем, 
что в результате новой политической ситуации некоторые члены партии 
удалятся от движения. Если секретариат Провинции ни в это время, ни 
позднее не мог иметь сведений о докладе политического отдела Будапешт-
ского Управления Полиции, от 2 января 1941 г., в котором, в качестве резуль-
тата Венского Арбитража упомянулось о том, что «среди членов нелегальной 
организации в связи с их расовой и национальной принадлежностью доверие 
и единодушие нарушается»,
8
 все же, они также учитывали возможность воз-
никновения подобного отрицательного эффекта. 
Наконец, осторожности требовало и то обстоятельство, что при вступле-
нии Хорти вТрансильванию в Коложваре (и в других городах) политический 
сыскной отдел полиции под предлогом мер безопасности «собрал» в темный 
карцер тюрьмы несовершеннолетних по улице Фаркаша всех, о левых 
убеждениях которых он что-либо слышал или знал. 
С учетом всех этих обстоятельств вновь созданный Секретариат Про-
винции решил на одну-две педели прекратить работу и выжидать формиро-
вания ситуации. 
Ожидание, конечно, не означало бездействия. В упомянутом выше 
Сообщении Секретариата Провинции, в летучке, распространенной во время 
вступления Хорти в Трансильванию, 15 сентября, а также устно преду-
предил о том, что национальные разногласия коммунисты хотят прекратить 
8
 Архив Института истории партии, А. IV. 27/106. 
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не путем передвижения границ, а путем их ликвидации. Поэтому многие 
люди, хотя немногие по сравнению с большинством населения, в знак про-
теста против Венского Арбитража остались в своих домах во время вступле-
ния венгерской армии в города. 
В связи с тем, что члены партии кроме этого ждали политических ука-
заний на более длительный срок, Секретариат Провинции через несколько 
дней после вступления в Трансильванию венгерской армии передал через 
Йожефа Немеша и Дьёрдя Нона всем коммунистам, местонахождение кото-
рых было известно, что до тех пор, пока новые партийные связи не будут 
налажены, им рекомендуется проводить легальную деятельность в форми-
рующейся Социал-демократической партии и в профсоюзах. 
В конце сентября Секретариат Провинции приступил к системати-
ческому учету сил, имевшихся в распоряжении партии, а т а к ж е имевшихся 
организационных рамок и к анализу настроения среди населения. В резуль-
тате ориентации, проведенной в соответствии с требованиями строгого 
подполья, через несколько недель стало ясным, что партия располагала 
значительными боевыми силами, Секретариат Провинции поставил перед 
собой срочную задачу разработки политической установки партии и распре-
деления сил по организациям. 
Поскольку Секретариату Провинции к этому времени еще не удалось 
связаться с ЦК КПВ, перед провинциальной конференцией коммунистов 
Северной Трансильвании встала задача разрешения этих вопросов, и, на 
него ложилась чрезвычайно большая ответственность. Он должен был 
самостоятельно, без особо глубокой осведомленности о политической ситуа-
ции в Венгрии, лишенный помощи со стороны ЦК КПВ, решать основные 
вопросы осуществляемой политической установки, определяя одновременно 
необходимые и возможные для ее осуществления организационные формы 
работы. Ввиду того, что принятые на этой конференции решения вплоть 
до установления связи с ЦК КПВ, в феврале 1941 г. определили деятельность 
коммунистов Северной Трансильвании, необходимо поподробнее остановиться 
на условиях принятия этих решений. 
Конференция провинции была созвана Реже Кертесем, организовавшим 
Секретариат Провинции Северной Трансильвании в первые дни сентября, 
по указанию ЦК Коммунистической Партии Румынии. 
На конференцию, которая состоялась с вечера 15 ноября до следующего 
утра (по сообщению других 20 или 21 ноября в эти же часы), на одной квар-
тире по улице Дьёрдьфальви в г. Коложваре, Реже Кертес пригласил 
Шандора Якаба, Хиллеля Кона, Дьюлу Раца, Юлию Сабо, Дьюлу Кнежи-
нека, Ференца Цинну, Йожефа Немеша и Василе Погачану. 
Приглашенные не получили никаких письменных материалов, некото-
рые из них и возразили против этого «недостатка» подготовки конференции, 
но в своем вступительном слове Кертес ясно изложил, что необходимо 
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принять общее решение, которое основывается на опыте событий, происшед-
ших со времени Венского Арбитража. Сам Кертес повторил принципы, 
которые определили политическое поведение коммунистов Северной Тран-
сильвании до того времени. Последние в общих чертах совпадали с принци-
пами, изложенными в листовке Секретариата Провинции в начале сентября. 
Содержание этой листовки —- в интересах лучшего освещения последующих 
событий — ниже сообщаем: «Половина территории Трансильвании занята 
венгерскими гонведами — говорилось в листовке, напечатанной и распрост-
раненной 15 сентября, во время вступления Хорти в город Коложвар. 
Власть бояр сменилась другим видом рабства. Как в 1919 году в Трианоне, 
так и теперь в Вене враги Трансильвании решили о судьбе народов Тран-
сильвании, без их согласия. Трансильванию растерзали, бросив часть ее на 
произвол кровавого террора железной гвардии, другую же ее часть — на 
произвол венгерских эксплуататоров. И в обеих частях растерзанной Тран-
сильвании распространяется гнет хищного германского и итальянского 
фашизма, к несчастью венграм и румынам. Пусть никто не радуется! В уве-
личенной Венгрии также нужен хлеб, но пшеницу, оставленную румынскими 
разбойниками, заберет Гитлер. Нефть нужна танкам Гитлера! Дорогие леса 
Трансильвании теперь будет рубить Гитлер, а наши освобожденные дети 
замерзнут зимой. Венгерские магнаты мечтают забрать в свои когти разде-
ленные земли, вернуть их себе. Они хотят, чтобы жизнь и здесь стала такой, 
как за перевалом Кирай, где в бороздах помещичьих имений в тысячу хольдов 
крестянин умирает голодной смертью. Не радуйтесь! Призрак войны ближе, 
чем когда-либо. Нас хотят направить в передовые ряды войск на войне 
против свободных народов Советского Союза. Народы Трансильвании стали 
братьями ценой общих страданий и радостей сотен лет. Мы не должны 
отказаться от этого прошлого! Все, кто боролись вместе против позорного 
румынского гнета, теперь будем продолжать борьбу против венгерских 
угнетателей, за право на самоопределение народов Трансильвании, за брат-
ство народов Трансильвании, за мир и за соглашение с Советским Союзом! 
Вперед за хлеб, за землю, за свободу народов Трансильвании!» 
Несмотря на то, что в цитированных выше предложениях была дана 
ясная исходная точка, это тем не менее было недостаточно для определения 
политического подхода к отдельным классам и слоям населения. Было 
необходимо, чтобы эту задачу в свете ясных позиций — на основе ана-
лиза событий, происшедших со времени Венского Арбитража, участники кон-
ференции разрешили. 
Конференция разрешила эту задачу. В недели ориентации, учета сил 
партии, участникам удалось получить информацию о настроении населения 
и в общих чертах ознакомиться с политическими соображениями венгерского 
правительства. Участники конференции сообщили о своем опыте и в резуль-
тате обсуждения и беседы, продолжавшейся в течение нескольких часов, 
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стали вырисовываться контуры политической программы действий комму-
нистов Северной Трансильвании. Результаты совещания письменно не зафик-
сировались, однако, на основе других материалов данного периода можно 
восстановить в общих чертах сформированное общими силами политическое 
представление, послужившее основой формулировки выводов программы 
действий. 
Нам хотелось бы остановиться лишь на нескольких более важных 
группах вопросов дискуссии — насколько она восстановима —, приведшей 
к созданию программы действия, определившей задачи партии. 
Прежде всего необходимо было оценить политическое положение 
рабочих Северной Трансильвании и определить вытекающие из этого задачи. 
Перед участниками конференции, подвергнувшими анализу проявления 
политики венгерского правительства по отношению к рабочему классу в 
Северной Трансильвании, и оценившими позицию социал-демократов, имев-
шую значение с точки зрения выработки легальных форм охраны труда, 
предстала следующая картина: часть руководителей Социал-демократической 
партии Венгрии в это время еще была в рабстве иллюзий, питавшихся из 
успехов мирного пересмотра границ. Их радость в связи с событиями выра-
зилась не только в некоторых статьях, опубликованных в газете «Непсава»,
0  
но и в заявлениях и конфиденциальных информациях отдельных руководи-
телей партии. «Естественно, что сложившиеся таким образом события вызвали 
большую радость у социалистических рабочих, — пишется в информации 
от 3 сентября, — и особенно увеличивает радость то обстоятельство, что 
увеличение территории Венгрии и на этот раз, — добавим, что уже в третий 
раз, — произошло мирным путем, без кровопролития.»
10
 H а заседании комитета 
доверенных лиц профсоюзов Карой Пейер высказался аналогично этому. 
Подобные представления не только выразили личное мнение корреспон-
дента газеты «Непсава» Иштвана Андреанского, направленного в Северную 
Трансильванию, но и отразили такую политическую позицию, которая опре-
делила и позицию бывшего секретаря профсоюза металлистов г. Коложвара 
Тибора Палфи, предложившего свои услуги венгерскому правительству.
11 
Однако организованные рабочие Северной Трансильвании и прежде 
всего города Коложвара отмежевались от Тибора Палфи. «Венгерские рабо-
чие никогда в прошлом, даже в условиях тяжелой экономической и социаль-
ной борьбы, не забывали и не отрекались от своей венгерской националь-
ности, — говорилось в прокламации представителей социал-демократи-
ческих профсоюзов г. Коложвара от 7 сентября. — Массы организованных 
венгерских рабочих за последние два десятилетия решительно выступали 
9
 Газета Népszava (Голос Народа) 1 сентября 1940 г. 
10
 PI . Arch. А. XVII. 1 (1939) 151. 
" С р . Népszava от 8, 10, 15 и 18 сентября 1940 г. и донесение провинциального 
управления полиции от 24 сентября 1940 г. PI . Arch. А. XVII. 1. (1940) 39. 
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против всех антинациональных мероприятий правительства. Они в тяже-
лейшие дни являлись носителями венгерского языка и культуры . . . вен-
герские рабочие не забудут своих рабочих-братьев из других националь-
ностей, заверяют их в сочувствии, вытекающем из общности судьбы и заяв-
ляют, что всеми силами будут добиваться того, чтобы на долю румынской 
нации не выпала та судьба, против которой венгерские трудящиеся Тран-
сильвании напрасно боролись столько лет.»
12
 «Венгерские рабочие солидарны 
с румынскими рабочими, ибо организованные венгерские рабочие с румын-
ской стороны нашли солидарность только среди румынских организованных 
рабочих во всех случаях, когда их интересы ущемлялись с румынской 
стороны.»
13 
Как было указано в информации партии от 10 сентября, в интересах на-
лаживания связи с рабочим движением Северной Трансильвании «партия 
сделает все, что в ее силах, и надеется, что на присоединенной к Венгрии 
территории Трансильвании не будет обманываться в своих надеждах, как 
на Севере Венгрии».
14
 С таким поручением приехали в г. Коложвар 19 
сентября Карой Пейер, Янош Эстергайош, Арпад Сакашич и Лайош Кабок.
15 
Иллюзии, однако, оказались кратковременными. Социал-демократи-
ческой Партии пришлось убедиться в том, что ей нет места в политике прави-
тельства, осуществлявшейся в Северной Трансильвании по отношению к ра-
бочим, и даже в том, что создание организации Национального Центра Труда 
по сути дела была направлено против неё. В этом отношении первые тре-
вожные сообщения поступили из г. Надьварада. Из совещания, созванного 
в целях формирования рабочих организаций, например, «товарищей, выска-
завших наше мнение, просто выпроводили, — писал Иштван Фельд в своем 
письме к Арпаду Сакашичу 21 сентября. — Попытка создать небольшой 
комитет, оказалась неудачной. Я на другой день долго разговаривал с 
Яношем Сабо (рабочий руководитель, в надежде на членство верхней палаты 
парламента дезертировал из движения), который заявил, что его старое дви-
жение не интересует, поскольку оно до сих пор шло по неправильному пути. 
Теперь он намерен работать в Национальном Центре Труда. Более того, 
— продолжал Фельд, — он угрожал нам вмешательством властей, обещал 
распустить профсоюзную группу работников предприятий общественного 
питания, конфисковать его имущество, отнять от группы рабочий клуб 
и передать Национальному Центру Труда. Для того, чтобы придать своим 
требованиям больше веса, Сабо сослался на желания служащих частных 
фирм и работников торговых предприятий, входивших в Национальный 
Центр Труда, и в надежде на обещанное ему членство верхней палаты он 
"Газета Népszava, 13 сентября 1940 г. 
" Г а з е т а Népszava, 19 сентября 1940 г. 
14
 PI . Arch. А XVII. 1. (1939) 151. 
15
 P I . Arch. Miniszterelnökség, О tétel, (фонд премьер-министерства), 20038/1940. 
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вскорее исполнил свою угрозу». «Начиная со времени Венского Арбитража 
против нас начались энергичные действия — писал Иштван Фельд в письме 
от 10 октября 1940 г., — и последние поддерживаются отдельными предста-
вителями властей. Это действие, начатое Национальным Центром Труда, 
достигло определенных успехов, поскольку принадлежащих к нам товарищей 
терроризируют. Так например, меня заставили с помощью военного приказа 
(не спросив рабочих) передать клуб организации рабочих гостепринимающей 
промышленности Национальному Центру Труда. Об этом мы располагаем 
протоколом. Разумеется, перед передачей клуба мне сообщили, что в случае 
отказа меня будут интернировать . . . В клубе рабочих устроились органи-
зации Национального Центра Труда и ведут себя так, как будто клуб постро-
или они.» Он настоятельно просил Сакашича немедленно ехать в Надьварад. 
«Такой приезд успокоил бы товарищей, — писал он 21 сентября, — и одно-
временно вернул бы душевное равновесие колеблющимся.» «Ваше письмо 
меня не удивило, — ответил Сакашич 24 сентября. — Яноша Сабо я не 
считал надежным человеком. Предатели вообще не пользуются большой 
популярностью. Что же касается угроз, не надо обращать на них внимания, 
а необходимо добиться того, чтобы ценные люди остались сплоченными. 
К сожалению, пока у нас нет шансов на выезд к Вам. Мы постараемся 
поскорее добиться этого. Мы уже связались с надлежащими органами и 
повидимому Совет Профсоюзов также примет необходимые меры. Повторяем, 
— продолжал Сакашич, —мы приложим все усилия к тому, чтобы помочь Вам, 
Вас же просим быть настороже, чтобы такие типы, как Сабо, не могли 
пробить брешь в рядах рабочих.» 
Через четыре дня, 28 сентября, Сакашич сообщил Фельду, что пока не 
дают разрешение на выезд в Трансильванию. «Нам, по крайней мере, не 
дают: Вы пока держитесь,» — закончил свое письмо от 28 сентября Арпад 
Сакашич.
16 
В том, что в результате изменения государственных границ классовая 
борьба не закончилась, а наоборот, обострилась и продолжалась в более 
тяжелых условиях, организованные рабочие могли убедиться не только в 
Надьвараде, но во всей Северной Трансильвании, в том числе и в Коложваре. 
Здесь полиция запретила все собрания рабочих, а заведующие производ-
ством, работавшие на руку Национальному Центру Труда, по одному вы-
зывали рабочих в заводскую контору (например, на городской водопроводной 
станции и на фабрике Дермата), и ссылаясь на национальные интересы, 
предлагали им вступить в Национальный Центр Труда, намекая на то, что 
это и есть единственное условие оставления их на работе.
17 
16
 Переписка Секретариата Социал-демократической Партии с провинцией. Надь-
варад, 1 9 4 0 - 1 9 4 4 гг. PI. Arch. А. XVII. 1 (1940) 82. и газета Ű j Magyar Munkás. 
(Новый венгерский рабочий) 16 ноября 1940 г. 
17
 Газета Űj Magyar Munkás, 19 октября 1940 г. 
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Если к этому еще добавить те постоянные экономические трудности, 
которые испытывали народные массы Северной Трансильвании (введение 
карточной системы, процесс удорожания, недостаток в продуктах питания 
и в топливе, сокращение возможностей сбыта товаров и заработка, рост без-
работицы и т. д.), то перед нами раскрываются все факторы, определившие 
политику Социал-демократической Партии в Северной Трансильвании, 
которая становилась все более радикальной. По мере того, как Социал-
демократическая Партия, начиная с конца сентября, все последовательнее 
критиковала экономическую политику правительства в Северной Трансиль-
вании, она все решительнее стремилась к созданию своих организационных 
и политических позиций в Северной Трансильвании, необходимых для отра-
жения националистической атаки.
18
 Социал-демократическим рабочим Север-
ной Трансильвании, боровшимся за свои права свободно организовываться, 
все более приходилось убедиться в том, что они не могут обходиться без 
помощи своих товарищей — коммунистов. Сознанию необходимости единства 
рабочего класса способствовало и то обстоятельство, что в работе по усиле-
нию профсоюзов, которые вели классовую борьбу, помогали Дьюла Каллаи 
и Дьёрдь Марошан, которые, пробившись через «санитарный кордон» (разре-
шения на въезд и др.), неоднократно выезжали в Северную Трансильванию. 
В то время как Дьюла Каллаи привлек к работе в газете «Непсава» писате-
лей, сгруппировавшихся около запрещенного журнала «Корунк» (Наш век) 
Лайоша Йордаки, Белу Йожу, Енё Ковача Катону, Эдгара Балога, 
Иштвана Надь, и эти писатели публично высказались на страницах газеты 
на стороне борьбы за единство рабочего класса и за идею борьбы за равно-
правие всех национальностей,
19
 Д . Марошан оказал непосредственную 
помощь в создании боевых профсоюзных групп в Надьвараде, Коложваре, 
Марошвашаргейе, Сатмарнемети. В Коложваре Д. Марошан познакомился 
с Л. Йордаки и И. Надь и среди организованных рабочих Коложвара он 
почувствовал огромную силу коммунистов и их влияние на движение.
20 
Вполне понятно, почему партийная организация Социал-демократи-
ческой Партии, созданная в октябре 1940 г., секретарем которой был Ференц 
Брудер, последовательно отстояла идеи борьбы за единство рабочего класса 
и за равноправие национальностей. 
Если участники конференции Провинции и не располагали упомяну-
тыми выше документами, тем не менее, направление процесса, отражал-
шееся в них, они отчетливо поняли. Оценив события двух с полови-
18
 Ср. Népszava, от 19, 20, 26 сентября, 5, 12, 18, 22, 30 октября , 3, 7, 10, 13, 26 ноября 
и Képviselőházi Napló (Дневник Палаты Депутатов) т. VII , стр. 503, 564— 565. 
19
 P I . Arch. А. XVI I. 1 (1940) 38, — 42., — 80., А. IV. 15/58., Népszava 18, 25 сен-
тября , 10 октября, 17 н о я б р я 1940 г., газета Előre (Вперед) 12 сентября 1957 г. 
20
 Ср. M A R O S Á N , G Y Ö R G Y : Tüzes kemence (Огненная печь), Будапешт 1968. стр. 603— 
614. 
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ной месяцев, участники конференции были убеждены в том, что полити-
ческие стремления правительства, связанные с рабочими Северной Тран-
сильвании, были неизменно направлены на укрепление благоприятного для 
правительства положения, возникшего после Венского Арбитража. Если 
было несомненно, что Венские Арбитражи усилили иллюзии, связанные с 
успехом бескровного пересмотра государственных границ и заметно ослабили 
духовную сферу действия той политической концепции, которая требовала 
создания единого боевого фронта народов Трансильвании, то можно было 
рассчитывать и на то, что националистические взгляды проникнут и в ряды 
рабочих, которые до этого времени вели сплоченно классовую борьбу. Не 
считали исключенным и того, что правительство и в дальнейшем будет доби-
ваться укрепления этих своих «плацдармов», для того, чтобы рабочие Север-
ной Трансильвании полностью оказались в фарватере его националисти-
ческой политики. 
Итак, тяжелый правый нажим был направлен не только на то, чтобы 
воспрепятствовать укреплению Социал-демократической Партии и профсою-
зов, но одновременно с тем и на то, чтобы расколоть рабочий класс и бросить 
его на произвол правительства. Коммунисты могли выступить против стрем-
лений правительства с надеждой на успех только совместно с рабочими 
социал-демократами. 
В интересах уменьшения дальнейшего воздействия на массы национали-
стической политики правительства, препятствования планам правительства и 
подготовки наступления интернационалистских сил — в соответствии с 
позицией конференции провинции — коммунисты обязаны были вести сов-
местную борьбу с социал-демократической партией и с профсоюзами — 
сторонниками классовой борьбы. Тем самым они должны были создать 
предпосылки к созданию единства действий классово-сознательных рабо-
чих, что, в свою очередь, должно было стать исходным пунктом всех 
дальнейших успехов. Бороться с колебанием, наблюдавшимся в определен-
ных кругах социал-демократов, с иллюзиями, возникшими в связи с поли-
тикой правительства, было возможно только в ходе повседневной экономи-
ческой борьбы, в рамках профсоюзной и партийной жизни. Эту деятельность 
коммунистов — как указывалось на конференции — должны объединить 
Революционные Профессиональные Советы, они и должны руководить ею 
и организовать ее во всех индустриальных центрах и во всех отраслях 
промышленности. 
Несмотря на то, что при формулировке этого подхода учитывались 
возможности восстановления созданных еще в условиях Румынии, иногда 
нелегальных организационных рамок, которые иногда не были лишены и 
определенных элементов замкнутости и не соответствовали во всех отноше-
ниях требованиям измененной ситуации, тем не менее, политические выводы 
этой концепции в целом оказались правильными. 
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Дело в том, что для объединения промышленных рабочих, хотя и в огра-
ниченной форме, дали возможность только социал-демократическая партия 
и профсоюзы, явившиеся в то время практически единственной легальной 
базой политической работы среди масс. Как подчеркнули участники партий-
ной конференции провинции, в создании этих организаций необходимо 
принять участие для того, чтобы создать боевой антиполюс Национальному 
Центру Труда. В тех местах, где Национальный Центр Труда был создан рань-
ше, пусть коммунисты вступают в него, освобождая рабочих из-под влияния 
националистической идеологии и направляя их к будущим организациям 
социал-демократической партии и профсоюзов. Если формирующиеся социал-
демократические партийные и профсоюзные организации вступят в борьбу 
против общественного угнетения рабочих, они тем самым сумеют ослаблять 
влияние националистической политики. Наряду с этим — подчеркивалось 
участниками конференции, — нельзя забывать и о своеобразных задачах, 
вытекающих из национального гнета. Занятие позиции на стороне венгерских 
и румынских рабочих, укрепление солидарности рабочих, говорящих на 
разных языках, являлись не только идейно-политической обязанностью, 
но и неизбежным сознанием реальности. Участники партийной конференции 
провинции были убеждены в том, что рабочих Трансильвании, если и не учесть 
всех других обстоятельств, нельзя организовать на национальных началах 
хотя бы и потому, что венгерские и румынские рабочие живут и работают 
вместе. Например, в Коложваре, в годы, предшествовавшие Венскому Арбит-
ражу, из 13,995 заводских рабочих 50% составляли венгры, 40% — румыны, 
остальные ж е состояли из немцев и евреев. Если иногда в той или иной 
отрасли промышленности преобладающее большинство составляли венгер-
ские или румынские рабочие (венгры в металлургической и металлообраба-
тывающей, кожевенной и текстильной промышленности, румыны — в желез-
нодорожных мастерских и на коммунальных предприятиях), все же, проф-
союзы они создавали совместно, здесь они учились совместно и не в одной 
успешной борьбе за повышение заработной платы они почувствовали спло-
ченную силу разных народов.
21 
Факт сосуществования народов не может быть изменен никакими 
новыми бурями истории — констатировали участники партийной конферен-
ции —, поэтому любые намерения организовать рабочих Трансильвании на 
основе расового превосходства или дискриминации и любые попытки обе-
щать таким путем решение их проблем, чужды взглядам рабочих Трансиль-
вании и служат прямо противоположным им интересам. 
21
 Ср. J O R D Á K Y , L A J O S : AZ ipari munkásság Erdélyben. (Промышленные рабочие в 
Трансильвании) Ж у р н . Kelet Népe (Народ востока), октябрь 1938 г. , стр. 283—286 и 
J O R D Á K Y , L A J O S : A kolozsvári ipari munkásság (Промышленные рабочие города К о Л о ж -
вара.) Ж у р н . K o r u n k (Наш век) 1938. г. стр. 97. 
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Укрепление солидарности венгерских и румынских рабочих послу-
жило средством перехода к сознанию тех более широких взаимосвязей, кото-
рые Иштван Надь сформулировал таким образом: «В нашем краю история 
— большой смеситель. В провинциях Трансильвании, например, она на-
столько перемешивала три народа, что не знаешь, где начинается один и 
где кончается другой, но она перемешала, перепутала и каждую семью 
в отдельности. Часто бывает, что Стефан Ковач, которого на основе его 
фамилии можно было бы считать венгром, сам считает себя румыном. С дру-
гой стороны, Иштвана Мурешана можно было бы рассматривать, как румына, 
но оказывается, что он знает только венгерский язык и считает себя венгром 
по национальности. Нет ничего загадочного в этом явлении. Румыны и 
венгры смешанно живут в наших городах и деревнях, в других же местах 
живут саксонцы и венгры или румыны и саксонцы, и не в одном месте все 
три национальности перемешиваются. Они смешанно работают на шахтах 
и заводах, а также в деревне, значит, они перемешиваются и в семьях. Сердце 
одинаково бьется в груди молодежи. Чем более их подстрекали друг против 
друга в прошлом, тем интереснее, привлекательнее они находят друг друга».
22 
С учетом всего этого, партийная конференция провинции решила 
начать борьбу коммунистов за исправление ущемлений интересов националь-
ностей Северной Трансильвании, в частности румын, в области экономи-
ческой, религиозной и культурной жизни, за препятствование намеченной 
ревизии земельной реформы, в защиту румынских производственных коопе-
ративов. И поскольку успешная борьба против венгерского национализма 
очевидно должна была ослаблять влияние румынского национализма среди 
румынского населения, коммунисты должны были добиваться завоевания 
румынских народных масс делу боевых профсоюзов, идеям совместной 
борьбы. 
Конференция провинции поручила Хиллелю Кону организовать эту 
многостороннюю работу, которая обещалась быть сложной и для руководства 
работой конференция рекомендовала создать Румынский Национальный 
Революционный Комитет. 
Видно, таким образом, что ответственное совещание коммунистов 
Северной Трансильвании не оставалось равнодушным к обидам, нанесенным 
национальным массам. Конференция признала законность возмущения наци-
ональным гнетом, однако, не с позиций румынского национализма. Наоборот, 
партийная конференция провинции и поэтому вопросу правильно применила 
тот принцип, что удовлетворение общественных и национальных требований 
румынских народных слоев точно так же нельзя добиться, стоя на позициях 
румынского национализма, как и путь к разрешению проблем венгерских 
народных масс ведет не через признание правильности взглядов венгерского 
2 2
 N A G Y , I S T V Á N : Huszonöt év (Двадцать пять лет.) т. I I . Бухарест 1956 г. стр. 477. 
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национализма. Необходимо было, таким образом, разработать такую демокра-
тическую программу, которая содержала бы общественные и национальные 
требования как венгерских, так и румынских народных масс и которая 
создала бы важнейшие предпосылки их выполнения путем создания общего 
боевого фронта народных масс, говорящих на разных языках. 
Конференция провинции, наряду с проблемами рабочих и националь-
ностей, не забыла и о проблемах крестьянства. Защищая интересы крестьян 
она стремилась создать союз рабочих и крестьян. Наравне с этим, конферен-
ция сочла важным заниматься специальными вопросами женщин и моло-
дежи, не отказываясь от возможности успешного привлечения их к боевому 
фронту масс Северной Трансильвании. 
Предпосылкой успешного выполнения в основном правильной полити-
ческой программы, более-менее учитывавшей изменившиеся условия, 
однако, являлась реорганизация партийных организаций Северной Тран-
сильвании. Партийная конференция Провинции поэтому постановила создать 
и мобилизовать на работу организации коммунистов, опираясь на свои 
силы, которые, на основе проведенной оценки, оказались значительными. 
По предложению Роберта Кертеса она решила начать работу по реоргани-
зации с учетом прежних организационных рамок КП Румынии, то есть 
разделить Северную Трансильванию на районы Мароша, Кёрёша и Самоша. 
Руководство самошским районом Секретариат Провинции поручил 
Йожефу Фазекашу, который создал районный секретариат партии с участием 
Б. Йожа и И. Сирмаи. К самошскому району принадлежали городские и 
губернские партийные организации Деш и Бестерце, городская и губернская 
организации Марамарошсигета (последняя создала местные ячейки в селах 
Розалия, Саплонца, Фелынёвишо, Будафальва, Фаркашрет и др.), а также 
партийная организация г. Коложвар. Здесь первичные организации партии 
работали в профсоюзах частных служащих, портных, металлистов, на фаб-
риках Дермата, Юнас, Ирис и на ткацкой фабрике Бельгийской, в железно-
дорожных мастерских венгерских государственных железных дорог, а 
также в районах города Лупша, Кюльмоноштор, Кёвешпад, Кетвизкёз, 
Булгария. 
Под непосредственным руководством кёрёшского районного комитета 
партии находилась партийная организация г. Надьварад, которая со своей 
стороны руководила работой ячеек в деревнях Бихарвайда, Салард, Элешд, 
Силадьчехи, Бихарфеледьхаза, городская партийная организация Сатмар-
немети (к ней принадлежали ячейки деревень Зилах, Бенедекфальва, 
Жибо, Синервараля, Эгерхат, Надьшомкут), а также организация в. г. Надь-
баня, которая объединяла организации городских предприятий, а также 
организации соседних деревень. 
Марошский районный комитет проводил свою организационную дея-
тельность в комитатах Марош-Торда, Удвархей, Чик и Харомсек. Он создал 
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партийные организации в более значительных секейских городах — в Марош-
вашархее, Сасрегене, Шепшисентдьёрде, Дьердьосентмиклоше, Кезди-
вашархее, Чиксереде, Секейудвархее. Районному комитету удалось создать 
партийные ячейки в ряде деревень секейской земли, в том числе в Дитро, 
Сентхальме, Ковасне, Палотаильве, Дедабистре, Чиксентдомонкоше, Барате, 
Ождоле, Парайде, Дьердьоходоше, Дьимешфельшёлаке и еще в 22 деревнях. 
В целях выполнения специальных задач комитет Провинции создал 
под своим непосредственным руководством провинциальный комитет Крас-
ной Помощи, строившийся на началах, аналогичных партии, а также про-
винциальный комитет Коммунистического Союза Молодежи под руковод-
ством Дьёрдя Нон. 
Руководство работой профсоюзов комитет поручил Революционному 
Совету Профсоюзов Провинции, борьба же за равноправие национальностей 
стала задачей Румынского Национального Революционного Комитета. 
О деятельности двух последних организаций будем еще говорить подробнее. 
О Красной Помощи здесь следует отметить, что она проводила сбор пожертво-
ваний для оказания помощи членам семьи арестованных в городах Деш, 
Бестерце, Марамарошсигет, Коложвар, Сатмарнемети, Надьварад, Жибо, 
Надьбаня, Дьердьосентмиклош, Марошвашархей. Молодежные организации 
действовали в городах Деш, Марамарошсигет, Бестерце, Коложвар, Дьердьо-
сентмиклош, Марошвашархей и считали своей задачей мобилизовать моло-
дежь Северной Трансильвании на борьбу за демократические свободы, за 
исправление непосредственных ущемлений интересов, за равноправие всех 
национальностей, независимо от их национальной принадлежности. 
В этой разветвленной организации, охватившей в своих рядах большое 
число людей и представлявшей значительную боевую силу, были пред-
ставлены все трудовые классы и национальности Северной Трансильвании, 
начиная от испытанных руководителей партии и организации МАДОС 
(Союза венгерских трудящихся),23 незадолго до этого освободившихся из 
тюрем румынской Сигуранцы, и от венгерских и румынских рабочих, 
крестьян и интеллигентов, вплоть до русинских лесорубов. 
Ввиду того, что до этого времени не удалось наладить контакт с ЦК 
КП Венгрии, партийная конференция Провинции решила продолжать 
работу в интересах этого, и направить делегацию к Коминтерну для того, 
чтобы через него установить связь с вышестоящим партийным органом. 
В то время как над решением первой из этих задач работал Хиллел 
Кон, руководство делегации, направленной в Москву, поручили Режё 
Кертесу. Пока был избран партийный комитет Провинции — в составе 
Режё Кертеса, Хиллеля Кона, Йожефа Фазекаша, Дьюлы Раца, Йожефа 
23
 Союз Венгерских Трудящихся (МАДОС) до 1938 года являлся легальной де-
мократической организацией венгров в Румынии, которая пользовалась поддержкой КП 
Румынии. 
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Немеша, Илоны Ховань, Шандора Якаба, Юлии Сабо —, и в рамках комитета 
для ведения дел был создан секретариат в составе Р. Кертеса, X. Кона, 
Й. Немеша, Дь. Раца. 
Рассмотрим теперь, как удалось ознакомить народные массы Северной 
Трансильвании с этой политической программой и мобилизовать их на 
борьбу за ее осуществление. 
При изложении своей политической линии партийный комитет Провин-
ции Северной Трансильвании подчеркивал — что тогда далеко еще не был 
общепринятым принципом —, что в результате изменения государственных 
границ еще не разрешились общественные и политические проблемы живу-
щих на этой территории народных масс. Н а тщательный вопрос транспа-
ранта, украсившего одну из триумфальных арок, воздвигнутых в честь всту-
пивших в Трансильванию венгерских войск, — где словами Петёфи спро-
сили: «Примириться с рабской долей или быть на вольной воле?», — комму-
нисты Северной Трансильвании теперь дали ясный ответ. «Венский Арбитраж 
изменил границы, но не изменил эксплуатации, — говорилось в январском 
номере 1941 г. нелегально распространенной на венгерском и румынском 
языках газеты «Красный март» (Vörös Március). — Румынских капиталисти-
ческих и помещичьих эксплуататоров сейчас сменили венгерские капита-
листы и магнаты.» Что же осталось для трудящихся после великого празд-
нества? — спрашивается в одной из летучек партийного комитета Провин-
ции. — «Рабочим остались 50%-ное удорожание цен и план Союза Фабри-
кантов по нивелировке заработных плат, который влечет за собой их опре-
деленное снижение, если только трудящиеся не будут выступать против 
этого, опираясь на свои собственные силы. Мелким ремесленникам помимо 
национальных значков остались сокращенные возможности работы, да и 
существовавший до сих пор высокий налог, если только они не будут защи-
щать собственные интересы. В интересах крестьян суетятся министры, все 
они заняты земельной реформой, но не для того, чтобы распространить ее 
и на трудящихся метрополии, а наоборот, чтобы и здесь отменить ее, только 
они с трудом находят для этого подходящую форму. Беженцев и безработных 
ждет концентрационный лагерь, участников классовой борьбы — тюрьма 
в Ваце.» 
Наряду с формулировкой социальных требований народных масс 
Северной Трансильвании, партийный комитет Провинции в своих летучках, 
прокламациях, изданных после конференции, специально высказался и по 
вопросу об ущемлении интересов национальностей. Он с полной решитель-
ностью осудил угнетение национальностей и недвусмысленно выступил за 
дело их равноправия: «Идет дикое натравливание национальностей — пи-
шется в одной из летучек партии. — Господа Бухареста готовятся идти на 
Пешт, венгерские же господа — до Брашшо. А между тем, вы, венгерские, 
румынские, еврейские рабочие, крестьяне, мелкий люд, вы погибнете, вы 
Лева Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Живые традиции — живой интернационализм 109 
превратитесь в бездомных.» Одновременно с этим — и это логически вытекало 
из установления этих фактов —, партийный комитет Провинции подчерки-
вал важность сплочения сил национальных и венгерских народных масс. 
Опираясь на это сплочение сил румынские народные массы Северной Тран-
сильвании могли бы у ж е с надеждой на успех идти на борьбу за осуществление 
тех требований, которые выдвинул упомянутый выше Румынский Националь-
ный Революционный Комитет. Каковы были эти требования? 
Д л я полноты ответа необходимо несколько подробнее остановиться на 
одной из летучек парт, комитета Провинции, изданной на румынском языке, 
которую вправе можно рассматривать как программу борьбы за равноправие 
национальностей. В этом документе заявляется, что партия «борется за сво-
боду румынского народа, против всех видов угнетения», за национальные, 
политические, культурные и экономические свободы, за право национального 
самоопределения, вплоть до отделения от венгерского государства, в защиту 
земли, домов, личной свободы, имущества и права на труд румынского народа. 
Борется против увольнения румынских рабочих, государственных и частных 
служащих, за возвращение на работу уволенных, за принятие на работу без 
всякого нажима румынских рабочих, ремесленников, интеллигентов и спе-
циалистов, за их право на труд, за полную свободу румынского языка и 
культуры, за содержание за счет государства румынских начальных, средних 
и специальных школ, педагогических училищ, а также за создание сред-
ствами государства румынского университета, за бесперебойную деятель-
ность существующих румынских церковноприходских школ. Борется за 
румынскую государственную администрацию и правосудие, за осуществление 
принципа автономии в румынских комитатах и городах, против насильствен-
ной мадьяризации, за свободную деятельность и развитие румынских эконо-
мических, культурных, спортивных обществ и обществ здравоохранения, 
за исправление ущемлений интересов румынских пенсионеров, за снижение 
налогов. В интересах свободной деятельности румынских церквей партий-
ный комитет Провинции выступил, протестуя против мадьяризации униат-
ской церкви и церковнослужащих, в интересах свободного пользования 
румынским языком в церквах, в церковной службе и церковной администра-
ции, осуждая все попытки, направленные на возвращение прежним собствен-
никам разделенных земель, под предлогом аграрного пересмотра. Наконец, 
партийный комитет Провинции требовал, чтобы румынский народ имел 
право свободно выбирать своих парламентских депутатов, депутатов в муни-
ципалитеты, везде соответственно своей численности. 
Одновременно с тем, что началась работа по реорганизации партийных 
организаций и работа среди масс для достижения изложенных выше полити-
ческих целей, Секретариат Провинции создал условия налаживания связей 
с вышестоящими партийными органами. Секретариат решил направить в 
январе делегацию к Коминтерну под руководством Режё Кертеса, в составе 
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Дьюлы Раца, Йожефа Немеша, Дьёрдя Нона. В их отсутствие обязанности 
Секретариата будет исполнять временный секретариат (в составе Йожефа 
Фазекаша, Илоны Ховань и Юлии Сабо). Решили также ликвидировать 
Революционный Совет Профсоюзов, как организацию, отжившую свой век, 
итак, ничего не могло препятствовать осуществлению организационного 
единства коммунистов и социал-демократов. 
То, что это не явилось необдуманным решением, выяснилось из указа-
ний, поступивших от высших партийных органов. Представители Секрета-
риата Провинции Хиллел Кон и Иштвэн Сирмаи связались с секретарем 
ЦК Золтаном Шёнгерцом, с которым они вели беседу в Коложваре 1 февраля 
1941 г. и в начале марта того же года. Делегация, направленная к Комин-
терну, также достигла своей цели и вела переговоры с Матьяшем Ракоши 
и Георгием Димитровым. 
В чем же состояла сущность указаний, полученных от Коминтерна и 
Центрального Комитета партии? В том, что важнейшую часть деятельности 
партии должны выполнять не отдельные организации (Революционный Совет 
Профсоюзов, Румынский Национальный Революционный Комитет), она 
должна быть перенесена в существующие легальные организации— в Социал-
демократическую партию, профсоюзы, румынские кооперативы, и борьбу за 
социальные требования, а также за равноправие национальностей прежде 
всего следует развернуть в рамках этих организаций. 
Из всего этого видно, что коммунисты Северной Трансильвании не 
произвели существенных изменений в своей политической линии, более 
того, опытом борьбы за равноправие национальностей они обогатили 
прежние взгляды на эти вопросы КПВ и, как будет указано ниже, ком-
мунисты Северной Трансильвании сумели мобилизовать значительные 
боевые силы для разрешения задач, поставленных Центральным Комите-
том КПВ. 
Правда, комитет Провинции ликвидировал как Революционный Совет 
Профсоюзов, так и Румынский Национальный Революционный Комитет, 
однако это не меняет факта, что уже с ноября 1940 г. он стоял за требования 
единства рабочего класса и равноправия национальностей. И несмотря на то, 
что он ранее создал Революционный Совет Профсоюзов, с целью объединения 
коммунистов-членов профсоюзов и руководства их работой, тем не менее, 
центр тяжести политической работы среди рабочих еще до присоединения 
к Венгрии Северной Трансильвании был в профсоюзах, стоявших на пози-
циях классовой борьбы. 
В результате того, что к сформировавшимся организациям Социал-
демократической Партии Северной Трансильвании присоединились как 
венгерские, так и румынские коммунисты, политически укрепленные пар-
тийные организации постепенно превращались в важнейшие легальные орга-
низации борьбы за национальное равноправие. 
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Большое внимание, которое уделялось возможностям легальной работы, 
сплочение сил рабочих коммунистов и социал-демократов привели к неожи-
данным успехам. Несмотря на то, что профсоюзы, ведшие классовую борьбу, 
стали объектами сосредоточенной атаки правых, требовавших их разгона 
и стремившихся к обеспечению монопольного положения Национального 
Центра Труда, рабочие Северной Трансильвании во всех более крупных 
городах и во всех важнейших отраслях промышленности развили и от-
стояли свои боевые профсоюзы. 
Центр тяжести борьбы — по извест.ным причинам находился в Колож-
варе, ведь в этом городе не только коммунисты и социал-демократы имели 
самые большие силы, но и правые организации: Национальный Центр 
Труда и правые профессиональные организации прежде всего здесь пытались 
прорвать боевой фронт рабочих-интернационалистов. Боевые профсоюзные 
организации стало необходимым превратить в легальные организации борьбы 
за социальные требования и за национальное равноправие в тяжелых и 
неблагоприятных условиях. И если коммунисты Северной Трансильвании 
помогли ЦК КП Венгрии своим ценным опытом и значительными силами, 
несомненно и то, что, с другой стороны, присоединение их к рядам КПВ 
раскрыио для них новые источники сил, придало им новую энергию для 
продолжения борьбы. 
Организация Социал-демократической Партии г. Коложвара практи-
чески осуществила единство социал-демократов и коммунистов, и недвусмы-
сленно заявила перед общественным мнением о своем намерении вести борьбу 
за социальные и политические требования народных масс Северной Тран-
сильвании, за равноправие национальностей. Так, например, Лайош Йордаки 
решительно подчеркнул, что венгерские народные массы Северной Тран-
сильвании хотят жить с румынами в дружбе: «жить в братстве с тем, кто 
живет на одной с нами земле, работает на одном с нами заводе или конторе, 
с кем вместе пашем землю и с кем вместе трудимся во имя общего, лучшего 
нашего будущего».
24 
Рабочие города Коложвара отстояли профсоюзы, наиболее важные 
базы массовых организаций в годы второй мировой войны
25
 и тем самым они 
в значительной степени сумели ограничить сферу влияния националисти-
ческой пропаганды. Так, например, 15 октября 1940 г. коложварские рабочие 
строительной промышленности единодушно присоединились кМЕМОС-у (про-
фсоюзу строительных рабочих), 22 октября рабочие деревообрабатывающей 
промышленности, полиграфической промышленности, а также профсоюз 
24
 Путь рабочих Трансильвании. Газета Népszava, 25 декабря 1940 г. 
25
 MAROSÁN, GYÖRGY: Megjegyzések a szociáldemokrácia szerepének értékeléséhez párt-
történeti irodalmunkban. (Замечания к оценке роли социал-демократии в нашей литера-
туре по истории партии.) Ж у р н . P á r t t ö r t é n e t i Közlemények (Сообщения по истории пар-
тии) № 2, 1956 г. 
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рабочих пищевой промышленности присоединились к будапештской централь-
ной организации, 23 октября — металлисты, а 29 октября — рабочие-пере-
плетчики примкнули к будапештским центральным организациям профсо-
юзов, ведущих классовую борьбу. 3 января 1941 г. общее собрание парик-
махеров и рабочих парикмахерских приняло подобное решение, 9 февраля 
- общее собрание пекарей, 21 фавраля — общее собрание скорняков, 23 
февраля — общее собрание рабочих кондитерской промышленности, 2 марта 
— общее собрание портных и, наконец, 12 марта — рабочих кожевенной про-
мышленности. 1 апреля была создана и организация мелких ремесленников, 
сотрудничавшая с Социал-демократической Партией. Итак, из организаций 
14 профессий 12 профессиям удалось опрокинуть расчеты правых, последним 
удалось достичь успеха лишь среди работников общественного питания 
среди частных служащих.
2 6 
Борьба, проведенная в Коложваре, отражалась и на жизни других 
городов Северной Трансильвании. Так, например, в Надьвараде в январе 
1941 г. пекари присоединились к Союзу Рабочих Пищевой Промышленности, 
рабочие же полиграфической промышленности — к будапештской централь-
ной организации. Меньше успехов удалось достичь в других профессиях, где 
Национальному Центру Труда с помощью различных обещаний до поры до 
времени удалось воспрепятствовать присоединению рабочих к центральным 
профсоюзным органам.
27 
Помимо перечисленных, горнорабочие, а также металлисты города 
Надьбаняи окрестности также в преобладающем большинстве присоединились 
к будапештским профсоюзам в январе 1941 г. В этом же месяце приняли ана-
логичное решение рабочие полиграфической промышленности городов Надь-
карой, Силадыномйо, Сасреген, Зилах, Деш, Шепшисентдьёрдь, Сигет, 
Бестерце, Марошвашархей, а также рабочие пищевой промышленности горо-
дов Сатмарнемети, Марошвашархей и рабочие деревообрабатывающей про-
мышленности долины реки Марош.
28 
Итак, рабочим Северной Трансильвании удалось отстоять часть своих 
легальных организаций и тем самым значительно увеличить численный 
состав профсоюзов Венгрии, в которых в это время насчитывалось 106 тысяч 
членов. Начиная с того момента, когда 7 сентября 1940 г. на первом профсо-
юзном собрании в Коложваре участники высказались за солидарность вен-
герских и румынских рабочих, организованные рабочие Северной Трансиль-
вании никогда не забывали о том, что «живем в прежней боевой сплоченности 
и выступим как один человек за всех обиженных, будь они венгры, румы-
26
 Газета Népszava от 17, 20, 24, д е к а б р я 1941 г., 1, 10, 12, 14 января, 21, 22, 26 фев-
раля, 5, 12, марта, 4 а п р е л я , 4, 7, 15 и 19 июня 1941 г. 
27
 Донесения у п р а в л е н и я полиции в г. Надьвараде от 10 апреля и 13 нюня 1941 г. 
P I . Arch. А X X I I . 1. (1941) 21., - 31. 
28
 Донесения у п р а в л е н и я полиции г. Надьбаня от 15 января и 15 а п р е л я 1941 г. 
P I . Arch. А. XVII. 1 (1941) 34., А. IV. 1941 (57). 
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ны, евреи, представители любого вероисповедания и нации».
29
 Руководст-
вуясь этим принципом, в апреле 1941 г. организованные венгерские рабочие 
способствовали тому, чтобы их румынские товарищи создали румынский ко-
митет социал-демократической партийной организации в Коложваре. Н а 
учредительном собрании комитета Лайош Йордаки сказал: «. . . румынские 
рабочие, создавшие свой местный комитет, идут по правильному пути, ибо они 
всегда могут находить на своей стороне своих сознательных венгерских то-
варищей. Без различия расы нам необходимо вместе бороться за жизнь 
и за социализм, который является нашим будущем . . ,».
30 
В подобном духе шла совместная борьба во всех областях жизни. В 
городах и в различных отраслях промышленности одно за другим начинались 
движения венгерских и румынских рабочих за повышение заработной платы. 
За рассматриваемый период в г. Надьвараде произошло 22 столкновения 
рабочих с эксплуататорами, а 1 мая 1941 г. рабочие гребенного завода 
прекратили производство. Несмотря на то, что Центр Труда всеми силами 
старался удалить рабочих Коложвара отэтой борьбы, под руководством проф-
союзов и здесь происходили значительные выступления за повышение заработ-
ной платы. Наиболее крупное выступление — наряду с мелкими предприятия-
ми — произошло на фабрике дермата. В летучках коммунистической ячейки 
предприятия требовалось заключение нового коллективного договора, повыше-
ние заработной платы, ежемесячный пересмотр .индекса цен и соответству-
ющее его изменение, продление срока договора, прекращение увольнений. 
В отношении последнего им удалось добиться успеха.
31
 Заслуживает внимания 
больше всего движение рабочих строительной промышленности, кожевенной 
промышленности и пекарей, и, конечно, все стачки, которые в этот период 
произошли в Северной Трансильвании. 27 мая 1941 г. началась забастовка на 
цементном заводе акционерного общества по переработке горных ископаемых 
в г. Деш, где рабочие, в том числе 129 румын, получали свою заработную 
плату с постоянным опозданием и требования которых дирекция не выполни-
ла.
32
 Начали забастовку и рабочие лесопильного завода «Фореста» для того, 
чтобы добиться выполнения своих требований.
33 
В горнопромышленных районах, где «рабочие недовольны своей зара-
ботной платой, не соответствующей вздорожавшим ценам, а также запоздалой 
29
 Газета Népszava, 13 14, сентября, 1940 г., 7 а п р е л я 1941 г. 
30
 Газета Népszava, 10 апреля 1941 г. 
31
 Донесения управления полиции г. Надьварад от мая 1941 г. P I . Arch. А. X I I I . 
I (1941) 13.,— 31. и донесения управления полиции в г. Коложваре от 16 марта и 11 
апреля 1941 г. P I . Arch. А. X X I I . 5 ( 5 2 ) 4 9 . 
32
 Газета Népszava от 3, 10, 22 ноября 1940 г., 19 февраля, 9 марта, 15 марта, 6, 20, 
24 апреля, 27 июня 1941 г. и газета Magyar Nemzet (Венгерская Нация) от 21 марта 1941 г. 
33
 См. ежемесячные донесения управления полиции PI. Arch. А. X X I I . 5/52/23., 
А. X X I I . 71 (1941) 12. 
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поставкой продуктов питания, в частности, жира . . ,»,
34
 также произошел 
целый ряд забастовок. В декабре 1940 г. начали забастовку рабочие угольной 
шахты Эгервёльдь и базальтовой ломки в Калоте, а кроме того, началось дви-
жение за повышение заработной платы в шахтах окрестности Надь-
баня.
35 
Удалось мобилизовать на борьбу и безработных, число которых стало 
весьма значительным. Правительственные органы стремились к разрядке 
напряженного положения путем увольнения румынских рабочих и предо-
ставления работы венгерским безработным, но коммунисты предупредили 
последних об обязанностях общей борьбы: «Выразите свою солидарность 
уволенным братьям-рабочим, представителям другой национальности — пи-
шется в одной из летучек партии. Уволенные и оставленные на работе, 
создавайте совместные комитеты против террора, боритесь бок о бок против 
террора на заводах и террора против национальностей ! Требуйте принятия 
обратно уволенных, ибо тем самым вы защищаете свои собственные права на 
труд и на хлеб». В этом духе венгерские рабочие на страницах прогрессивной 
печати требовали работы своим безработным румынским и венгерским товари-
щам, направляли депутации к бургомистру и губернатору Коложвара, а 
Социал-демократическая Партия передала их желания и премьер-министру. 
В Надьвараде и Марошвашархее безработные подчеркнули свои требования 
организацией демонстрации, в других городах были проведены сборы по-
жертвований в помощь безработным румынским рабочим.
36 
Такими поступками рабочие-интернационалисты Северной Трансиль-
вании свидетельствовали о своей солидарности программе коммунистической 
партии, идее сплочения народов, живущих на этой территории, так они 
включились в лагерь прогрессивных сил. 
В соответствии со стремлениями КПВ, комитет Провинции, наряду с 
объединением сил всех национальностей неустанно искал легальные пути 
непосредственного контакта с крестьянством. Согласно требованиям политики 
народного фронта, в интересах обеспечения легальности, по предложению 
Иштвана Сирмаи и Белы Йожа — членов самошского районного комитета 
партии, Эдгар Балог и Иштван Надь искали связей с «народными писателя-
ми». Речь могла идти прежде всего о таких прогрессивных органах печати, как 
журнал Kelet Népe (Народ востока) и газета Szabad Szó (Свободное слово), 
которые публиковались под редакцией Жигмонда Морица и Эндре Байчи-
Жилинского, то есть, они принадлежали к радикальному крылу этого дви-
жения. 
34
 Донесение управления полиции г. Надьбаня от 15 июня 1941 г. P I . Arch. 
А. IV. 24 (1941) 5. 
3 5
 Донесение управления полиции г. Фельшёбаня от 12 апреля 1941 г. P I . Arch. 
А. X X I I . 71 (1941) 11. 
36
 Донесение у п р а в л е н и я полиции г. Надьварад от 13 мая 1941. г. P I . Arch. 
А. X I I I . 1 (1941) 13 и Tribuna Ardealului, (Трибуна Трансильвании) 20 д е к а б р я 1940 г. 
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В результате сочувствия и помощи, оказанных Жигмондом Морицем 
левым писателям Северной Трансильвании, открылись двери не только перед 
их литературной деятельностью, но и перед их политическими стремлениями. 
В связи с этим следует цитировать Иштвана Надь, который сначала многого 
не ожидал от Морица, ибо - как он писал — «в противоположность лозунгу 
Жигмонда Морица я направлял им статьи с подчеркнутым политическим со-
держанием. Я писал о том, что было упущено из инвентаря Трансильвании 
при составлении великого учета — то есть, о наших демократических стрем-
лениях. Можно представить мое удивление, когда Мориц выбрал как раз эту 
мою статью и опубликовал ее, поощряя меня писать обо всем, что обижает 
нас в Трансильвании. Вскоре после этого он опубликовал мою новеллу, 
и еще целый р я д статей. Итак , недооценивая значение Морица, и я и мои сот-
рудники недооценивали самих себя. Сейчас уже знаем, что Мориц требовал 
созидательного труда против пассивного занятия политикой, потому, что 
деятельность — это наиболее целесообразная политика».
37 
Так получили гласность на страницах Szabad Szó и Kelet Népe работы 
Эдгара Балога , Иштвана Надь, Дьёрдя Ковача, Дьёрдя Бёзёди, Андраша 
Арато, Пала Вереша, Л а й о ш а Йордаки, Эрнё Шаламона — представителей 
левого крыла Северной Трансильвании, и они воспользовались этой глас-
ностью в интересах того, чтобы говорить о заботах крестьянства. Эта встреча 
имеет важное значение и с точки зрения истории литературы, так к а к на 
страницах этих журналов мог заговорить Эрне Шаламон о социальных 
проблемах секейской бедноты: 
«Ez a szegény nép, ez a szegény nép 
állva alszik, kesereg mindég , 
kiáll a r ú d j a gyári helyéről , 
zsákját e lv i t ték , malma nem őröl. 
Ha megszület ik, nézik az izmát , 
ha elhalódik, akkor k a p t isztát .» 
«Этот бедный народ, этот бедный народ 
Который спит стоя и всегда полон горести, 
На заводе ему угрожает увольнение, 
Мешок его отобрали, мельница ему не мелет, 
Когда он рождается, силу его ценят, 
Чистое бельё ему полагается только при смерти.»
38 
Пользуясь этими контактами, в интересах правильной политической 
ориентации крестянства, коммунисты Северной Трансильвании пригласили 
37
 A harc hevében. В разгаре борьбы. Марошвашархей, 1957, стр. 41—42 и 54. 
33
 Ж у р н а л Kelet Népe, 15 апреля 1941 г. 
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Ференца Эрдеи, Имре Ковача, Петера Вереша и Йожефа Дарваша в К о л о ж -
вар; последние предложили разработать политическую программу, отражаю-
щую требования средних слоев и создать единство этих слоев с рабочим 
классом.
39 
Важным событием явилась поездка в Северную Трансильванию Ж и г -
монда Морица, также способствовавшая достижению этих целей. Свою поезд-
ку Мориц использовал для того, чтобы привлечь еще ряд прогрессивных писа-
телей к работе в журнале Kelet Népe. Он встретился с Табором Талом, 
а в начале июня, посещая город Марошвашархей, он пригласил к себе изму-
ченного поэта Эрнё Шаламона. Посадив его возле себя, он вынул из кармана 
свой знаменитый блокнот. «Видишь, — сказал он — ты у меня записан: «Эрнё 
Шаламон, секейский еврейский поэт»; затем он поинтересовался его планами 
и попросил его предоставить стихотворения для опубликования в ж у р н а л е 
Kelet Népe.4 0 
Коммунисты же мобилизовали организованных рабочих и всю прогрес-
сивную общественность на выступления Морица в Коложваре , Марошвашархее, 
Шепшисентдьёрде и Секейудвархее. В своих выступлениях Мориц «правда, 
с большой тщательностью, но со словами, которые можно было бы написать и 
пламенными буквами», критиковал неудовлетворительную работу правитель-
ственных органов, вызвавших тяжелое положение крестьянства, и требовал 
создания возможностей для самодеятельной организации крестьянства.
4 1 
Турне Жигмонда Морица в Трансильвании имело громкий успех. 
Помимо организованных рабочих его окружили и в большом количестве 
посещали те педагоги, которые «верят в то, что что-нибудь можно сделать», 
«. . . но графы сейчас у ж е не идут за мной, —писал Мориц, — как при моих 
прежних посещениях Трансильвании; тогдашние юноши стали губернатора-
ми, и теперь они уже хорошо ориентированы.»
42 
Каково было политическое положение венгерской интеллигенции в 
Трансильвании и какую позицию занял партийный комитет Провинции по 
отношению к ней? 
Несмотря на постоянные атаки, коммунистическая интеллигенция Се-
верной Трансильвании с помощью вышеупомянутых органов печати призы-
вала остальную часть интеллигенции идти вместе с народными массами, 
бороться за социальные требования так, как это недавно сделалось на 
встрече в Вашархее, и ни на минуту не забыть о национальностях. «Единство 
3 9
 N A G Y , I S T V Á N : Falukutatók Kolozsváron (Исследователи деревни в Коложваре . ) 
Népszava, 30 мая 1941 Г. 
4 0
 P A N E K , Z . : Móricz Zsigmond és Salamon Ernő. (Жигмонд Мориц и Эрнё Шаламон.) 
Ж у р н . U t u n k (Наш путь), 1 сентября 1954 г. 
1 1
 B A L O G H , Е . : Móricz Zsigmond Erdélynézőben ; (Жигмонд Мориц на «смотринах» в 
Трансильвании.) Газета Magyar Nemzet 2 1 мая 1941 г. и MÓRICZ V I R Á G : Apám regénye 
(Роман моего отца.) Будапешт 1953, стр. 484. 
42
 Мориц В.: Цитированный труд, стр. 4 8 0 — 4 8 2 , 4 8 6 и M Ó R I C Z , Z S . : Miért szegény 
Erdély? (Почему бедна Трансильвания? ) Ж у р н . Kelet Népe, 1 марта 1941 г. 
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рабочих, крестьян и интеллигенции должно найти путь к национальностям 
— писал Лайош Йордаки. Наше сосуществование — историческое пред-
начертание судьбы. Могут ли все слои венгерского народа иметь — наряду с 
их собственным социальным освобождением — более важную задачу, чем 
безотлагательное разрешение национального вопроса?43 
Такое мнение несомненно разделяли и некоторые представители не-
коммунистической интеллигенции, и не в одном месте гуманно мыслившие 
венгерские крестьяне защитили своих преследуемых румынских братьев,
41 
однако, коммунистам Северной Трансильвании в это время еще не удалось 
завоевать среди крестьян, интеллигенции и средних слоев такого авторитета 
и влияния, как среди рабочих. Это объясняется тем, что националистическая 
политика правительства пока оказывала серьезное влияние на мышление 
этих слоев населения. Правительство и премьер-министр Пал Телеки после 
Венского Арбитража пользовались большой популярностью и некоторые 
их политические шаги в Северной Трансильвании создали такую видимость, 
как будто они заслужили авторитет. Правительство, например, запретило 
крайним левым движениям организоваться в Северной Трансильвании и 
вело переговоры в интересах создания организации, строящейся на широких 
народных основах — Венгерского Союза. «Ожидания, однако, оказались 
преувеличенными, — констатировал Дьёрдь Ковач в журнале Kelet Népe 
от 1 февраля 1941 г. —экзамен дал постыдные результаты.» 
На самом деле, вскоре выяснилось, что программа премьер-министра, 
направленная на разрешение национальных и социально-общественных 
проблем, не годится для их разрешения. Правда, в ней учитывалось возме-
щение убытков аристократии, промышленных и финансовых кругов, а также 
чиновников, однако, общественных и политических требований народных 
слоев —: крестьян, рабочих, интеллигенции, мелких ремесленников и мелких 
торговцев-программа не поддерживала, и вместо разрядки напряженности, вы-
званной национальным вопросом, они еще более углублялись. Таким образом, 
национальное единство, объявленное господствующими классами, оставляло 
без внимания трудящиеся классы, и громкие обещания разрешить националь-
ные проблемы служили лишь удовлетворению требований руководящих 
кругов Северной Трансильвании. 
Это стало несомненным хотя бы из тех мер, которые были приняты 
правительством в интересах урегулирования политического положения в 
Северной Трансильвании. Были кооптированы — а не избраны - 46 депута-
43
 Газета Népszava, 25 мая 1941 г. Встреча в Вашархее состоялась в 1937 г. и 
явилась выступлением представителей демократических венгерских течений в Румынии, 
имевшим характер народного фронта. 
"Донесения управления полиции г. Сатмарнемети, апреля 1941 г. PI. Arch. 
А. XXI I . 71 (1941) 23 и донесение управления полиции г. Бестерце от 15 мая 1941 г. 
P I . Arch. А. XII . 5/52/8. 
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тов, большинство которых не выражало общественного мнения Северной 
Трансильвании, ибо они не представляли ни венгерские, ни румынские 
народные массы. Эти депутаты — на основе личного совета премьер-министра 
Пала Телеки — 14 декабря 1940 г. решили создать Трансильванскую Партию. 
Эта партия в период между январем и маем 1941 г. создала свои организации 
в Северной Трансильвании, обеспечила себе монопольное положение в об-
ласти печати, и завоевала себе право руководства и такими общественными 
организациями, как Венгерское Экономическое Общество в Трансильвании, 
которое раньше являлось организацией защиты интересов крестьянства. 
После всего этого, на всенациональном митинге, состоявшемся в Коложваре 
28 мая 1941 г., Трансильванская Партия выступила с претензией на пред-
ставительство всех слоев общества, считая осуществление политического 
единства в Северной Трансильвании совершившимся фактом, и основную свою 
задачу она видела в поддержке политики правительства.
45 
Нельзя отрицать того, что эти лозунги в то время еще не потеряли своей 
популярности и были способны сбить с толку значительные массы мелкой 
буржуазии, крестьянства и интеллигенции. Немногие люди только поняли, 
что программа правительства Каллаи и Трансильванской Партии, выразив-
шая интересы венгерского господствующего класса, фактически не только 
пренебрегала общественными требованиями народных масс, но и была не-
пригодной для осуществления каких-либо национальных программ. Таким 
образом, правительство достигло в Трансильвании временных политических 
успехов и созданием Трансильванской Партии ему удалось создать такую 
политическую ситуацию, из которой можно было делать вывод, как будто 
вся Северная Трансильвания единогласно разделяла политику правитель-
ства. Однако эта политика, благодаря своему классовому характеру, уже в 
это время была чревата зачатками противоречий, которые впоследствии при-
вели к политической дифференциации в ее рядах. Политика Трансильванской 
Партии, поддержавшая программу правительства и отклонявшая поддержку 
требований народных масс, тем самым отмежевалась как от рабочих и кре-
стьян, так и от интеллигенции. Так, например, находившееся под политическим 
руководством Трансильванской Партии Венгерское Экономическое Общество 
в Трансильвании, которое «в румынский период представляло активную 
политику в интересах мелких сельских хозяеи, в разгаре реставрации пре-
вратилось в строго специальную организацию». Таким образом, — констати-
ровалось, «по всей линии место демократии меньшинства занимают барские 
повадки, преобладает кастовый дух, любовь к демократическим свободам 
разъедают предрассудки общества, которым управляют наподобие стада, и 
трезвый дальновидный венгерский дух Трансильвании, традиционный залог 
45
 Ж у р н а л Hitel (Кредит) 1 9 4 0 - 1 9 4 1 гг., Но. 2., стр. 2 1 6 - 2 2 1 и Ж у р н а л Ellenzék 
(Оппозиция) 28 мая 1941 г. 
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нашей национальной независимости, вот-вот уже переворачивается на выворот 
под действием реакционной моды . . .».
4в 
Трансильванская Партия в своей программе пропустила формулировку 
требований венгерских народных масс, но в то же время она неспособна была 
разработать соответствующую действительности позицию и в отношении 
национального вопроса. Более того, в результате своего тесного сотрудни-
чества с правительством, она стала источником новых обид в отношении 
национальностей, способствовала возникновению новых националистических 
политических иллюзий. 
Партийный комитет Провинции Северной Трансильвании хорошо знал, 
что в рабстве этих иллюзий находятся не только руководители Трансиль-
ванской Партии, но и значительные массы растерянных средних слоев об-
щества, политические чаяния которых, направленные на здоровые обществен-
ные преобразования и на примирение национальностей, стараются исполь-
зовать для завуалирования нереальной имперской политики режима. Партия 
поняла и то, что в связи с дифференцированностью рядов Трансильванской 
Партии, противоречиями между политикой партии с одной стороны, и инте-
ресами ее масс, с другой, окончательный результат этой попытки весьма 
сомнителен. Именно поэтому Коммунистическая Партия старалась пробудить 
народные слои Северной Трансильвании, заставленные служить таким ин-
тересам, которые были диаметрально противоположны их истинным интере-
сам. Политическому пробуждению масс она старалась способствовать путем 
организации особых боевых выступлений, пробуждение масс, однако, про-
изошло только к 1943 году. 
Нечего удивляться тому, что средним слоям общества Северной Тран-
сильвании, изолированным от революционного рабочего движения, и находив-
шимся на поводу правительственной политики, но издавна привыкшим к 
самостоятельности, партийный комитет Провинции, который организовал в 
1938 и 1939 годах торжество памяти Петёфи в г. Шегешваре, теперь снова 
напомнил об их задачах, обращаясь к традициям 1848—1849 годов. О пер-
вых шагах этого мероприятия, направленного на пробуждение сознания 
людей, Иштван Надь рассказывает такими словами: «В конце зимы 1941 г., 
когда еще крепко держался февральский мороз, я получил по почте инте-
ресное письмо. Адрес на конверте был написан карандашом, как и само 
письмо, оно было написано неопытной рукой, занятой работой начиная с 
третьего класса начальной школы, рукой, которая в последний раз писала 
письмо во время военной службы. Письмо было коротким, но решительным. 
В нем требовалось, чтобы сознательные рабочие Коложвара также имели 
возможность чествовать 15 марта возвращенные из Советского Союза знамена 
времен борьбы за независимость 1848—1849 гг. После этого призыва сле-
4 6
 B A L O G H , E D G Á R : Hármas kis tükör (Тройное зеркало.) Будапешт 1 9 4 5 . стр. 3 1 4 . 
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довало около 20 подписей. Фамилии были мне знакомы из профсоюзного 
движения».
47 
Рабочие, закаленные в рабочем движении Румынии, не забыли уроков 
торжеств в честь Петёфи в Шегешваре. Они знали, что имя Петёфи как тогда, 
так и теперь может стать знаменем борьбы за демократические свободы, за 
примирение национальностей, з а объединение народных течений. Их инициа-
тива определила и деятельность руководителей рабочего движения. Бела 
Йожа, Эдгар Балог , Лайош Йордаки, Иштван Надь, Енё Катона обрати-
лись к будапештским демократам с письмом и просили оказать поддерж-
к у инициативе рабочих Коложвара . Эндре Байчи-Жилински и Имре Ко-
вач в своем ответе заверили рабочих Коложвара помочь им в оживлении 
традиции марта-освободителя. «Я также убежден в том, — писал Эндре 
Байчи-Жилински в своем письме к Иштвану Надь от 15 марта 1941 г., 
— что возвращенные знамена нужно встретить в рамках всенародного празд-
ника . . . Их надо встретить с таким торжеством, как некогда был встречен 
прах Ракоци.» И так как Эндре Байчи-Жилински был тронут доверием пред-
ставителей рабочих СевернойТрансильвании, обратившихся к нему, в одном из 
своих дальнейших писем он сформулировал те принципы, которые позднее лег-
ли в основу организованного сотрудничества будапештских и северо-трансиль-
ванских демократов. «Трагично,— писал он в письме от 27 марта , —что остави-
ли в стороне те два слоя венгерского народа, на которых больше всего можно 
было бы надеяться, когда речь пойдет о защите независимости страны. Здесь 
мы стоим пред лицом ужасного иностранного нажима, беспомощно, ибо нет 
массовой силы у нас, которая могла бы отбить этот нажим . . . У нас сейчас 
происходит такой подбор деятелей, когда культурность, одаренность, вен-
герский национальный дух не имеют ценности в осуществлении карьеры. 
Все более распространяется и становится преобладающим такой национализм, 
которой не только не понимает, но и ненавидит наши традиции 1848 года и 
питается не из идей Ракоци и Кошута, а Колонича и Гайнау.»
48 
Социалистические рабочие Северной Трансильвании, борясь с этими вред-
ными идейными и политическими течениями, которым, и по мнению Байчи-
Жилински, принадлежала в а ж н а я роль в создании условий политики борьбы 
за независимость, приступили к созданию комиссии по подготовке торжеств в 
честь 15 марта. С связи с этим они наладили связь с генеральным секретарем 
Венгерского Общества Культуры в Трансильвании Йожефом Шандором, седым 
представителем идей 1848 г., который был председателем комиссии, созданной 
в аналогичных целях. Представители рабочего движения решили предложить 
ему сотрудничество. Депутации рабочих, обратившихся к нему, ЙожефШандор 
47
 NAGY, I . : Március 15-i emlék Kolozsvárról. Petőfi útján. (Воспоминание 0 15 марта 
в Коложваре. По п у т и Петёфи.) Б у д а п е ш т 1942. стр. 30. 
48
.Письма публикует К . N A G Y , M A G D A : A Válasz. (Ответ), Будапешт 1963. стр . 
3 4 4 - 346. 
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заявил: «Рабочие, работающие вместе, не смотрят на национальность, а обра-
щают внимание на социальные вопросы. Именно поэтому, я считаю не только 
важным, но прямо необходимым, чтобы в восстановленной Постоянной Комис-
сии 15 марта Коложвара рабочие были представлены.» Он содействовал тому, 
чтобы из возвращенных из Москвы знамен получили и коложварцы. Все 
говорило о том, что «Постоянная Комиссия 15 марта в Коложваре будет 
восстановлена как общее представительство интеллигенции, рабочих и 
земледельцев и уже вырисовывались контуры национальной сплоченности, 
опирающейся на широкие массы, под знаменем Венгерского Общества Куль-
туры в Трансильвании (ЭМКЕ), путем развертывания инициативы венгерской 
общественности Трансильвании».
49
 Здесь, однако, вмешались политические 
силы, которые не были заинтересованы в объединении трудящихся масс 
Северной Трансильвании. Сперва они хотели заставить Йожефа Шандора 
порвать связь с представителями рабочего класса, а затем, после провала 
своих планов, они создали особую комиссию под председательством фёишпана 
(губернатора). 
Рабочие Коложвара, однако, не прекратили подготовку к празднику, 
своими копейками они помогали подготовить торжество, напечатали памят-
ные листки, хор района Хоштат и секейских портных, а также оркестр же-
лезнодорожников готовились к празднику. Несмотря на то, что власти всеми 
силами препятствовали развертыванию начавшегося широкого народного 
выступления, 15 марта большой зал Дома Студентов наполнился публикой до 
отказа. Первый оратор торжественного заседания Йожеф Шандор вручил 
рабочим сохраненное знамя Коложвара 1848 г. в сопровождении таких слов: 
«Нам необходимо вернуться к первоначальным истокам свободы, равенства, 
братства», — однако, полиция помешала приему знамени. Иштвана Надь 
лишили слова, но это грубое попрание прав еще больше воодушевило при-
сутствовавших к демонстрации на стороне идей мира и демократии.
50 
Выражая законное недовольство людей Иштван Надь несколько дней 
спустя в одной из своих статей констатировал: «Нам понятно, что в период 
австрийского господства и в 22-х летний период венгерского меньшинства 
венгерские рабочие не имели права отмечать годовщину 15 марта, но никак не 
понимаем этого технического препятствия. Свое мнение рабочие выразят, 
может быть, в такой день 15 марта — писал он в завершении статьи, — когда 
будет настоящий праздник, не в календаре, а в жизни.»
51 
Это было первой попыткой во время второй мировой войны отпраздно-
вать годовщину 15 марта в духе народности, демократии, в духе идей на-
49
 Газета Szabad Szó (Свободное слово) от 23 февраля, 16 м а р т а 1941 г. и M a g y a r 
Nemzet 22 февраля 1941 г. 
50
 Балог Э. : цитированный труд и J O R D Á K I , L . : Erdélyi jegyzetek (Записки из 
Трансильвании.) Ж у р н а л Kelet Népe, 1 августа 1941 г. стр. 5—6. 
51
 NAGY, I . : Nem kapott szót március 15-én a kolozsvári munkásság (Рабочих К о л о ж в а р а 
л и ш и л и слова 15 марта.) Газета Szabad Szó, 30 марта 1941 г. 
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ционального равноправия. Е с л и инициаторам этого мероприятия и не уда-
лось полностью осуществить его, все же , к великому с т р а х у сил крайнего 
правого крыла , они обратили всеобщее внимание на легальные возможности 
осуществления объединения народных сил. В результате этого, им удалось 
способствовать созданию современных форм движения народного фронта, в 
соответствии с установкой Ц К КПВ. Из вышеупомянутого письма Эндре 
Байчи-Жилински к Иштвану Надь видно, что инициатива рабочих К о л о ж -
вара помогла сознать необходимость того, чтобы дружественный жест Совет-
ского Союза - возвращение знамен 1848 года — использовать в целях де-
монстраций на стороне советско-венгерской дружбы, во имя защиты нацио-
нальной независимости страны, угрожаемой фашистской Германией. Нет 
сомнения в том, что когда трудящиеся Будапешта 24 марта встречая возвра-
щенные знамена, выступили за советско-венгерскую д р у ж б у , имея в виду 
пример первого в мире социалистического государства, они одновременно 
выступили за солидарность народов и за равноправие национальностей. Итак, 
инициатива рабочих К о л о ж в а р а показала новые возможности движения за 
независимость в Венгрии и расчищала дорогу аналогичным, более поздним 
выступлениям в Будапеште. 
Но помимо этого, благодаря демонстрации рабочих Коложвара, идея 
мирного сосуществования народов Трансильвании, важности их приближе-
ния, обеспечения равноправия национальностей оказалась на переднем плане 
духовной и политической ж и з н и . Не напрасно подчеркивались неоднократно 
в московской газете Ü j H a n g (Новый голос) общие традиции народов 
Трансильвании и рассматривалась одна из лекций Миклоша Креннера на 
такую тему к а к пламя свечи в темноте,
52
 в будапештской прогрессивной 
печати, так ж е , как и вСевернойТрансильвании, одинза другим зажигались 
огни примирения национальностей. Для доказательства того, каких успехов 
эта борьба достигла в деле строительства моста между жившими в Трансиль-
вании народами, достаточно напомнить о том, что идея необходимости сов-
местной борьбы — наряду с румынами, присоединенными к классовой борьбе, 
— стала завоевывать и умы тех людей, которые в это время шли отдельными 
путями. Не случайно, что годовщину 15 марта полуофициальная газета 
румын Северной Трансильвании отметила напечатанием стихотворения 
Петёфи и, убеждаясь в стремлениях к примирению со стороны венгерских 
демократов, на своих страницах она все чаще выражала идею, что националь-
ности Трансильвании не могут обойтись друг без друга.
53 
Причину того, что м е ж д у последними и венгерским лагерем борцов 
против национального гнета в рассматриваемый нами период не могла создать-
5 2
 J Ó Z S A . J Á N O S : Három a magyar igazság (Тройная венгерская истина.) Ж у р н . Ü j 
H a n g (Новый голос), октябрь 1 9 4 0 г. стр. 78—79 и L Á N D O R , B É L A : AZ erdélyi szellem. 
(Трансильванский дух) там ж е , я н в а р ь 1941 г., стр. 57—58, а т а к ж е Замечания т а м же, 
м а й 1 9 4 1 г . , с т р . 1 1 0 - 1 1 1 . 
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 Tribuna Ardealului, 15, 3 0 марта, 2, 6, 12 апреля , 29 мая, 5, 12, 21 июня 1941 г. 
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ся связь, следует искать в формировании международной ситуации и ее 
влиянии на Восточную Европу. Напрасно прогрессивные движения Северной 
Трансильвании начали разрабатывать программу, учитывавшую своеобразное 
положение, и испытывать такие формы ее осуществления, которые способны 
были привлечь средние слои населения в лагерь борцов за равноправие 
живущих вместе народов. Стремительный рост движения был подорван вой-
ной, против которой они боролись столь самоотверженно. И более того, 
венгерский господствующий класс, который искал мотивы объявления анти-
советской войны, считал, что наступило время разгромить ко.ммунистическое 
движение Северной Трансильвании, которая была способна выкристаллизо-
вывать демократические силы. Именно поэтому 4 июля был дан приказ о 
проведении открытого розыска, в ходе которого больше 1200 антифашистов 
Северной Трансильвании поволокли в застенки полиции и жандармерии. 
Этот удар, понятно, временно приостановил движение в Северной Тран-
сильвании, которое под руководством ЦК КПВ сумело активно включиться в 
борьбу и которое в своем неустанном стремлении к подъему питалось из уста-
новок VII конгресса Коминтерна и из потребности понимания реальной 
действительности. 
D. CSATÁRI 
Traditions vivantes, internationalisme vivant 
R é s u m é 
Après le VII e congrès du Komintern, à l'instar des autres partis const i tut i fs du mouve-
ment ouvrier communiste international, le Parti des Communistes de Hongrie (K. M. P.) 
satisfit lui aussi, pas à pas, aux exigences nouvelles. Accordant leurs objectifs à leur mission 
de lutte contre le fascisme, ces partis se mirent à mieux tenir compte des impérat i fs propres au 
pays dans lequel ils cherchaient les voies et les moyens les plus propices à accéder au socialisme. 
Ils réussirent ainsi à élaborer, dans le cadre d'un programme d'intérêt général, ce dénominateur 
commun qui exprimait, à la fois, les aspirations nationales des peuples décidés à assumer la 
lutte commune et celles qui sont propres au progrès social universel. Comment cette activité 
s'exprima-t-elle dans les efforts déployés par le K. M. P. dans les mois qui suivirent le deuxième 
arbitrage de Vienne, à un moment où le fascisme hitlérien opérait à l'aide de l 'exacerbation des 
nationalismes et des antagonismes opposant entre elles les minorités e thniques en Europe 
orientale ? Réussit-il, et si oui, comment ? à amalgamer les aspirations des minorités ethniques 
à l'égalité en droits à un programme d'indépendance nationale qui s'harmonisait à la cause 
de la liberté universelle ? Dans le cours de l 'accomplissement de cette tâche, et s 'appuyant sur 
leur expérience antérieurement acquise, quel rôle assumèrent les communistes de Transylvanie 
septentrionale qui, du fait du nouveau tracé des frontières, furent amenés à poursuivre leur 
lutte au sein du K. M. P. ? 
Telles sont les questions auxquelles cet te étude — qui est un bref résumé de l'un des 
chapitres d'un ouvrage de plus vaste envergure — désire répondre. Partant des points de vue 
dits plus haut, elle analyse d'abord les conceptions politiques qui, en septembre 1940, avaient 
cours dans le K. M. P. et parmi les communistes de Transylvanie septentrionale; puis, elle 
retrace les étapes principales de cette héroïque lutte que, jusqu'en février 1941, date de leur 
ralliement au comité central du K. M. P. , les communistes de Transylvanie septentrionale 
poursuivirent. Elle montre combien ce ral l iement — exprimant la fusion des aspirations des 
minorités ethniques et des nations à l'idéal universel de liberté — enrichit d 'é léments nouveaux 
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le programme des communistes combattant dans la Hongrie d'alors. Elle montre aussi com-
ment, dans l'esprit de ce programme et ne perdant jamais de vue les impératifs de l'unité 
ouvrière, les communistes e t les sociaux-démocrates de Transylvanie septentrionale réussirent 
à préserver une partie des organisations syndicales et des sect ions du parti soeialdémocrate 
de l 'offensive nationaliste et à en faire des foyers légaux de lu t t e pour l'égalité en droits des 
minorités ethniques. E t a n t donné qu'à cette époque, les communistes de Transylvanie septen-
trionale n'avaient point encore réussi à obtenir des résultats de ce genre, la présente étude 
traite aussi de l'action qui mena aux formes de politique de front populaires qui furent parti-
culières à cette région. Ainsi , on nous y parle de la commémoration de l'anniversaire du 15 mars 
qui eut lieu en 1941 à Cluj (Kolozsvár), celui-ci ayant été la première tentative, en pleine guerre 
mondiale, de donner à la célébration de cette date historique u n esprit démocratique et d'éga-
lité en droits des minorités ethniques. Ainsi, cette commémoration de Cluj fut une initiative 
qui, par la suite, facilita la voie à celles d'esprit semblable qui se déroulèrent à Budapest. 
Cette étude a donc le mérite de mettre en lumière un aspect jusqu'ici assez peu connu 
de la lut te du K. M. P. qui s'inspira des directives du Komintern aussi bien que de la connais-
sance des réalités locales. 
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DISCUSSION  
Discussion sur la division chronologique 
de l'histoire hongroise au cours de l'époque féodale 
Le 4 mars 1966, l ' I n s t i t u t des Sciences Hi s to r iques de l 'Académie des 
Sciences de Hongrie a organisé une discussion sur l ' é tabl issement des pér iodes 
dans l 'h is toi re hongroise à l 'époque féoda le . Lors de son in t roduc t ion , Erik 
Molnár, académicien, d i rec teur de l ' I n s t i t u t , a donné les explications s u i v a n t e s 
à propos des object ifs d u t rava i l et de la t â c h e de cet te session: « L ' I n s t i t u t des 
Sciences His tor iques et le Comité de r é d a c t i o n de l 'His to i re hongroise (qu i com-
por te ra dix volumes) on t organisé ce t te conférence a f in de permet t re a u x meil-
leurs spécialistes de l ' époque féodale de développer leur opinion en ce q u i con-
cerne la division chronologique de l 'h i s to i re hongroise j u s q u ' e n 1848 ou 1849.» 
Ce nouvel examen des p rob lèmes des pér iodes s ' impose é t a n t donné les r é s u l t a t s 
auxquels on t about i les recherches de ces d ix dernières années . Nous a v o n s enri-
chi nos connaissances p a r r appor t a u x p lus imp o r t an t s processus socio-écono-
miques , susceptibles de modif ie r les subdivis ions tempore l les de ce t te pér iode 
qui s ' é t end sur p r e s q u ' u n millénaire. On t r o u v e un t a b l e a u d 'ensemble de ces 
nouvelles acquisi t ions d a n s le rappor t qu i doit servir de point de d é p a r t à la 
discussion. 
E r i k Molnár a éga lement évoqué l ' a u t r e i m p o r t a n t e raison de c e t t e con-
férence. U n cer tain n o m b r e de sciences apparen tées , te l les l 'histoire de l ' a r t et 
l 'histoire de la l i t t é r a tu re on t , au cours de ces dernières années , fait des e f fo r t s 
considérables pour é tab l i r les périodes d u déve loppement de la l i t t é r a tu re e t de 
l ' a r t hongrois . Ces r é s u l t a t s ont été consignés dans p lus ieurs monograph ies . 
Cependan t , il f audra i t encore décider si les périodes é tabl ies pa r l 'histoire m a r x -
iste, pér iodes conçues en fonct ion des i m p o r t a n t s processus socio-économi-
ques, de la ligne pr incipale de déve loppement de la l u t t e des classes, et des plus 
m a r q u a n t s événements de la poli t ique, do iven t e x a c t e m e n t coïncider a v e c les 
périodes temporel les employées dans d ' a u t r e s domaines, avec celles qui concer-
nent la supe r s t ruc tu re , le déve loppement de phénomènes re la t ivement éloignés 
du déve loppement économique . 
Les no tes in fo rmat ives , prises soit a u cours des discussions qui o n t e u lieu 
en Union Soviét ique sur les périodes, soit à propos des essais similaires d u cercle 
des Annales , devra ien t faci l i ter la discussion. «Elles fou rn i ron t c e r t a i n e m e n t 
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d 'u t i l e s points d ' a p p u i qui p e r m e t t r o n t , lors de l ' é tab l i ssement des périodes, 
d e faire les r a p p r o c h e m e n t s nécessaires en t r e l 'histoire hongroise et l 'h is toire 
universelle. Malheureusement , n o u s n 'avons à n o t r e disposit ion aucun t a b l e a u 
d 'ensemble des divisions chronologiques de l ' h i s to i re des peup le s voisins». E n 
conclusion à son in t roduc t ion , E r i k Molnár a r a p p e l é que le Comi té de r édac t ion 
de l 'Histoire hongro i se t iendra c o m p t e des l eçons de la conférence au m o m e n t 
de l 'é laborat ion d e son ouvrage. 
Dans son exposé , «La d iv is ion chronologique de l 'H i s to i re hongroise en 
d i x volumes», Gusztáv Heckenast, candidat ès sciences h is tor iques , chargé de 
recherches à l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques , a souligné q u e la conception 
théor ique et la s t r u c t u r e des pér iodes le plus généra lement admise a u j o u r d ' h u i 
o n t fait leur p r e u v e . Fondée s u r l ' idée du déve loppement e t de la succession 
des format ions sociales, ce t te division, d a t a n t de 1951 — 52, a servi de l igne 
directr ice aux a u t e u r s des m a n u e l s d ' ense ignement univers i ta i re et à ceux d ' u n 
n o m b r e i m p o r t a n t de monographies . Elle a con t r ibué éga lement d 'une f a ç o n 
appréciable à l ' é l abora t ion des premières s y n t h è s e s marxis tes dans le doma ine 
des sciences a p p a r e n t é e s . 
L ' é tab l i s sement détaillé des périodes d e v a i t essentiel lement s ' appuyer , à 
l ' époque , sur les événements de l 'histoire po l i t i que dont les h is tor iens bourgeois 
s ' é ta ien t p réoccupés de façon pr imordia le . A u j o u r d ' h u i par c o n t r e nous p o u v o n s 
b â t i r sur une m u l t i t u d e de sources concernant l 'histoire économique et sociale 
r endues accessibles pa r lesdernières recherches , sur la division chronologique a p -
p l iquée dans l ' H i s t o i r e de la L i t t é r a t u r e hongro ise (six volumes) ainsi que sur la 
discussion organisée au sujet des périodes de l ' a r t hongrois anc ien (octobre 1964). 
La divis ion en volumes e t en chap i t res du manuel d 'h i s to i re t i e n d r a 
c o m p t e de la d iv i s ion en pér iodes , ce qui ne signifie pas nécessa i rement que 
c h a q u e volume correspondra à u n e période p r inc ipa le et c h a q u e chapi t re à u n e 
sous-période. 
Les v o l u m e s du manue l employé d a n s l ' ense ignement univers i ta i re se 
t e rmine n t r e spec t ivement en 1526, 1790 et 1849. Le choix de la première de ces 
d a t e s s 'explique p a r le fait qu 'e l le marque la p e r t e de son indépendance p o u r la 
Hongr ie et le d é b u t du processus qui about i t à la division du p a y s en trois p a r -
t i es . Cependant , 1526 ne cons t i tue pas une l im i t e périodique, n i du point de v u e 
de l 'histoire économique et sociale , ni du p o i n t de vue de l 'h i s to i re cul turel le . 
Certes , l 'histoire de la l i t t é ra tu re clôt la pé r iode médiévale p a r les années 1530, 
ma i s elle fait r e m o n t e r les d é b u t s de la période su ivante , la Rena issance , à 1450, 
e n pe rme t t an t a ins i le r ecouvremen t des pé r iodes . Pour l 'h i s to i re de l ' a r t , les 
d é b u t s de la Rena i s sance sont antér ieurs à 1526, et le déclin de l ' a r t go th ique 
cont inue encore ap rès cette d a t e . Considérer 1526 comme l imi te périodique de-
v i n t un vé r i t ab le dogme. Il s e ra i t souhai table de remplacer c e t t e date pa r u n e 
a u t r e , qui soit m i e u x étayée p a r les faits et p l u s sat isfaisante du point de v u e 
théor ique . 
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La décision de faire p a r t i r l 'histoire moderne de la Hongr ie depuis 1790 
para î t b e a u c o u p plus jus t i f i ée . Les an t écédan t s de l 'ère des Réformes r emon-
t e n t , en e f fe t , à cet te da t e , e t c 'est au cours des lu t tes pol i t iques des années 90 
que fu t posé l 'ensemble des quest ions fondamen ta l e s auxquel les la révolu t ion 
de 48 et la guerre d ' i ndépendance t en t è r en t de donner une solut ion. Cependan t , 
on ne t rouve à cet te da te a u c u n changemen t b ru t a l ni dans l 'h is toire de l 'agri-
culture, ni d a n s celle de l ' i ndus t r i e , ni dans les r appor t s en t re seigneurs et serfs. 
L ' appar i t ion des intel lectuels rotur iers issus de la classe des serfs ainsi que 
celle du m o u v e m e n t des Lumiè res sont an té r ieures à 1790, ce t te époque, l imi te 
d 'une pér iode pol i t ico-his tor ique, in t rodui t une coupure dans la cont inui té des 
processus économiques , soc iaux et cul turels . 
Selon Heckenas t , 1849 f u t pris c o m m e limite de pér iode à cause de cer-
taines considéra t ions p r a t i q u e s . Les spécialistes de l ' époque des Ré fo rmes 
étaient éga lement spécialistes de 1848—49, les mêmes pro tagonis tes h is tor iques 
appara issent d u r a n t les d e u x époques. E n pr incipe, l 'h is toire marxis te- léninis te 
a tou jours souligné l ' impor t ance ex t raord ina i re de la révolut ion de mars 1848 
dans la mesure où celle-ci m i t f in à l ' époque féodale et ouvr i t l ' époque du ca-
pital isme. 
A u j o u r d ' h u i aucun obs tac le t echn ique , au n iveau de la recherche, n e 
s 'oppose à ce que nous fass ions commencer l 'histoire de la Hongrie capi ta l i s te 
en mars 1848, et que la révolu t ion et la guerre d ' i ndépendance de 1848—49 
deviennent la première sous-période de l ' époque du capi ta l i sme. — C'est en se 
fondan t sur les résul ta ts des recherches poursuivies au cours de ces 15 dernières 
années qu ' i l convient de rec t i f i e r les l imites pér iodiques , de façon à ce que ces 
limites — établ ies à l ' époque de manière sa t i s fa i sante — soient en t ou t po in t 
conformes à nos connaissances actuelles. 
Premier problème d a n s le t emps : où s i tuer la l imite pér iodique ent re la 
décomposi t ion de la c o m m u n a u t é pr imi t ive et le féodal isme. Le manue l d ' en -
seignement univers i ta i re f a i t débu te r la pér iode du féodal isme dès la conquê te 
du pays, alors que no t re l i t t é r a tu re h is tor ique donne généra lement c o m m e 
limite la na issance de la p rop r i é t é féodale des te r res et l 'o rganisa t ion de l ' E t a t . 
(Dans la p remière de ces vers ions , la da te - l imi te se s i tue vers 895, dans la se-
conde, elle coïncide avec la consolidat ion et la reconnaissance in te rna t iona le 
du pouvoir de Saint E t i enne , a u x environs de l ' an 1000. Cet te dernière concep-
tion est encore la plus r é p a n d u e bien qu'i l semble , selon des recherches récentes , 
qu'il faille m i e u x apprécier la p a r t prise pa r Géza dans l 'o rganisa t ion de l ' E t a t . ) 
En ce qu i concerne la l imi te entre les périodes du d é b u t du féodalisme et 
celles de son épanou i s sement , les auteurs ne semblent pas divisés: en théor ie , 
la période de l ' épanouissement du féodal isme commence au milieu du X I I I e 
siècle. 
Ce sont les sciences de l 'histoire cul turel le qui posèrent le problème de la 
l imite du féodal isme ta rd i f q u a n d elles é t ab l i r en t dans leurs domaines respee-
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t i fs des pér iodes di f férentes de celles employées en histoire. «Il v a sans dire que 
les pér iodes de l 'His toi re , de l 'h is toire l i t téra i re et de l 'h is toi re de l ' a r t ne 
peuven t ê t r e a u t o m a t i q u e m e n t les mêmes , mais il est éga lement clair que si 
l 'on se t r o u v e à propos de ces périodes en présence de divergences i m p o r t a n t e s 
et i n su f f i s ammen t just i f iées , il f a u t envisager la correct ion des l imites périodi-
ques. Il se ra i t , en effet , assez difficile de jus t i f i e r pourquo i , dans l 'his toire éco-
nomique e t sociale, ainsi que dans la vie pol i t ique , le d é b u t et la f in de l ' époque 
du féodal isme tardif en Hongr i e sont décalés de 75 ans et de 20 ans pa r r a p p o r t 
au débu t e t à la f in de la m ê m e période dans l 'his toire l i t té ra i re e t dans l 'h is toi re 
de l 'art .» Le r appor t eu r p roposa en conclusion de modi f ie r les l imites pér iodi-
ques du féodal isme t a rd i f . 
Selon la concept ion de Heckenas t , a u x époques Rena i s sance et B a r o q u e , 
telles qu 'e l les sont dél imitées dans l 'h is to i re de la l i t t é r a tu r e et l 'h is toire de 
l ' a r t , ne correspond q u ' u n e seule pér iode his tor ique, celle du féodal isme t a rd i f . 
Elle se s i tue en t re le milieu du XV e et la seconde moit ié du X V I I I e siècle, c 'es t -à-
dire en t re 1440 et les années 1760. Ce que l 'on discerne ac tue l l ement le p lus 
c la i rement dans l 'histoire de ce t te époque , c 'est «la l u t t e m o u v e m e n t é e en t re les 
Ordres et la monarchie central isée, l u t t e qui offre, pour l ' ensemble de ce t te pé-
riode, u n aspec t p lu tô t déso lan t ; c 'est donc la cour te gloire et la longue misère 
de l ' E t a t f o n d é sur le sys t ème des Ordres.» — L 'anc ienne division chronologique 
faisai t éga lement une l imi te pér iodique du milieu du XV e siècle et , dans l 'his-
toire des événements , de l ' an 1440. E n ce qui concerne, en e f fe t , l 'essentiel du 
changemen t survenu a u x environs de 1440, dans la s u p e r s t r u c t u r e pol i t ique , 
Elemér Mályusz le déf in i t , il y a 25 ans , comme la naissance de la monarch ie 
fondée sur le système des Ordres . Nous ne connaissons que depuis 10 ans, grâce 
aux recherches de J e n ő Szűcs, l ' un des t o u r n a n t s les plus i m p o r t a n t s de n o t r e 
histoire économique et sociale: l ' a r rê t , a u x environs de 1450, du déve loppement 
des villes en Hongrie . F a c e à l ' i m p o r t a t i o n des marchand i ses occidentales (et 
su r tou t d u text i le) , l ' i ndus t r i e hongroise, pauv re en c a p i t a u x , n ' é t a i t pas com-
pét i t ive. Aussi la base matér ie l le de la cent ra l i sa t ion ne put-e l le se déve lopper ; 
les t e n t a t i v e s faites en ce sens par Ma th i a s se révélèrent précaires , et l ' augmen-
ta t ion de la puissance des Ordres c o n d a m n a pa r la suite à l 'échec t o u t essai de 
créer une monarch ie central isée. «La divergence ent re le déve loppement de l 'éco-
nomie agricole hongroise e t celle des p a y s de l 'Ouest s ' inscr i t dans ce t t e ligne 
de déve loppement de n o t r e histoire économique et sociale. Pá l Zsigmond P a c h , 
qui f u t le p remier à r econna î t r e cet te divergence, souligne c e p e n d a n t avec insis-
t ance que ce t ype de déve loppemen t n ' e s t pas par t icul ier à la Hongrie . Nous 
assistons ici à la division de l 'Eu rope en une par t ie occidentale industr ia l isée 
et en une pa r t i e or ientale de carac tère agricole. Si nous fa isons du milieu du 
XV e siècle l ' une des pierres angulaires des périodes de l 'h is toi re hongroise, nous 
intégrons celle-ci dans les cadres p lus généraux de l 'h is toi re européenne». — 
C'est au mil ieu du XV e siècle que p r i t f o r m e «à cause de la d i f fé renc ia t ion de 
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l 'Occident industr ia l isé et de l 'Or ient agricole, l 'unité économique de l 'Europe» . 
Ce processus deva i t être suivi , par l ' in te rmédia i re de méd ia t ions complexes et 
avec des r e t a r d s plus ou moins i m p o r t a n t s , p a r l ' in tégra t ion de la vie cu l ture l le 
européenne. «C'est ainsi que l 'on comprendre pourquoi la cu l tu re de la Rena i s -
sance, malgré ses origines et son carac tère bourgeois , s ' i m p l a n t a en Hongr i e pa r 
l ' in te rmédia i re de la cour royale , de p ré la t s e t de seigneurs de fo rmat ion h u m a -
niste , c 'es t -à-di re sans l ' i n te rven t ion de la bourgeoisie hongroise qui n ' é t a i t pas 
en mesure de réaliser ce t t e t âche , et aussi pourquoi c e t t e bourgeoisie d u t se 
tou rne r vers la classe des propr ié ta i res f é o d a u x qui lui é t a i t socialement supé-
rieure a f in d ' acquér i r les é léments Rena i s sance de sa cul ture» . De même , c 'es t 
sous l 'égide de l ' in tégra t ion de la cu l ture européenne q u ' a p p a r u t chez nous , 
p e n d a n t la p remière moit ié du XVI e siècle, l ' a r t baroque qui , d 'espri t con t r a i r e 
à la men ta l i t é bourgeoise, expr ima i t la r e s t a u r a t i o n féodale b ien qu 'en H o n g r i e , 
le féodal isme . . . n ' a i t pas é té ébranlé p e n d a n t l 'époque de la Rena issance et 
que le B a r o q u e ai t été représenté , comme la Renaissance, p a r la même classe 
sociale, la noblesse aisée». A u t r e m e n t d i t : a lors que dans l 'h is to i re de l ' a r t e t de 
la l i t t é r a tu re les catégories Ba roque et Rena issance se r a p p o r t e n t non seu lemen t 
à des styles d i f férents , mais aussi à des pér iodes d i f fé ren tes , dans l 'H i s to i r e 
elles ne cons t i tue ron t t ou t au plus qu 'une pér iode de l 'h is toi re culturelle. «Dans 
l 'histoire économique et sociale, ainsi que dans les d i f f é ren t s ava ta r s de la 
supe r s t ruc tu re pol i t ique, nous ne connaissons aucun c h a n g e m e n t qua l i t a t i f 
s u f f i s a m m e n t ne t qui p e r m e t t e de diviser la période a l l an t du milieu d u XV e 
siècle au milieu de X V I I I e en sous-périodes Renaissance e t Baroque.» Selon le 
r appor t eu r , la division en sous-périodes de l ' époque du féodal isme tardif d e v r a i t 
s ' appuye r sur l ' évolut ion des dif férentes t e n t a t i v e s de cent ra l i sa t ion e t de la 
lu t t e que les Ordres mena ien t contre elles. Ce fa isant , il conviendra i t de f a i r e 
ressort ir , derr ière les événements poli t iques, les éléments de l 'h is toi re économique 
et sociale qui déf inissent , en dernière ana lyse , les changemen t s de la vie pol i t i -
que et cul turel le . Le r appo r t propose la d ivis ion de l ' époque d u féodal isme t a r -
dif en trois sous-périodes ou en six sous-périodes en étroite re la t ion deux à d e u x . 
La première sous-période cor respondra i t à la t e n t a t i v e de cent ra l i sa t ion 
des H u n y a d i e t à son échec, avec, comme ul t ime déve loppement , la c h u t e 
de B u d a ; ce t t e période irait de 1440 à 1541, e t pourra i t ê t re subdivisée en 1490. 
La seconde sous-période comprendra i t l 'histoire du p a y s au m o m e n t où 
il é ta i t divisé en trois par t ies , de 1541 à 1683, da te qui m a r q u e le débu t de la 
réuni f ica t ion durab le . Il su f f i t d ' un coup d 'œ i l sur les anciennes divis ions 
chronologiques de l 'histoire hongroise pour n o u s convaincre de ce que l ' é p o q u e 
de la domina t i on t u r q u e est ce r t a inement celle où les divis ions var ient le p lus 
selon les au t eu r s . La cause pr incipale de ce phénomène est d u e à l ' insuff i sance de 
nos connaissances en ce qui concerne l 'h is toire économique e t sociale du X V I e et 
du X V I I e siècle. On r emarque cependant q u e les t en t a t i ve s de cen t ra l i sa t ion 
et les t e n t a t i v e s précoces de l ' absolut isme, n ' e u r e n t que des résul ta ts é p h é m è -
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res , et qu'elles f u r e n t suivies p a r la revanche des Ordres. L a t endance au r en -
fo rcement des Ord res a t t e in t son apogée au m o m e n t de l ' é lec t ion de M a t h i a s 
I I ; sur le p lan in té r ieur , elle s ' exp r ime par les lois de 1608, lois que les O r d r e s 
adop tè ren t en m e t t a n t à p r o f i t le climat créé p a r la paix de Vienne. Cependan t , 
les tendances cont ra i res , f a v o r a b l e s au r en fo rcemen t du pouvo i r cent ra l n e 
t a r d e n t pas à se manifes ter . L a dynast ie , m u e par le désir de consolider ses 
appu i s in tér ieurs , ré tabl i t l ' u n i t é des p rov inces et brise success ivement les 
forces de leurs Ordres . Mais c e t t e l imitat ion de la puissance des Ordres ne com-
mence pas a v a n t le milieu d u X V I I e siècle e t le m o u v e m e n t des «Kouroutz» , en 
s ' a p p u y a n t sur les Turcs, f in i t p a r obtenir des concessions de la cour de Vienne , 
en 1681, lors de la Diète de S o p r o n . En conclusion, je considère la lut te que me-
n a i e n t , avec des moyens va r i ab le s , d 'une p a r t , le pouvoir cent ra l des H a b s -
b o u r g et, d ' a u t r e p a r t , les O r d r e s hongrois, c o m m e l 'essentiel de cet te sous-pério-
de . L 'empire o t t o m a n , é tend u n e ombre r e d o u t a b l e sur c e t t e conf ron ta t ion . 
Ce t t e sous-période peut ê t re divisée en d e u x par t ies au m o m e n t de l ' apogée 
de la puissance des Ordres, v e r s 1606 —1608.» 
La T ransy lvan i e et les terr i toires sous occupat ion t u r q u e cons t i tuent à 
c e t t e époque u n problème à p a r t . Les succès rempor tés p a r la Transy lvan ie 
indépendan te é t a i en t , dans u n e large mesure, d u s à la faiblesse des H a b s b o u r g . 
E n revanche, la péné t ra t ion économique d u régime des Ordres hongrois au 
cours du X V I I e siècle sur les ter r i to i res occupés par les T u rc s , n ' é ta i t v ra i sem-
blablement p a s sans lien avec le renforcement du pouvoir roya l . 
La t ro i s ième sous-période commencera i t avec l ' expuls ion des T u r c s e t 
s ' é tendra i t j u s q u ' a u milieu des années 1760; cet te pér iode serait divisée en 
d e u x part ies p a r 1711. Le gouvernement de Léopold I I t e n t a de rédu i re le 
pouvoir des O r d r e s hongrois c o m m e celui des provinces hérédi ta i res , et d ' ins -
ta l ler dans le p a y s un régime conforme à ses idées. Mais c e t t e t en ta t ive p rovo-
q u a la rés is tance armée de la classe des serfs qui voya ien t compromise t o u t e 
chance de p a r v e n i r à l ' é t a t de paysans l ibres ; elle p rovoqua la guerre d ' i n d é -
pendance de F ranço i s I I R á k ó c z i ; guerre d o n t la direction pas sa rap idement a u x 
mains de la noblesse . Le p o u v o i r royal ne p u t réaliser sa vic toire que sous la 
fo rme d 'un compromis conclu avec les O r d r e s au d é t r i m e n t de la classe des 
serfs. Les t e n d a n c e s à l ' abso lu t i sme se r en fo rcè ren t sous Char les I I I , mais elles 
ne changèrent p a s encore le ca rac tè re dual i s te du pouvoir féoda l . La guerre de 
succession d ' A u t r i c h e eut p o u r conséquence, le renforcement des privilèges des 
nobles, l ' i m m u n i t é fiscale, a ssurée par la loi, des terres nobil iaires . D ' au t r e p a r t , 
les Ordres hongro is , en s a u v a n t l 'Empire de Marie-Thérèse, assurèrent à la re ine 
u n pouvoir s u f f i s a n t pour i m p o s e r un abso lu t i sme éclairé. 
En ce qu i concerne le d é b u t de l ' époque de t r ans i t ion du féodalisme au 
capital isme, il convient de la définir en t e n a n t compte des événements de 
l 'histoire économique et sociale. Pour ce t t e période, les sciences appa ren t ées 
d 'histoire cul ture l le ont é tab l i une limite chronologique a u x environs de 1770, 
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ou quelques a n n é e s plus t ô t . «Ce choix est j u s t i f i é par l ' appa r i t i on des m a n u f a c -
t u r e s capi ta l is tes en Hongrie vers le milieu d u XVII I e siècle, pa r l ' o r d o n n a n c e 
douanière de 1754 qui mit les territoires hong ro i s en d é p e n d a n c e coloniale vis-
à-vis des provinces hérédi ta i res aut r ichiennes e t tchèques, a ins i que par l ' i m p o r -
t ance g rand i s san te des f e r m e s seigneuriales, l ' appar i t ion d e la grande p r o d u c -
t ion m a r c h a n d e dans ces f e r m e s , l ' i m p l a n t a t i o n de nouvel les cultures, le p ro-
grès économique et t echn ique de la p r o d u c t i o n paysanne . D a n s la m e s u r e où, 
p a r cet te o rdonnance , le p o u v o i r d 'é ta t abso lu t i s te et éc la i ré s ' in te rpose de 
façon i r révocable et inst i tut ionnal isée en t re le serf et le se igneur , la p a t e n t e de 
1760 sur les redevances seigneuriales r evê t u n e impor tance décisive en ce qui 
concerne l ' a f f r anch i s semen t des serfs en 1848. I n d é p e n d a m m e n t des v isées 
subject ives qui pouva ien t m o t i v e r cette o rdonn an ce , elle a u n e telle i m p o r t a n c e 
objec t ive et h i s to r ique que l ' on peut , semble- t - i l , la p r e n d r e comme p o i n t de 
d é p a r t pour l ' exposé de la crise qui deva i t abou t i r à la c h u t e du féoda l i sme . 
L ' a r r ê t , p e n d a n t 25 ans, de la convocat ion d e la diète des Ordres après 1765, 
ou . . . la na i s sance de la science hongroise a u cours des années 1760, n e f o n t 
que souligner le bien-fondé de cette limite.» E n ce qui concerne les sous-pér io-
des de cette é p o q u e , l ' i ncer t i tude reste donc à peu près e n t i è r e ; les dernières re-
cherches ont p le inement con f i rmé que 1831 p e u t const i tuer u n e telle l imi t e . 
E n conclusion, «il conv ien t d ' examine r l ' oppor tun i t é qu'il y a u r a i t à 
remplacer les g randes l imites périodiques de 1526, 1790, 1849 et 1917 p a r 1440, 
1765, 1848 et 1918, tou t en conservant d ' a u t r e s grandes l imi tes et la s t r u c t u r e 
conceptuelle de l 'ancienne division». 
Le r a p p o r t de László Benczédi, c h a r g é de recherches de l ' I n s t i t u t des 
Sciences His to r iques , in t i tu lé «Le problème des périodes du féodalisme hongrois 
tel qu'il apparaît dans les ouvrages historiques hongrois», p r e n d comme p o i n t de 
d é p a r t la d ivis ion usuelle en chapitres e t en périodes des grands o u v r a g e s 
syn thé t iques . 
Dans le domaine des grands o u v r a g e s syn thé t iques parus a v a n t 
1945, on relève des différences impor tan tes e n t r e les syn thèse s faites au X I X e 
siècle et celles qui p a r u r e n t pendant l ' é p o q u e cont re- révolut ionnai re . Les 
ouvrages de Lász ló Szalay, Mihály H o r v á t h , e t l 'Histoire de la Nat ion H o n -
groise, parue p o u r le Millénaire de la f o n d a t i o n de l ' E t a t Hongrois , ont cec i de 
c o m m u n malgré tou tes leurs divergences qu ' i l s s ' in téressent avant t o u t a u x 
problèmes du d ro i t public e t de la po l i t ique , et que c e t t e p réoccupa t ion se 
répercute t a n t su r le choix des thèmes q u e sur la r édac t ion et les t i t r e s des 
chapi t res . 
«L 'His toi re hongroise» composée pa r B á l i n t H ó m a n e t Gyula S z e k f ű se 
dist ingue des ouvrages an té r i eu r s par l ' é largissement de ses in té rê t s aux p r o b l è -
mes de l 'h is toi re pa r la prise en considérat ion de l 'histoire économique e t so-
ciale. Mais l ' enr ichissement des thèmes se p l ace sous le s igne de l 'h is toire des 
idées. Aussi les analyses de l ' évolut ion de la v ie sociale et économique n ' o b t i e n -
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nent-elles q u ' u n e place secondai re dans la concept ion généra le de cet o u v r a g e 
e t cèdent-elles presque le p a s a u jeu libre e t a léatoi re des idées . Parmi les o u v r a -
ges syn thé t iques , c'est ici q u e nous r e n c o n t r o n s pour la p r emiè re fois des t i t r e s 
de grands c h a p i t r e s fa isant al lusion à la s t r u c t u r e sociale (Le règne des g r a n d e s 
propriétés), e t des sous-chapi t res comme «La s i tuat ion de la classe des serfs» ou 
«La noblesse e t les villes», q u i comptent éga l emen t pour des innovat ions . Ce-
pendan t , les d i f férents c h a p i t r e s faisant a l lusion aux b a s e s économiques et 
sociales ne s ' insc r iven t pas d a n s la ligne d i rec t r i ce de l ' ouv rage . En e x a m i n a n t 
plus par t i cu l iè rement les g r andes têtes de chapi t res , on en arrive à conc lu re 
que les pér iodes const i tuées en fonction de l 'h is to i re des idées sont i n su f f i s an te s 
à saisir la totalité du processus historique. L e s ti tres consacrés aux d i f f é r e n t s 
courants d ' idées sont en t recoupés de t i t res concernan t t a n t ô t l 'histoire sociale , 
t a n t ô t l 'h i s to i re économique ou encore de dé l imi ta t ions p u r e m e n t t empore l les , 
ce qui «prouve en fait l ' insuf f i sance de la m é t h o d e de l ' h i s to i re des idées p o u r 
créer des pé r iodes valables». 
Dans l ' ouv rage d 'Asz ta los-Pethô , «His to i re de la N a t i o n hongroise», les 
grandes un i t é s de la division chronologique suivent le r è g n e des d i f f é r en t e s 
maisons roya les . A l ' in tér ieur de ces u n i t é s , les sous-chapi t res suivent le p lus 
souvent le dé rou lemen t de l 'h is toi re des é v é n e m e n t s . Cer ta ins des sous-chapi t res 
consacrés à l 'h is toi re a n t é r i e u r e à la b a t a i l l e de Mohács font a l lus ion au 
déve loppement de la structure polit ique de c e t t e époque. L 'ensemble des t i t r e s de 
sous-chapi t res pe rme t de dégager une c e r t a i n e ligne de déve loppemen t . 
En conclus ion, les o u v r a g e s s y n t h é t i q u e s parus a v a n t 1945 r e f l è t e n t un 
cer ta in r e t a r d d a n s les concept ions , re ta rd q u i caractér isai t no t re science h i s to -
r ique avant 1945 par r appor t a u x meilleurs r ep ré sen tan t s de la science bourgeo ise 
européenne. 
En H o n g r i e , la science historique bourgeoise ne c o m p o r t a i t pas d ' éco le 
socio-économique assez i m p o r t a n t e pour d o n n e r un t ab leau d 'ensemble de t o u t e 
l 'histoire hongro ise . 
Après 1945, la science historique hongro i se a consacré au p rob lème des 
périodes t o u t e l ' a t t en t ion qu ' i l mérite. Les r é su l t a t s de ces discussions se ref lè-
t e n t dans les divisions en pér iodes et en c h a p i t r e s des ouv rages syn thé t iques pa-
rus depuis c e t t e date. Les a u t e u r s et les r édac teu r s de ces ouvrages o n t pris 
comme poin t de dépar t l ' idée que ce sont les processus du déve loppement écono-
mique et social qui doivent servir de ba se a u x découpemen t s en pé r iodes et 
que les c h a n g e m e n t s su rvenus dans la s u p e r s t u c t u r e do ivent ê t re mis en r e l a t i o n 
avec ces p rocessus . C'est le Manuel d'histoire (1961), employé dans l ' ense i -
gnement un ivers i t a i re qui p r é sen t e la plus équi l ibrée de ces divisions en pé r iodes . 
L 'Histoire hongroise j u s q u ' e n 1790 y e s t divisée en t r o i s parties: le h a u t 
féodalisme ( j u s q u ' a u milieu d u X I I I e s iècle) , l ' épanouissement du f éoda l i sme 
( jusqu 'en 1526) et le féodal i sme tardif (1790) . E n ce qui concerne les p r i nc ipe s 
qui ont guidé l ' é tab l i ssement des périodes p l u s restreintes, on peut faire ressor-
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t ir que la p ropor t ion des chap i t res t r a i t an t des changemen t s accomplis d a n s la 
supe r s t ruc tu re pol i t ique pa r r a p p o r t à ceux t r a i t a n t des changemen t s a ccom-
plis dans la base économique es t , de 7 : 6 dans le p remier v o l u m e et de 7 : 2 d a n s 
le second. Dans l'Histoire de Hongrie (1964) l ' époque al lant de la conquête d u 
pays à 1849 est divisée en t ro is chapi t res consacrés chacun à u n e période d o n t 
les l imites sont r e spec t ivemen t 1526, 1526—1711, 1711 —1849. Les t i t res d e s 
grands chap i t res f o n t allusion a u x événements de la vie pol i t ique . E n ce q u i 
concerne les sous-chapi t res , la propor t ion des t i t r e s relat ifs a u x changemen t s 
poli t iques pa r r a p p o r t à ceux qu i concernent les changemen t s économiques, e s t 
de 6 : 1 j u s q u ' e n 1526, et de 10 : 3 pour les d e u x périodes 1526 —1849. Ces p r o -
port ions rappe l len t celles du manue l un ivers i ta i re . Dans l 'H is to i re du p e u p l e 
hongrois (1951) ce t t e p ropor t ion est de 6 : 6, ce qu i indique u n cer ta in équi l ibre 
des poin ts de vue qui ont prés idé à la division e n périodes. 
Le r a p p o r t a donné pa r la suite une r écap i tu l a t i on des problèmes princi-
paux concernan t la division chronologique de l 'h is to i re du féodal i sme hongrois . 
A propos de la l imite en t r e la décomposi t ion de la socié té de clans e t le 
hau t féodal isme, on p e u t poser la question s u i v a n t e : Dans quel le mesure p e u t -
on considérer la conquê te du p a y s comme une l imi te de pér iode principale d a n s 
l 'histoire de la société hongroise ? Si l 'on p rend c o m m e cri tère pr incipal le déve -
loppement des fo rma t ions sociales, il f a u t considérer la conquê te du p a y s 
comme une l imite de sous-pér iode, cet é v é n e m e n t n ' a y a n t f a i t qu 'accélérer des 
processus qui ava ien t commencé depuis plus long temps . 
Le second prob lème i m p o r t a n t se pose à p ropos de la t r ans i t ion en t re le 
h a u t féodal isme et l ' époque de l ' épanouissement du féodal isme. Erik Molná r 
a indiqué la f in du X I I e siècle c o m m e limite e n t r e ces deux pér iodes et l 'H is to i re 
du peuple hongrois l 'a suivi dans ce choix. L e manuel univers i ta i re é t e n d 
la première de ces périodes j u s q u ' a u milieu d u X I I I e siècle. L 'His to i re de H o n -
grie consacre un chap i t r e à «L 'é tabl issement d u féodal isme e t les débuts d u 
morcel lement féodal», j u s q u ' e n 1196, à «L'élargissement du morcel lement féo-
dal» ent re 1196—1300, et considère l 'époque e n t r e 1300 et 1382 comme celle d e 
la lu t t e cont re le morce l lement féodal et des d é b u t s de la p roduc t i on m a r c h a n d e 
simple. Les années 1200, 1250 et 1300 appa ra i s s en t donc c o m m e des l imi tes 
a l te rna t ives m a r q u a n t le d é b u t de la p roduc t ion marchande . Au cours de la 
discussion sur les pér iodes en his toire de l ' a r t , E l emér Mályusz a considéré le 
milieu du X I I I e siècle comme l ' un des plus i m p o r t a n t s t o u r n a n t s du m o u v e m e n t 
his tor ique. Dans son article sur le praedium, I s t v á n Szabó a souligné l ' impor -
t ance dans tous les domaines des changements survenus a u cours du X I I I e 
siècle. Dans sa monograph ie sur l ' é t a t médiéval hongrois , L a j o s Elekes a émi s 
l 'opinion que c 'es t au cours de la 2 e moitié du X I I I e siècle que p r i ren t forme les 
changements p ro fonds et mul t ip les qui a v a i e n t commencé dès le début d u 
siècle. I l est t rès difficile de lier à une seule d a t e les longs processus qui t r a n s -
fo rment l ' i n f r a s t ruc tu r e économique . Cependan t , il existe ac tue l lement p l u -
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sieurs a r g u m e n t s qui p l a iden t en faveur d e 1250 comme l imi te de pér iode . Pa r -
mi ces a r g u m e n t s , il f au t é v o q u e r les pr iv i lèges accordés p a r Béla IV à u n g rand 
nombre de vi l les ; ils r e f l è t en t u n progrès i m p o r t a n t de l ' évo lu t ion de la division 
d u t ravai l . I l f a u t cependan t prendre en considérat ion l ' inégal i té du dévelop-
pement d a n s les différentes sphères de la société. Afin de surmonte r les diffi-
cultés qui en résul tent , on pourra i t e m p l o y e r éventue l lement des pér iodes 
en r e c o u v r e m e n t part iel , solut ion dé jà employée dans l 'histoire de la l i t té-
r a tu re . 
Au cou r s de la discussion sur les pér iodes en h is to i re de l ' a r t , E l emér 
Mályusz e t G u s z t á v H e c k e n a s t ont mis e n d o u t e l ' impor t ance que l 'on d o n n e à 
1526 comme l imi te entre d e u x périodes. A leur avis, il f a u t considérer le milieu 
du XVe siècle comme un p o i n t t ou rnan t de l 'histoire de la société hongro ise au 
moment de l ' épanou i s sement du féodal isme. Cette l imite, ils la m e t t e n t t o u s les 
deux en r e l a t i on avec l ' appa r i t i on du r é g i m e des Ordres. «Il semble que c 'es t la 
solution a p p o r t é e au p rob lème du déve loppemen t des vil les qui d é t e r m i n e r a le 
bien-fondé d u choix du mi l ieu du XVe siècle comme l imi te d 'une pér iode prin-
cipale. E n e f f e t , si nous fa i sons abs t r ac t i on de l ' a r g u m e n t économique, il est 
dou teux q u e l ' é tab l i ssement du régime des Ordres puisse à lui seul cons t i t ue r 
une base s u f f i s a n t e pour q u e l 'on prenne le milieu du X V e siècle c o m m e limite 
de période.»— Reste l ' au t r e pa r t i e de l ' a l t e rna t i ve . T a n t que nous n ' a u r o n s pas 
clarifié le p r o b l è m e du déve loppement des villes, nous p o u v o n s nous r é f é r e r aux 
condit ions qu i ont en t r avé le déve loppement de no t re société, qui l ' o n t fait 
s 'écar ter de la ligne d ' évo lu t ion connue en Occident, e t dont l ' essent ie l se 
t rouve d a n s l 'his toire agr icole . La m o n o g r a p h i e de Pál Zs igmond P a c h pour ra i t 
servir de p o i n t de dépar t à une telle a n a l y s e . Dans ce t te perspect ive la l imite 
1526 p o u r r a i t ê t re conservée. — Une a u t r e solution serai t de considérer la chute 
de l ' E t a t cent ra l i sé de Ma th i a s comme l imite de pé r iode «étant d o n n é que 
c 'est à p a r t i r de la chute de l ' E t a t de M a t h i a s que, t a n t d a n s le déve loppemen t 
économique e t social, que d a n s la vie po l i t i que de la Hongr ie , se r enforcè ren t 
les t endances négatives q u i p r o v o q u è r e n t , à t ravers les événements de 1514 
e t la défa i te de 1526, la p e r t e de l ' i ndépendance et de l ' u n i t é du pays». 
On p r i t 1711 pour l imi te en se f o n d a n t sur la concept ion selon laquel le les 
lu t tes d ' i ndépendance an t i -Habsbou rg , de Bocskay à Rákóczi , cons t i t uè r en t 
une «ligne principale» dans l 'histoire hongro ise de l ' époque . E n ce qui concerne 
les r appor t s extér ieurs de la Hongrie, c e t t e conception accordai t plus de poids à 
la quest ion Habsbourg q u ' à l 'occupat ion t u r q u e . On p o u r r a i t évoquer en f aveu r 
de cette d a t e le problème des guerres e t de la paix. E n effe t , la p e r m a n e n c e 
des condi t ions de guerre e n t r e 1526 et 1711 en t ravè ren t g ravement le dévelop-
pement économique et social de même q u ' à par t i r de 1711, la pa ix cons t i t ua 
l 'un des f a c t e u r s i m p o r t a n t s du déve loppemen t de la Hongr i e au X V I I I e siècle. 
— C e p e n d a n t , il existe des a rguments de poids en f a v e u r d 'une l imi t e qui 
serait dép lacée sur les années 1683 —1686, ou 1690. L a présence t u r q u e au 
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X V I I e siècle e t la f in de l ' occupa t ion à la f in d u siècle on t t o u r à t ou r changé le 
ca rac tè re des m o u v e m e n t s an t i -Habsbou rg . La d ispar i t ion de la p r inc ipau té de 
Transy lvan ie i ndépendan te , qu i pouva i t servir de base p o u r é t aye r les effor ts 
de centra l isa t ion nat ionale , p la ide également en f a v e u r de ces da tes . I l f a u t 
éga lement p rendre en cons idéra t ion que les cadres pol i t iques dans lesquels 
l 'h is to i re du p a y s devai t se dérouler au X V I I I e siècle é t a i en t const i tués dès les 
années 1680—90. Le compromis survenu en 1711 en t re la Cour et les Ordres ne 
f i t que modif ier ces cadres. D ' a u t r e pa r t , en ce qui concerne les événements 
immédia t s , nous reconnaissons, compte t enu des grandes corré la t ions de l 'épo-
que , l ' impor tance f o n d a m e n t a l e du refoulement des Turcs et la jus tesse des 
opinions qui en t i ennen t l a r g e m e n t compte . 
Dans son in te rven t ion in t i tu lée «Les périodes de l 'h is toire de l ' a r t en 
Hongr ie à l ' époque du féodalisme», Klára Hegyi, chargée de recherches à l ' Ins t i -
t u t des Sciences His tor iques a exposé quelles sont à l ' heure actuelle les périodes 
généra lement admises dans l 'h i s to i re de l ' a r t . Son r a p p o r t é ta i t basé sur l 'analyse 
du Manuel de l 'h is toi re de l ' a r t en deux volumes et des documen t s se rappor-
t a n t à la discussion sur les pér iodes , organisée en Octobre 1964. Le premier vo-
lume du Manuel t r a i t e des q u a t r e styles de l ' a r t p r imi t i f et commence l 'exposé 
des fa i t s à pa r t i r de la conquê te du pays et de la f o n d a t i o n de l ' é t a t . (Au cours 
de la discussion, on a proposé les périodes su ivantes pour l 'h is toire de l ' a r t anté-
r i eu r à la conquê te du pays : la première pér iode s ' é t end ra i t en t re le débu t de 
n o t r e ère et le d é b u t du Ve siècle; on pour ra i t t r a i t e r sous ce chap i t re de l ' a r t 
r o m a i n provincial et de l ' a r t n o m a d e de la pla ine. La pér iode su ivan te s 'é ten-
d ra i t j u s q u ' a u mil ieu du I X e siècle, époque où u n nouvel a r t s ' épanoui t sous le 
règne des Slaves et des Bulgares , époque qui vo i t , lors de la chr is t ianisa t ion de 
cète peuples, la naissance de l ' a r ch i t ec tu re monumen ta l e . ) L ' a r t de l ' époque de 
la conquête du p a y s et de la f o n d a t i o n de l ' E t a t est suivi p a r la première sous-
pér iode de l ' époque du style r o m a i n ; la l imite est cons t i tuée ici pa r le deuxième 
t ie rs du X I e siècle. Cette l imite m a r q u e la consol idat ion du nouvel ordre et le 
r en fo rcement de ses relat ions ex tér ieures ; elle indique en même t e m p s les dé-
b u t s de la f o r m a t i o n d ' un goût p lus général, le déve loppement d ' u n s tyle nou-
v e a u . Cette pér iode dure j u s q u ' à la dernière décennie du X I I e siècle, époque où 
commence l 'apogée de l ' a r t r o m a n . Cette f lora ison a été a r rê tée pa r l ' invasion 
des Ta t a r e s . Les grandes recons t ruc t ions qui on t fa i t su i te à leurs des t ruc-
t ions ont l a rgement ouver t la voie au style goth ique . 
La sous-période de l ' a r t go th ique précoce dure j u s q u ' a u d é b u t du X I V e 
siècle, celle de l ' a r t gothique m û r se te rmine avec ce siècle. L ' époque su ivante , 
caractér isée p a r l 'exis tence paral lè le de l ' a r t go th ique t a rd i f et de la proto-
Renaissance p r e n d f in au mil ieu du XVe siècle. Cependan t , l ' a r t gothique ne 
d i spa ra î t que t r è s l en t emen t ; il cont inue à v ivre dans les villes, en H a u t e -
Hongr ie , en Transy lvan ie , en dehors et à côté de la cour royale qui op te pour 
l ' a r t Renaissance. 
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L a première époque de la Rena issance commence à p a r t i r de la 2e moit ié 
du X V e siècle et s ' é t end j u s q u ' à la c h u t e de Buda . A l ' in té r ieur de ce t te époque, 
on d i s t ingue pour la Renaissance à ses débuts , une première pér iode qui corres-
p o n d a u règne de Math ias et une deux ième période à laquel le fa i t sui te la pre-
mière pér iode de la Renaissance à son épanouissement , pér iode qui correspond 
à l ' é p o q u e des Jagel lons . L ' époque qui s ' é tend ent re 1530 e t la f in du X V I I e 
siècle, se divise en plusieurs pér iodes de style. L ' épanou i s semen t de la Renais-
sance cont inue j u s q u ' à la f in d u siècle. Les années 70—80 voient na î t r e les 
fo rmes rigoureuses de la Renaissance t a rd ive . Le X V I I e siècle est l ' époque de 
l ' a r ch i t ec tu re m o n u m e n t a l e , c 'es t l ' époque de l ' appa r i t ion de la Renaissance 
t a r d i v e en Hongrie . 
L a naissance et l ' épanou i s sement de l ' a r t ba roque (1604—1711) «sont le 
r é s u l t a t de la double l u t t e qui se poursu iv i t j u s q u ' à la pa ix de S z a t m á r , d ' une 
p a r t p o u r le main t ien des formes ex i s tan tes du féodal isme en t re la noblesse 
g rande-propr ié ta i re e t le pouvoir cen t ra l qui é ta i t en t r a i n de s ' a f f i rmer , et 
d ' a u t r e pa r t entre le camp na t iona l , qui désirai t é tabl i r une monarch ie hon-
groise absolue, et les t en t a t i ve s colonisatr ices des H a b s b o u r g . . . Le dévelop-
p e m e n t de l ' a r t b a r o q u e dépenda i t des condit ions de ce t te l u t t e , et son avène-
m e n t de son issue». Après la p a i x de Sza tmár , l ' a r t b a r o q u e dev in t prépon-
d é r a n t . 
Les formes r igoureuses et claires, conformes a u x asp i ra t ions de la philoso-
phie d u siècle des Lumières , se sont opposées à l 'espr i t de l ' a r t ba roque . Les pre-
mières créat ions du classicisme appara i s sen t en Hongr ie à p a r t i r des années 
1 7 6 0 - 7 0 . 
D a n s une in te rven t ion in t i tu l ée «Les périodes de n o t r e l i t t é r a tu re à 
l ' époque du féodal isme, dans la nouvel le Histoire l i t téra i re hongroise», Katalin 
Péter, chargée de recherches à l ' I n s t i t u t des Sciences His to r iques , a souligné que 
la de rn iè re synthèse d 'h is to i re l i t t é ra i re ne se réfère pas , p o u r é tabl i r les pério-
des, à l 'histoire pol i t ique , mais a u x époques de l 'his toire économique et sociale, 
et emplo ie , d ' au t re p a r t , des pér iodes en recouvrement par t ie l . Ce nouvel ou-
v rage syn thé t ique divise le déve loppemen t de no t re l i t t é r a tu re à l ' époque féodale 
en d e u x grandes époques séparées p a r l ' appar i t ion de la phi losophie du siècle des 
Lumiè res . L 'anc ienne l i t t é r a tu re hongroise y est divisée en q u a t r e pér iodes: 
l ' époque de la poésie pr imi t ive ( j u s q u ' e n 1200), le Moyen Age (1000—1530), 
la Rena i s sance (1450—1640) et le Ba roque (1600—1772). L ' évo lu t ion in te rne 
p r o p r e à chacune de ces périodes ser t de point d ' a p p u i à une division en sous-
pér iodes . L 'époque de la poésie p r imi t ive s ' é tend j u s q u ' à l ' é t ab l i s sement de la 
société féodale. La cu l tu re médiéva le don t les débu t s r e m o n t e n t au X I e siècle, 
a d é j à assimilé, au d é b u t du X I I I e siècle les é léments ut i l isables de la cu l ture de 
la socié té nomade e t de la poésie p r imi t ive . Dans l ' évolu t ion de la l i t t é r a tu re 
méd iéva le seules les d i f férentes époques de la l i t t é r a tu re écclésiast ique mar -
q u e n t des périodes di f férentes . La l i t t é r a tu re chré t ienne e t féodale se développe 
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e n t r e 1000 et 1200; la f loraison de cette l i t t é r a tu r e médiévale se situe en t r e 
1200 e t 1450, é p o q u e à laquelle la culture chevaleresque et courtoise j oua u n 
rôle i m p o r t a n t ; e n f i n , l 'époque compr ise entre 1450 et 1500 est celle du déclin 
de la l i t t é ra ture monaca le et de l ' appa r i t i on de la l i t t é ra tu re nobi l ia i re et l a ïque . 
L 'évolut ion de la culture Renaissance a é t é condi t ionnée p a r la s i tua t ion 
de la classe r é g n a n t e féodale. C 'es t la peti te noblesse qui cons t i tue la base de la 
p r e m i è r e période Renaissance (1450—1530) dans la l i t t é ra tu re human i s t e e t de 
l angu e latine. Au cours de la pé r i ode suivante (1530—1570) l ' appa r i t i on de la 
l i t t é r a t u r e h u m a n i s t e de langue hongroise est liée à la fo rmat ion d ' u n e nouvel le 
a r i s tocra t ie , après le désastre de Mohács. La l i t t é r a t u r e de la R é f o r m e qui p r i t 
s u r t o u t de l ' impor t ance dans les bourgades , d e v i n t pa r ailleurs p r é p o n d é r a n t e . 
A p r è s l ' a f fe rmissement de la nouve l l e ar is tocrat ie , on vit s ' épanou i r p e n d a n t le 
de rn i e r tiers du X V I e siècle, une cu l tu re et une l i t t é ra tu re Renaissance p rop re 
à c e t t e classe. Avec le déclin de la Renaissance (1600—1640), à l 'époque du 
man ié r i sme , la nouvel le ar is tocra t ie se tourne vers l 'espri t et la cu l tu re ba roque . 
La première pér iode du Baroque (1600—1640) est caractérisée p a r la prépondé-
r a n c e de l ' a r i s tocra t ie . En ce qu i concerne la «belle époque» de la l i t t é r a tu re 
b a r o q u e (1640—1690), les a u t e u r s considèrent qu'el le a é té m a r q u é e pa r la 
r iva l i t é entre les Ord res et la m a i s o n Habsbourg , pa r l ' appa r i t i on dans le do-
m a i n e de la pol i t ique e t de la l i t t é r a t u r e d 'une noblesse i n d é p e n d a n t e et pa r le 
f a i t q u e les forces de la bourgeoisie t e n t e n t à c e t t e époque p o u r la dernière fois 
d ' i m p r i m e r une nouve l le o r i en ta t ion au déve loppement . La pér iode su ivante du 
B a r o q u e (1690—1740) est m a r q u é e par la supér ior i té de l ' abso lu t i sme des 
H a b s b o u r g . La c u l t u r e et la l i t t é r a t u r e sont inf luencées pa r l ' e spr i t de la cour 
et l ' e sp r i t clérical. P e n d a n t la pé r iode du s tyle rocaille (1740—1770) on voi t 
a p p a r a î t r e t an t d u côté de l ' abso lu t i sme que d u côté des classes régnan tes 
hongroises , des t e n d a n c e s au r é e x a m e n du compromis qui es t alors vieux de 
150 ans . 
A u cours de la seconde g r a n d e époque qui commence pa r la philosophie du 
siècle des Lumières e t f ini t pa r le populisme en 1849, l i t t é r a tu r e et pol i t ique 
sont i nex t r i cab lemen t liées. C'est l ' époque à laquel le la l i t t é r a tu r e s ' imprègne 
de l ' e spr i t bourgeois. Du point de v u e de la fonc t ion sociale de la l i t t é ra tu re et 
de l ' évolu t ion des l u t t e s sociales, c e t t e époque se divise en d e u x pér iodes: celle 
des Lumières (années 1772 —1820) e t celle de l ' époque des R é f o r m e s (années 
1820—1849). A p a r t i r des années 1820, la l i t t é ra tu re n 'es t plus seule à c o m b a t t r e 
p o u r le progrès. «L'accroissement des tendances révolu t ionna i res au sein de la 
société , la t r ans fo rma t ion de la concept ion pol i t ique de la noblesse, se re f lè ten t 
dans l 'évolut ion suivie par la l i t t é r a t u r e , à p a r t i r du r o m a n t i s m e tourné vers 
le pas sé jusqu ' au popul isme, en p a s s a n t par le réal isme cri t ique». 
Vera Zimányi, candidate ès sciences h is tor iques chargée de recherches à 
l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques , a présenté u n r a p p o r t in t i tu lé «Les principes 
appliqués par Г école française d'histoire économique, dans la division chronologi-
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que de l'histoire mondiale». Marc Bloch et ses col labora teurs , groupés a u t o u r de 
la r evue Annales , se sont consc iemment opposés, à p a r t i r de la f in des années 
20, à l 'école a l l emande de l 'h is toire des concept ions, ainsi q u ' a u x historiens 
f r ança i s préoccupés d 'h is to i re pol i t ique. Ils ont analysé les condit ions matériel les 
de la vie sociale, le rôle f o n d a m e n t a l des forces de p roduc t i on , les in ter re la t ions 
e t les in teract ions mul t ip les de l 'économie et de la société . Certains m e m b r e s de 
ce g roupemen t fon t profession de foi marx i s t e ou m ê m e communis te , d ' au t res 
s o n t sympa th i s an t s , et d ' a u t r e s e s t iment avoir dépassé le marx isme. 
C'est au cours de ces derniers 10 ou 15 ans qu ' i ls é laborèrent l eu r théorie 
des con jonc tures et des crises générales des sociétés. Ils basèren t pr inc ipa lement 
leurs conclusions sur les E t a t s de l ' E u r o p e occidentale et de la Médi ter ranée , et 
d a n s une moindre p ropor t ion sur les E t a t s de l 'Eu rope sep ten t r iona le e t certai-
nes provinces de l 'Oues t e t d u Nord-oues t de l 'Al lemagne. L 'Eu rope cen t ra le et 
s u r t o u t l 'Europe or ientale sont , pour ces historiens, des «terrae incognitae», à 
l ' except ion de la Pologne. 
Le r appo r t de Vera Z imány i donne u n compte r e n d u détaillé de la concep-
t ion et des mé thodes d ' a p p r o c h e de l 'école f rançaise d 'h is to i re économique et 
rappel le b r ièvement que selon cet te concept ion, p ré sen tée succ inc tement par 
l ' u n des r appor t s p r inc ipaux de la conférence d 'his toire économique de Munich, 
l 'h is to i re de la popu la t ion rura le se confond avec celle du dépeup lemen t des 
vi l lages. 
Un examen détai l lé des or ien ta t ions prises pa r l ' évolut ion sociale, l 'ana-
lyse des n iveaux e t des phases du déve loppement ex igen t des é tudes sérieuses 
d a n s le domaine de la démographie historique, l ' analyse du niveau de développe-
m e n t et de l 'évolut ion des forces p roduc t ives , de la p roduc t ion agricole, ainsi 
que des recherches conce rnan t l ' évolut ion des prix et des salaires. 
L 'examen de la s t r uc tu r e des p r ix p e r m e t l ' ana lyse indirecte d u dévelop-
p e m e n t des forces p roduc t ives . L ' é t u d e de la démograph ie , de la p roduc t iv i t é , 
des p r ix et des salaires, de leurs re la t ions et in te rac t ions cons t i tuen t les points 
d ' a p p u i pour l ' examen du changemen t et du déve loppement des s t ruc tu res 
sociales. 
Les membres de ce t t e école consacrent une a t t e n t i o n par t icu l iè re aux 
crises qui m a r q u e n t pé r iod iquemen t le déve loppement des forces de p roduc t ion . 
Ces crises p rovoquen t t o u j o u r s de p rofondes crises sociales, l ' exacerba t ion des 
l u t t e s des classes, la t r a n s f o r m a t i o n du r a p p o r t des forces interclasses, ainsi que 
des crises pol i t iques . Us d o n n e n t une analyse détai l lée des changemen t s que 
p r o v o q u e n t ces événemen t s dans les d i f férentes sphères de la conscience, dans 
le domaine cul ture l et dans les croyances populaires . 
Us peuven t se référer à ce t te ligne générale du déve loppement économique 
lors de la déf in i t ion des pér iodes de l 'h is toire . E t a n t donné , c ependan t , que ce 
déve loppement est t o u j o u r s suivi pa r d ' i m p o r t a n t s changemen t s sociaux et 
pol i t iques , ces périodes ne sont pas essentiel lement d i f férentes de celles pour 
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lesquelles on avai t p r i s pour base les événements po l i t iques t r ad i t ionne l l ement 
considérés comme i m p o r t a n t s . 
Ve ra Zimányi p a s s a ensuite en r e v u e les périodes définies pa r le Hol landais 
Slicher v a n Bath d a n s son livre consac ré à l ' évolut ion agraire en E u r o p e occi-
denta le . El le rappelle p a r la suite q u e les études par t ie l les des h i s to r iens appar-
t e n a n t à l 'école f r ança i se d'histoire économique on t f a i t clairement ressor t i r , en 
Europe occidentale, des décalages i m p o r t a n t s en t re l 'évolut ion des dif férentes 
sociétés, ainsi que des différences sensibles entre le n iveau de déve loppemen t 
a t t e in t d a n s les d i f f é r en t s E ta t s . 
Les derniers r é s u l t a t s des che rcheu r s français on t été syn thé t i sés dans la 
série His to i re générale des civi l isat ions, parue a u milieu des a n n é e s 1950. 
L 'o r i en t a t ion et les conclusions p r inc ipa les de cet ouvrage co r responden t à la 
concept ion des r ep ré sen t an t s actuels de l'école f r ança i se d 'histoire économique. 
Le 3e v o l u m e de l ' ouv rage trai te du Moyen Age et le divise en t ro i s par t ies . 1. 
Epoque de la supér ior i té des civil isat ions orientales; V e —X e siècles. Les auteurs 
examinen t dans ce t te p a r t i e les E t a t s formés après la migrat ion des peuples sur 
les ru ines du monde r o m a i n , et c o n s t a t e n t le déclin des terri toires occ iden taux 
après la période de l 'essor carolingien. Le Proche-Or ien t et les civilisations 
d'Asie on t a t te in t l ' apogée de leur déve loppemen t au X e siècle; Byzance , les 
E t a t s s laves se sont également r en fo rcés . 2. E p o q u e du féodal isme européen, 
de l ' I s l a m t u r c et de l 'Asie mongole; X I e — X I I I e siècles. Cette p a r t i e brosse le 
tab leau impress ionan t de l ' immense déve loppement que c o n n u r e n t à cette 
époque en Europe la société féodale e t la vie économique . L ' in tens i f ica t ion de 
la c i rcu la t ion des h o m m e s et des b iens a entraîné l ' épanouissement d u commer-
ce, l 'essor des villes, la général isat ion des m o u v e m e n t s c o m m u n a u x . Tous ces 
fac teurs o n t cont r ibué à l 'expansion e t à l'essor sp i r i tue l des sociétés d 'Eu rope 
occidentale . Cette poussée des sociétés occidentales coïncide avec le recul de 
l ' I s lam et de Byzance ; d 'au t re p a r t , l 'expansion mongole se t r o u v e en face 
d 'une société plus déve loppée et p l u s act ive sur laquel le elle n ' a q u e peu de 
prise. 3. Epoques des «Temps diffici les»; X I V e — X V e siècles. Les dernières 
recherches ont s u r t o u t é té fécondes d a n s l 'é tude des crises qui e u r e n t lieu au 
cours de ces siècles. O n assiste au r enve r semen t de la con jonc ture e t à l ' augmen-
ta t ion considérable de la populat ion accompagnés d ' u n e baisse r e l a t i ve du vo-
lume de la p roduc t ion , e t de la baisse parallèle d u n iveau de vie , baisse qui 
dura p e n d a n t plusieurs décennies, d ' ép idémies ca t a s t roph iques l a r g e m e n t fa-
vorisées p a r une longue sous-a l imenta t ion , et a y a n t rédui t à p r e s q u e un tiers 
la p o p u l a t i o n de l ' E u r o p e . Tout ceci a l la i t de pair avec de grandes crises politi-
ques et des guerres. L a puissance o t t o m a n e r ep résen ta i t une nouve l l e force 
expans ive . 
Le 4 e volume es t consacré au X V I e et au X V I I e siècle. A p a r t i r de la 
deuxième moitié du X V e siècle et p e n d a n t le XVI e , l ' E u r o p e occ identa le et les 
pays de la Médi te r ranée entrent de nouveau dans une phase a s c e n d a n t e de 
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déve loppement . L 'accro issement de la popula t ion , le niveau de déve loppement 
e t le volume des forces de p roduc t ion permirent u n essor plus r a p i d e et plus 
général que ce que l 'on ava i t vu au d é b u t du X I I I e siècle. La p a r t i e consacrée 
au XVI e siècle r eg roupe les idées a u t o u r de la n o t i o n de Renaissance . Elle passe 
en revue la société de la Rena issance , l ' H u m a n i s m e , la Renaissance li t téraire, 
a r t i s t ique , sc ient i f ique e t économique . Un chapi t re spécial est dédié à la Renais-
sance des religions. On parle ensui te de la Rena i s sance de l ' E t a t , du renfor-
cement des grandes monarchies absolues . Dans le cadre de la renaissance en 
pol i t ique extér ieure , on t r a i t e de la pol i t ique des gue r res pe rmanen t e s , des con-
di t ions s t ra tég iques de ces guerres, du déve loppemen t de la d ip lomat i e , etc. La 
pa r t i e consacrée au X V I F siècle e x a m i n e cette é p o q u e du poin t de vue de la 
crise. Elle passe en r evue les s y m p t ô m e s de la crise économique: le vo lume de la 
popula t ion et celui des ressources v i ta les ne son t p a s en accord, des famines 
et des crises économiques appa ra i s sen t , l ' i m p o r t a t i o n des m é t a u x précieux 
baisse, l ' a u g m e n t a t i o n des pr ix se r a l en t i t et fa i t b i e n t ô t place à la baisse. Tou t 
ceci mène au r a l en t i s semen t du déve loppement capi ta l i s te . D a n s u n ouvrage 
récen t «Una crisi economica 1619—1622» R. R o m a n o emploie des formules 
encore plus ne t t e s : «les crises aiguës successives q u i on t marqué les premières 
décennies du X V I I e siècle sont remplacées par une dépression p e r m a n e n t e et l 'on 
p e u t par ler non seu lemen t du ra len t i ssement d u déve loppement capital is te , 
mais d'une reféodalisation i m p o r t a n t e . Pour exp l ique r ces phénomènes , il évo-
que le déclin de la p roduc t ion agricole et son r e t a r d p a r r appor t à l ' augmen ta -
t ion de la popu la t ion . L a crise de l ' agr icul ture e u t des répercussions de plus 
en plus graves sur les crises pér iod iques industr ie l les et f inancières e t mena à 
p a r t i r de 1619—1622 à l ' a r rê t du déve loppement d u capi ta l isme anc ien . Ce déve-
loppement abou t i t à u n e phase de dépression d u r a b l e et à une reféodal isa t ion 
de grande envergure . Seule la Ho l l ande et en par t i e l 'Angleterre f i r e n t exception 
à cet te évolut ion. Cependan t , la crise du X V I I e siècle n 'a p a s ent ra îné de 
régression d é m o g r a p h i q u e comparab le à celle du X I V e siècle. — V e r a Zimányi 
a évoqué alors la discussion q u ' o n t soulevée l ' é t u d e de E . J . Hobsb «The 
general Crisis of t h e E u r o p e a n E c o n o m y in t h e 1 7 t h Century» e t l 'article de 
H . R. T revo r -Rope r : «The General Crisis of the 1 7 t h Century». 
Les au teurs du 4e vo lume examinen t pa r la suite l ' in tens i f ica t ion des 
lu t t e s de classe à la su i te des crises dans les sociétés anglaise, f r a n ç a i s e et hol-
landaise. Après l ' ana lyse de la crise de la pol i t ique in te rna t iona le , ils passent 
en revue la crise religieuse, spir i tuel le , scient i f ique e t ar t is t ique. U n chapitre 
est consacré aux l u t t e s cont re les crises. — La seconde part ie du l iv re t ra i te des 
re la t ions ent re l ' E u r o p e e t le N o u v e a u Monde d ' u n e pa r t , entre l ' E u r o p e et le 
v i eux monde (Afr ique , Asie, I s lam) d ' a u t r e p a r t , a insi que des problèmes des 
découver tes et de la colonisat ion. 
Le 5e vo lume, consacré au X V I I I e siècle (1715 —1815) a p a r u sous le t i t r e 
«Révolut ion intel lectuel le , t echn ique e t politique». L e premier l ivre es t consacré 
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à la révolut ion intellectuelle e t scientif ique q u ' a connue ce siècle, le second t r a i t e 
de la révolu t ion t echn ique ( technique mi l i t a i re , f inances , industr ie) . O n décr i t 
dans le t rois ième livre la compét i t ion des E t a t s européens, le déve loppemen t du 
na t iona l i sme; le qua t r i ème l ivre est consacré à l ' évolut ion de l 'Amérique en t re 
1713 et 1789. La deuxième par t i e de ce v o l u m e comprend l 'analyse d e la so-
ciété du X V I I I e siècle de la révolut ion f r a n ç a i s e et de l ' é p o q u e napoléonienne . 
L 'é tab l i s sement des périodes est fonc t ion des événemen t s poli t iques, néan-
moins, cet ouvrage consacre une large p lace à l ' examen de l 'économie. — Le 
6e vo lume t r a i t e du X I X e siècle (1815—1914); le 7e est consacré à l ' époque con-
t empora ine . 
Les col labora teurs de ces volumes o n t généra lement pr i s en cons idéra t ion 
les r é su l t a t s des recherches d 'his toire économique pour p résen te r les d i f f é r e n t s 
domaines de l 'h is toire . 
Les volumes de la Nouvel le Clio c o m p r e n n e n t les r é s u l t a t s les plus r écen t s 
des chercheurs f rança is dans les différents domaines de l 'h is to i re . Chacun d e ces 
volumes est consacré soit à l ' analyse à t r a v e r s les siècles d ' u n seul p r o b l è m e , 
soit à l ' ana lyse détail lée d ' u n e seule époque de moindre du rée . 
A la f in de son r a p p o r t , Vera Z i m á n y i a souligné que l'école f r a n ç a i s e 
d 'h is toire économique n ' a v a i t pas é t e n d u ses études à l 'Europe o r i en ta l e . 
«Cependant , les r ep ré sen tan t s de cette é p o q u e sont conscients du fa i t q u e ce 
déve loppement , présenté dans ses lignes les p lus générales comporte des décala-
ges i m p o r t a n t s d ' u n pays à l ' au t re , et s u r t o u t entre les pa r t i e s occidentales et 
orientales de l 'Eu rope , décalages qui p o u v a i e n t aller que lques fois j u s q u ' à un 
renversement de phases . D ' a u t r e par t , ces sociétés é ta ien t en relations e t m ê m e 
en in terac t ion . Il semble nécessaire de p r e n d r e en considérat ion, lors de l ' é labo-
ra t ion de la nouvel le syn thèse de l 'histoire hongroise, ces impor t an t s r é s u l t a t s , 
et d ' examine r ce qu' i l f a u t en utiliser a f in que le déve loppement de la société 
hongroise soit mieux représen té dans ses re la t ions avec l 'h is toi re généra le des 
sociétés européennes». 
Antal Bartha, c and ida t ès sciences h i s tor iques , chargé de recherches à l ' In -
s t i tu t des Sciences His tor iques , a présenté u n rappor t su r «Les problèmes des 
périodes de Г histoire de Russie à l'époque du féodalisme, tels qu'ils apparaissent sur 
les pages de la revue Voprosy Istorii, de 1945 à 1962». Le r appo r t eu r p a s s e d 'a-
bord en revue les problèmes de la genèse d u féodalisme russe . 
Selon S. M. Soloviev, éminent h is tor ien du siècle de rn ie r , on p e u t pa r l e r 
de l ' un i té du processus h is tor ique dans la m e s u r e où «l 'histoire des Slaves orien-
t a u x fa i t o rgan iquement pa r t i e de l 'histoire européenne, m a i s elle a ce t t e pa r t i -
culari té que la société slave est une société marginale . . . L'Asie a p é n é t r é en 
Europe mais ce t te péné t r a t i on a tou jours passé par les S laves or ientaux, p u i s la 
société slave européenne a péné t ré en Asie e t a conquis u n e part ie i m p o r t a n t e 
de ce con t inen t . Du point de vue de l ' ex is tence et de l ' idéologie de la socié té , 
la Russie se développe c o m m e une pa r t i e de l 'Europe , b ien qu'il ex i s t e , du 
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p o i n t de vue des contenus, des formes, et de la catégorie tempore l le , des d é c a -
lages impor tan ts .» 
Dans sa d iv i s ion en pér iodes de la p réh i s to i re russe, B. D. Grekov a f a i t de 
l 'existence et de la forme de l ' E t a t le critère de l ' é tab l i ssement des périodes p o u r 
la préhistoire généra le des S l aves or ientaux. Iouchkov a c r i t i qué cette concep-
t i o n en disant qu ' e l l e ne p e r m e t p a s de saisir les format ions de classe p r imi t ives . 
A. Niéoussikhine, historien d u droi t , s 'est p réoccupé du problème de l ' E t a t 
b a r b a r e (V. I . 1946. 4.). «Il a t e n t é d 'expl iquer sa format ion p a r la féodal isa t ion 
des rapports de propié té , par le déclin des f o r m e s de propr ié té c o m m u n a u t a i r e s 
e t pa r la na i s sance des fo rmes de propriété féodales.» Iouchkov a éga l emen t 
consacré un t r a v a i l impor tan t a u problème d e l ' E t a t b a r b a r e (ou préféodal) e t 
des rapports de classes pr imit i fs (V. I . 1946. 7.) . Cet auteur nie l 'existence d ' u n e 
f o r m e d ' E t a t t r ans i to i r e p r é p a r a n t le féodal i sme. L ' E t a t b a r b a r e existai t sous 
d e u x var iantes . L ' i n t e r p é n é t r a t i o n et la l u t t e des formes de propr ié té c o m m u -
nau ta i res et p r i v é e s carac tér i sent également ces deux t ypes d ' E t a t qui ne son t 
n i esclavagistes, n i préféodaux, mais p rodu i t s d ' une double fo rmat ion de clas-
ses . — Selon A. ZimineÇVA. 1950. 3.) c'est a u x I X e et Xe siècles qu ' appa ra i s sen t 
d e s conditions féodales qui ne se sont généralisées qu'à p a r t i r du milieu d u X I e 
o u à la r encon t re du XI e et d u X I I e siècle. A. Piankov (V. I . 1950. 5.) e s t ime 
q u e la notion d e «l'époque pré féoda le se r a t t a c h e à l 'ère d u féodalisme e t il 
f a u t fixer le d é b u t de cette é p o q u e aux V I I e — V I I I e siècles. L a général isat ion 
d u féodalisme se situe entre le X I e et le X V e siècle.» V. Dovjenok et H. Brai-
tchevski (V. I . 1950. 8.) r e j e t t en t la notion d u préféodal et cons idèrent que l ' é t a t 
d e Kiev était u n E t a t féodal. Se lon Pachouto et Tcherepkine (V. I . 1951. 2.), «on 
p e u t ra t tacher l ' E t a t de Kiev à la période d u féodal isme; l ' é p o q u e préféodale se 
r a p p o r t e aux t e m p s antérieurs a u IX e siècle. L ' époque qui v a du IX e siècle à la 
f i n du XI e ou a u début du X I I e , peut ê t re caractérisée p a r les condit ions du 
h a u t féodalisme. 
La r é d a c t i o n a tiré les l eçons de cet te discussion dans u n article qui con-
s idère l 'E ta t de K i e v comme u n e format ion d u h a u t féodal isme. (V. I. 1951. 3.) 
I. V. Sozine (V. I . 1957. 6.) y a j o u t e cette conclusion générale : «à l 'époque de la 
décomposi t ion d e la c o m m u n a u t é pr imi t ive , les condit ions sont réunies t a n t 
p o u r la na issance de l 'ordre esclavagiste q u e pour celle de l 'ordre féodal». I l 
rappel le ensui te les conditions d e la réal isa t ion concrète de l ' une ou de l ' a u t r e 
p a r t i e de ce t te a l te rna t ive , c o m m e la t e c h n i q u e de l 'u t i l i sa t ion du fer, la t ech -
n i q u e de l ' ag r i cu l tu re et le mi l i eu géographique . E n Europe orientale , l ' agr icul -
t u r e demande b e a u c o u p de t r a v a i l ce qui exc lu t l 'emploi massif des esclaves. L 'es -
c lavage p a t r i a r c a l n'est j a m a i s devenu la b a s e des condi t ions de p r o d u c t i o n . 
De l 'avis d e M. N. Meiman et S. D. Skazkine (V. I . 1960. 1.), c e r t a in s 
historiens ont démesurémen t exagé ré l ' impor t ance de l 'esclavage dans la genèse 
d u féodalisme. L e s conditions d ' appa r i t i on de l 'esclavage e t du féodalisme ont 
plusieurs t r a i t s communs. 
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Selon le r a p p o r t e u r , A. Ba r tha , I o u e h k o v avai t ra i son de dire q u ' i l n ' y 
a pas eu d ' é t a t préféodal selon le sens d o n n é par cer ta ins historiens m a r x i s t e s 
à ce t e r m e . Mais il ne s 'es t pas rendu c o m p t e de ce que, n i dans l ' E t a t de Kiev , 
ni dans l ' E t a t mongol , ni même dans les royaumes anglo-saxons les p lus déve-
loppés il n ' y avai t pas de classes d 'esclaves et de maî t res d 'esclaves . C'est Niéoussi-
khine qui a reconnu le f a i t q u ' à l 'époque de la décomposi t ion de la société com-
m u n a u t a i r e , les Slaves o r i en t aux n ' a c h e t a i e n t pas, mais venda ien t des esclaves. 
E n ou t re , l 'esclavage pa t r i a r ca l est essent iel lement d i f f é ren t de la fo rme classi-
que de l 'esclavage, c o m m e l 'a souligné Sozine. La no t ion d ' E t a t b a r b a r e n ' e s t 
donc pas admissible; la not ion de h a u t féodal isme semble utilisable, d ' a u t a n t 
que la fonc t ion essentielle de ces E t a t s é ta i t de renforcer les rappor ts de classes 
f éodaux , à par t i r des Iles Br i tann iques j u s q u ' e n Asie in té r ieure . 
E. A. Kosminski, E. V. Goutnova et N. A. Sidorova (V. I . 1957. 11.) «con-
sidèrent j u s t e m e n t c o m m e le plus g rand résu l ta t des recherches poursu iv ies 
p e n d a n t 40 ans pa r les médiévistes marx i s t e s soviét iques, qu'elles on t pe rmis 
l ' é tab l i ssement des pér iodes générales e t p rouvé , t ou t a u moins en ce qu i con-
cerne les pays les plus développés d ' E u r o p e , que la not ion d u Moyen Age e n t r e le 
milieu du Ve et le X V I I e siècle correspond au règne des condi t ions du féoda l i sme. 
E n ana lysan t le problème de runification des territoires russes et de la 
centralisation de VEtat, A. B a r t h a a rappelé les déve loppements de P. S m i r n o v 
qui ava i t refusé de m e t t r e le principe n a t i o n a l au p remier p lan de l ' ana lyse de 
la f o r m a t i o n de l ' E t a t central isé de Moscou (V. I . 1946. 2 — 3.). Il considère la 
f o rma t ion de l ' E t a t de Moscou comme l ' événement cap i t a l des XIV e e t XV e 
siècles, Moscou, au X I V e siècle, joue dans l 'his toire de la Russie un rôle ana lo-
gue à celui de la N o r m a n d i e du X e siècle d a n s l 'histoire de la France. 
E n réponse a u x opinions défendues p a r P . Smirnov , I. Smirnov et Ma-
vrodine soul ignent que les méthodes de gouvernement d ' I v a n Kal i ta et la poli-
t ique d ' i m p ô t p ra t iquée p a r la Horde d ' O r n ' o n t pas favor i sé le déve loppement 
des forces de p roduc t ion . Aucun changemen t capi tal d a n s la technique agricole 
n 'es t su rvenu aux X I V e — XV e siècles; la physionomie des classes sociales est 
demeurée inchangée. 
Selon Iouehkov, il f a u t 1. établir les cadres chronologiques de la f o r m a t i o n 
de l ' E t a t russe; 2. m e t t r e en valeur les d i f férences essentielles entre les déve lop-
pements russe et oues t -européen; 3. examine r le rôle des masses populaires dans 
le processus de cent ra l i sa t ion ; 4. procéder à l 'analyse de la format ion d u grand 
peuple russe para l lè lement à l 'analyse de la cent ra l i sa t ion . De l 'avis de Bazi-
levitch, Smirnov l imite le problème du déve loppement des forces de p r o d u c t i o n 
à l ' agr icu l ture , bien qu ' i l faille «rechercher dans l ' u rban i sa t ion la cause de la 
cent ra l i sa t ion ainsi que celle des phénomènes sociaux e t politiques qu i l 'ac-
compagnent .» 
Les p r inc ipaux problèmes conce rnan t les cadres chronologiques e t la 
subs tance de la cent ra l i sa t ion russe n ' o n t p a s été résolus. Ces problèmes sont 
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les suivants : «1. L'histoire sov ié t ique doit-elle et peut-elle r ompre avec les 
s chémas hérités d u XIX" siècle? 2. En quels processus faut- i l chercher les phé -
nomènes q u a l i t a t i v e m e n t n o u v e a u x qui ont m e n é à la cen t ra l i sa t ion? 3. Quelle 
e s t la relation des problèmes chronologiques e t des p rob lèmes de con t enu 
concernan t les pér iodes de l ' h i s to i re russe a v e c les problèmes se r a p p o r t a n t à 
la division chronologique de l 'h i s to i re européenne?» 
Par lant de la division en périodes de l 'h is to i re de la paysanner i e russe , 
Grekov rappelle q u e la rente en espèces et la corvée ne gagnen t de ter ra in q u ' à 
p a r t i r du milieu d u XVI0 siècle. 
Le XVI e siècle est, dans t o u t e l 'Eu rope , l 'époque des g randes t r ans fo r -
ma t ions . Il f a u t chercher la c a u s e principale de la divergence dans l 'élargisse-
m e n t du m a r c h é intérieur en Russ ie . Il y a u n e relation t r è s é t roi te en t re ce 
f a i t et le c h a n g e m e n t de la s t r u c t u r e de l ' E t a t . 
La discussion que l ' I n s t i t u t d 'His toire de Moscou a organisée à la f i n de 
1948 a été essent ie l lement consacrée à la p rob léma t ique d u rôle de l ' E t a t 
moscovi te . (V. I . 1949. 4.). 
S. V. Bakhrouchine a pr i s position en f a v e u r des critères complexes d a n s 
la définit ion des périodes. Il a s i tué l ' époque de l ' E t a t russe centralisé en t r e 
la seconde moi t i é du XVe siècle et la p remiè re part ie du X V I I e . Pa r con t re , 
S. Iouchkov c ro i t découvrir les débuts de la central isat ion dès le milieu d u 
X I V e siècle; ce processus se s e r a i t terminé avec le règne d ' I v a n le Terr ible . 
Selon cet a u t e u r , le processus de l 'unif icat ion des terr i toires russes et de la 
fo rma t ion de l ' E t a t centralisé é t a i t accompagné pa r le déve loppement de l ' E t a t 
f o n d é sur la r ep résen ta t ion des Ordres . Il e s t ime que cette dern iè re «ne cons t i tue 
p a s pour l ' essent ie l une l imi t a t ion du pouvo i r du tzar ; c 'es t l ' abou t i s semen t 
d ' u n processus q u i mène à la na i ssance des o rganes de gouve rnemen t central isés 
e t prépare la f o r m a t i o n des o rganes de la m o n a r c h i e absolue». (V. I . 1950. 1.) 
D ' a u t r e s a u t e u r s on t cependant adop té l 'op in ion de Bazi levi tch selon lequel la 
central isa t ion commence à p a r t i r des années 80 du XVe siècle. 
En ce qu i concerne les cr i tè res adoptés p o u r la déf in i t ion des pér iodes 
p o u r cette é p o q u e , l 'opinion des différents a u t e u r s est éga lement d ivergente . 
Zimine propose comme cr i tère la lut te des classes (V. I . 1950. 3.). Piankov 
es t ime que c ' e s t la couche sociale régnante qu i doit cons t i t ue r la référence 
nécessaire (V. I . 1950. 5.). Miller at t i re l ' a t t e n t i o n sur les phénomènes de la 
supers t ruc tu re (V. I . 1950. 11.). I. Smirnov r e j e t t e la référence exclusive a u x 
l u t t e s de classes, é t a n t donné q u e «la notion m a r x i s t e de lu t t e des classes impli-
q u e la conquête d u pouvoir d a n s les cadres de la nation». 
Selon A. Predtiétchenski, «les critères p o u r l ' é tabl issement des périodes ne 
p e u v e n t être q u e des phénomènes complexes; les limites de pér iodes sont m a r -
quées par des phénomènes de crise» (V. I . 1950. 12.). 
Selon Pachouto et Tchérépnine (V. I. 1951. 2.), les changements du mode de 
production p e u v e n t consti tuer le critère r eche rché ; à l ' in tér ieur de cet te ca té -
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gorie, il f a u t sur tout p r e n d r e en considéra t ion le r appo r t des forces de p roduc t i on 
et des condi t ions de p r o d u c t i o n , ainsi que les phases d u déve loppement de la 
lut te des classes. Il ne f a u t pas négliger non plus les f ac t eu r s extér ieurs . — 
Après les succès de la guer re de 1480 cont re les Mongols, la cent ra l i sa t ion a 
considérablement progressé : Moscou a acquis l ' i ndépendance to ta le . On a éli-
miné les différences qui ava ien t existé en t re les sys tèmes jur id iques des diffé-
rentes p r inc ipau tés russes . Para l l è lement au processus de centra l isa t ion, des 
changemen t s impor t an t s son t apparus en ce qui concerne le r a p p o r t des forces à 
l ' in tér ieur de la classe r é g n a n t e . Le déve loppement économique n 'es t c e p e n d a n t 
pas h o m o g è n e ; la f o r m a t i o n d 'un m a r c h é russe un ique se poursu i t à p a r t i r de 
l 'époque d u morcel lement et dure j u s q u ' a u X I X e siècle. 
E n t i r a n t les leçons de cette discussion, la r édac t ion (V. I . 1951. 3.) a 
considéré comme un é l émen t positif la condamna t ion des po in t s de vue dogma-
tiques. — On ne peut a d m e t t r e dans l ' é tab l i ssement des périodes un point de 
vue exclusivement concentré sur l'Etat. L a prise en cons idéra t ion de la l u t t e des 
classes est impor tan te , ma i s le conflit des forces de p roduc t i on et des condi t ions 
de p roduc t ion ont pris des formes t o u j o u r s différentes . On ne peu t faire abs t r ac -
tion de l ' invasion des Mongols. Les opposi t ions conce rnan t la cen t ra l i sa t ion 
para issent insurmontab les . C'est le processus économique et social qui est 
l 'essentiel, les fonctions de défense mil i ta i re é t an t secondaires . 
La discussion a c o n t i n u é de se poursu ivre . L 'ar t ic le de A. Zimine et A. A. 
Preobrajenski at t i re l ' a t t e n t i o n sur le f a i t que lors de la centra l isa t ion e t de 
l 'unif icat ion des terr i toi res russes, les l u t t e s de classes on t pris une forme pa r t i -
culière avec les m o u v e m e n t s héré t iques au XV e siècle, et avec la Ré fo rme et 
l ' H u m a n i s m e au XVe e t a u XVI e siècle. (V. I . 1957. 12.). 
D a n s une étude t r è s connue (V. I . 1958. 2.), consacrée au deuxième ser-
vage, S. D. Skazkine a t t i r e l ' a t t en t ion sur l ' impor tance qu ' i l f au t a t t r i b u e r à 
la recherche des in ter re la t ions au n iveau de l 'histoire universel le pour u n meil-
leur choix des critères a u momen t de l ' é tab l i ssement des périodes. Ces in te r -
relations appara issent m ê m e à un m o m e n t où l ' évolu t ion agraire a pris une 
forme d i amé t r a l emen t opposée en Occident et en Orient . A l ' E s t de l 'E lbe , c'est 
le r en fo rcemen t du féoda l i sme qui est l ' é lément capi ta l après le XVI e siècle. Il 
est t rès i m p o r t a n t , pour comprendre le deuxième servage, de prendre en consi-
dérat ion le f a i t que dans l ' évolut ion générale qui s 'est déroulée à l 'Es t de l 'E lbe , 
l 'évolut ion russe possède des carac tér i s t iques spécif iques, non général isables. 
E n e x a m i n a n t la p rob l éma t ique de l ' E t a t russe centra l isé , M. A. Sakharov 
att ire l ' a t t e n t i o n sur le f a i t que dans le domaine des condi t ions agraires on ne 
voit a p p a r a î t r e d ' é léments n o u v e a u x q u ' à pa r t i r de la f in du XV e siècle. P a r m i 
les condi t ions qui ont p e r m i s la cent ra l i sa t ion , le r a p p o r t des forces féodales et 
de celles des villes reste t o u j o u r s peu clair. — Po l i t i quemen t , l ' E t a t russe du 
XVI e siècle est un é ta t despo t ique . On ne peu t parler de monarch ie nobil iaire et 
bu reauc ra t i que qu 'à p a r t i r du X V I I I e siècle. 
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E n f a i s a n t la crit ique des concept ions concernan t la crise des X I V e — X V e 
siècles, M. A. Brag (V. I . 1960. 8.) ne nie pas l ' impor tance de celle-ci, mais 
souligne q u ' o n ne peut par le r que d 'une récession économique tempora i re qui 
p rend son or ig ine non dans la crise générale du féodalisme, ma i s dans celle du 
sys tème d o m a n i a l . L 'économie allodiale a é té remplacée pa r une économie agrai-
re fondée sur la pet i te paysanner i e , ce qui cons t i tua i t un progrès à l ' in tér ieur 
d u féodal isme. 
En f a i s a n t le bilan des opinions qui se sont a f f ron tées dans l 'histoire 
soviétique à p ropos des p rob lèmes de la division chronologique, A. B a r t h a a 
p u tirer les conclusions s u i v a n t e s : 
1. L ' i nce r t i t ude est t o t a l e en ce qui concerne le d é b u t et la f in de la 
cent ra l i sa t ion russe. 
2. Le processus h i s to r ique t rès lent qu i caractérise généra lement le féo-
dalisme a é té cons idérab lement inf luencé p a r l ' inégalité du déve loppement des 
différentes p a r t i e s de cet i m m e n s e ter r i to i re . I l est ainsi t r ès difficile de saisir, 
à t ravers l 'h i s to i re de mille ans , «les po in t s de concent ra t ion des phénomènes 
sociaux, économiques , pol i t iques et idéologiques, d o n n a n t lieu à des change-
men t s qua l i t a t i f s tels qu'i l soit légitime d ' y a t t ache r des l imites de périodes». 
3. Il n ' e s t pas facile de résoudre le p rob lème des re la t ions ent re les pério-
des de l 'h is toire nat ionale russe et les périodes de l 'histoire universel le européen-
ne . Les g raves tragédies p rovoquées j u s q u ' a u milieu du X V I I e siècle p a r des 
circonstances extérieures on t mené à la concept ion des t ragéd ies nat ionales . 
Pachou to e t Tchérépnine o n t rectif ié ce t te manière de voir en c r i t iquan t l 'exa-
gération des menaces extér ieures , mais ils on t const i tué une sous-période en 
rappor t avec l ' inf luence de la domina t ion mongole. Kosminsk i et Gou tnova 
me t t en t à l ' ac t i f des médiévis tes soviét iques la division en pér iodes qu'ils ont 
fa i te du féoda l i sme européen. Cette division fa i t commencer le féodalisme au 
milieu du V e siècle. L ' E t a t de Kiev est né p e n d a n t la seconde moit ié du I X e 
siècle, il a é t é dé t ru i t au mil ieu du X I I I e . 
4. «Le divorce qui a eu lieu dans l 'h is to i re européenne au X I I I e siècle 
offre la possibi l i té de me t t r e en relat ion les périodes de l 'h is toire nat ionale avec 
celles de l 'h i s to i re universelle. Dans la pa r t i e Es t de l 'Eu rope la seconde édit ion 
du servage cons t i tue une l imi te de période qui a défini qua l i t a t i vemen t la ma r -
che ul tér ieure de l 'histoire russe . C'est la reconnaissance de ce fa i t qui a mené à 
la déf ini t ion de la cent ra l i sa t ion russe c o m m e é tan t un p h é n o m è n e don t le 
contenu social e t économique relève du féodalisme.» Beaucoup de quest ions 
sont c e p e n d a n t restées sans réponse. Selon Skazkine , la d i f férence qui appa ra î t 
au XVI e siècle entre Eu rope occidentale e t Eu rope or ientale est liée à la diffé-
rence de l ' ensemble de la s t r u c t u r e sociale. 
5. «La polarisat ion des opinions au su j e t des cri tères de l 'é tabl issement 
des périodes, suggère que personne ne s 'es t j amai s occupé de ce t te époque de 
l 'histoire russe du strict p o i n t de vue des possibilités de la division chronológi-
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que. Bien que la cent ra l i sa t ion et le p roblème du régime des Ordres a ien t é té 
placé au cent re des in térê ts en t a n t que cr i tère de période, on ne rencontre p a s , à 
propos de ces phénomènes , d ' ana lyses s u f f i s a m m e n t claires déf in issant les p r in -
cipes de l ' é tabl issement des périodes. Malgré tou tes les t e n t a t i v e s de d i f fé ren-
ciation en t re les deux phénomènes , le p rob lème de l'unification des t e r r i to i res 
russes et celui de la centralisation de l ' E t a t n ' o n t pas é t é su f f i s ammen t dis-
t ingués . 
6. Les fa i t s du déve loppement social e t économique ont pris la p lace 
p r é p o n d é r a n t e qui leur r ev ien t pa rmi les cr i tè res de l ' é tab l i ssement des pér io-
des. La r e m a r q u e de Skazkine qui fai t du X V I e siècle une l imi te de pér iode est 
impor t an t e , mais il ne f a u t p a s oublier son allusion à la s i tua t ion spéc i f ique 
de la Bussie. 
Pa rmi les problèmes concernant l'établissement des périodes du féodalisme en 
déclin et de la genèse du capitalisme, les plus i m p o r t a n t s sont re la t i fs au ca r ac t è r e 
essentiel et au débu t de la genèse du capi ta l i sme en Bussie . 
Selon I. Bak qui f u t le premier à s ' occuper des années 1740—50, P i e r r e 
I " n ' a fondé que 130 et non 200 m a n u f a c t u r e s ; ces dern ières n 'on t pas eu de 
supér ior i té décisive par r a p p o r t à la pet i te p roduc t ion m a r c h a n d e (V. I . 1948 — 
4). S. Borovoi donne l ' ana lyse du rôle des b a n q u e s fondées en t re 1720 et 1770 
p a r décrets d ' E t a t (V. I . 1948. 5). De l ' av is de Stroumiline (V. I . 1948—6) la 
crise du féodal isme russe commence dès le X V I e siècle. D a n s le domaine des 
redevances à l ' E t a t , les r en te s en na ture son t remplacées p a r les rentes en espè-
ces. L 'époque des m a n u f a c t u r e s commence dès le XVII e siècle. Pa r con t re , S. 
V. Bakrouchine estime que les éléments d u capi tal isme ne sont apparus q u ' à 
pa r t i r de la seconde moitié du X V I I I e siècle. I l considère le règne de P ie r re I e ' 
comme une monarch ie éclairée. M. N. Droujinine fait da t e r le capital isme russe 
des années 1760. Ces idées on t é té critiquées p a r M. Goudochnikov (V. I . 1950. 1.) 
qui si tue l ' appa r i t ion des é léments capi ta l is tes entre 1720 e t 1812. L ' é p o q u e 
1812—1861 cons t i tue une é p o q u e homogène les idées des révolu t ionnai res nobles 
r e m o n t a n t à 1812. 
Selon P. Bakanov (V. I . 1950. 2), on p e u t observer l 'un i f ica t ion progres -
sive des marchés locaux au X V I e et au X V I I I e siècle. L ' aggrand i s semen t t e r r i -
tor ia l du pays a précédé l ' in tens i f ica t ion des relat ions économiques . — Selon 
D. A. Borisov (V. I . 1950. 3), les m a n u f a c t u r e s capi tal is tes ne sont a p p a r u e s 
q u ' à par t i r d u milieu du X V I I I e siècle. — B. Jakovlev (V. I . 1950. 9) s i tue 
l ' épanouissement de l ' accumula t ion pr imi t ive des cap i t aux à l 'époque du r ègne 
de Pierre I e r . — I. Mille (V. I . 1950. 11) es t ime que ce n 'es t p a s dans le d o m a i n e 
économique qu ' i l f a u t r echercher les ra isons de l ' impor t ance de 1812, m a i s 
dans le déve loppement spec tacula i re de la conscience na t iona le . — L'étude 
synthétique de Pachouto et Tchérépnine conclut que la f o r m a t i o n du marché russe 
se poursuivi t à pa r t i r du d é m e m b r e m e n t f éoda l j u squ ' au d é b u t du X I X e siècle. 
L a crise du féodal isme à du ré de la f in du X V I I I e siècle à 1861. 
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L'article de la rédaction (V. I . 1951. 3), en t i ran t les conclusions de la dis-
cussion si tue la fo rmat ion d u marché russe a u XVII e siècle e t souligne que ce 
processus a é t é ralent i pa r l ' i n te rven t ion suédo-polonaise . 
Selon A. M. Pankratova (V. I . 1953. 9) la product ion m a r c h a n d e ne d o n n e 
pas a u t o m a t i q u e m e n t na issance au capi ta l i sme. Le passage au capi ta l isme n ' a 
p a s encore commencé dans la Russie du X V I I e siècle. — L. V. Danilova e t V. T. 
Pachouto a t t i r e n t l ' a t t en t ion sur la p roduc t ion marchande antér ieure au X V I I e 
siècle (V. I . 1954. 1). Selon M. V. Netchkina c 'est dans la p roduc t ion qu ' i l f a u t 
rechercher les cri tères des pér iodes a scendan tes et descendan tes du féodal isme. 
(V. I . 1955. 3) — Selon I. V. Kouznetsov (V. I . 1956. 10), les m a n u f a c t u r e s qui 
o n t employé la m a i n - d ' œ u v r e des serfs on t conservé leur carac tère féodal jus-
q u ' a u milieu d u X V I I I e siècle. — P. I. Mikhailov (V. I . 1957. 2) a m o n t r é que , 
p e n d a n t la seconde moitié d u X V I I I e siècle, les riches en t rep reneurs p a y s a n s 
o n t acheté les serfs qui t r ava i l l a ien t dans les m a n u f a c t u r e s de coton e t de 
tex t i l e et qui é ta ien t inscrits au nom de que lques riches seigneurs . 
Après l ' impor t an t e é t u d e de Skazkine, c 'est V. V. Sivkov qui s 'est occupé 
p o u r la p remiè re fois de la genèse de la p r o p r i é t é t e r r ienne bourgeoise. On n ' a 
autor isé en Russ ie les c o m m e r ç a n t s à f o n d e r des usines e t des fabr iques q u ' à 
pa r t i r de 1760 — 70, mais la bourgeoisie n ' a p u accéder à la propr ié té t e r r i enne 
qu ' ap rès l ' o rdonnance du T z a r de 1801. 
M. V. Nétchkina a soumis à la discussion sa concept ion p o r t a n t su r les 
périodes a scendan tes et descendan tes du féodal isme (V. I . 1958. 7.). Selon cet 
au t eu r , la discussion sur les m a n u f a c t u r e s russes a été un i l a té ra le en ce qu 'e l le a 
t r o p insisté su r le problème des condit ions de product ion . L a naissance de ces 
m a n u f a c t u r e s témoigne de l ' a u g m e n t a t i o n de la p roduc t iv i t é . Il f a u d r a i t exa-
miner , dans la perspect ive d u déve loppement des forces de p roduc t ion , l ' impor -
t ance du t r a v a i l des serfs e t celle des salariés dans les m a n u f a c t u r e s . Q u a n d elle 
pose le p rob l ème en ces t e r m e s , Né tchk ina est ime que l ' emplo i des serfs dans 
les m a n u f a c t u r e s cons t i tua u n progrès ve r s le capi ta l isme. 
Par con t r e , A. M. Sakharov (V. I . 1959. 1.) pense q u e l 'on ne p e u t consi-
dérer les m a n u f a c t u r e s fondées sur le t r a v a i l obligatoire c o m m e des en t repr i ses 
capi tal is tes e t qu ' i l n 'y a p a s de relation e n t r e le déve loppement m a n u f a c t u r a i 
e t la genèse d u capi ta l isme russe . 
Skazkine et A. N. Tchistozvonov (V. I . 1959. 6.) on t expl ic i tement posé le 
problème de la genèse du capi ta l isme du p o i n t de vue de l ' é tab l i ssement des 
périodes. Selon les auteurs de «L'Histoire mondiale», les opin ions sont ex t r ême-
m e n t pa r t agées au sujet de l ' accumula t ion pr imit ive des c a p i t a u x et d u d é b u t 
d u capi ta l i sme en Russie e t , de façon généra le , en Europe orientale. Les médié-
vistes croient découvrir d a n s le «second servage», dans l ' appa r i t i on des m a n u f a c -
tu re s féodales , une p reuve d u r en fo rcemen t du féodal i sme, tandis q u e pour 
d ' au t re s ces phénomènes r ep résen ten t u n m o d e par t icul ier du déve loppement 
capi tal is te . 
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V. M. Lavrovski (У. I. 1959. 8.) est, p o u r l 'essentiel, d ' a cco rd avec la con-
cept ion de Skazkine sur l ' exis tence de deux voies différentes d a n s le développe-
m e n t à pa r t i r d u X V I e siècle, e t il accepte son opinion conce rnan t l ' iden t i t é 
f ondamen ta l e d u déve loppement f rançais et angla is . Mais il i n t rodu i t quelques 
nuances dans ce t t e conception, e t fait la c r i t i que des h i s tor iens fac i lement 
po r t é s à exagérer les par t icu lar i tés nat ionales . Selon lui, la f o r m a t i o n des condi-
t ions capi ta l is tes dans l ' agr icu l ture a duré de 1861 à la r é f o r m e de Stolypine. 
— V. A. Goloboutski situe la pé r iode du déclin du féodalisme en t re les XV e — 
X V I I e siècles e t les années 60 d u X I X e (Y. I . 1959. 9.). — I. V. Kouznetsov 
(V. I . 1959. 11.) es t ime q u ' e n t r e le XVe et le X V I I I e siècle le système moné-
ta i re , la c irculat ion des marchand i ses et le s y s t è m e du m a r c h é ont connu u n 
déve loppement no tab le , mais ce déve loppement allait de pa i r avec le renforce-
m e n t de l 'ordre féodal . Le X V I e siècle est u n e époque de crises, le X V I I e es t 
celle de l 'essor économique. La pér iode du décl in du féodal isme e t du dévelop-
p e m e n t du capi ta l i sme commence , dans l ' i ndus t r i e , au d é b u t d u X I X e siècle, 
dans l ' agr icu l ture , au t o u r n a n t d u X V I I I e et d u X I X e siècle. — S. G. Stroumi-
line fa i t da te r le débu t des condi t ions capi ta l i s tes du X V I e siècle (V. I . 
1961. 9.). 
Nétchkina (V. I . 1962. 12.) a t i ré les conclusions de ce t t e discussion. El le 
considère que le déclin du féodal i sme commence à par t i r d u X V I e siècle. «Le 
sys tème du féodal isme sera encore p répondé ran t pendan t des siècles, mais il n e 
con t inuera plus à se développer , parce que les phénomènes n o u v e a u x agissent 
con t re le féodalisme». 
A. B a r t h a a t i ré ensuite u n cer ta in n o m b r e de conclusions. 
1. I l serait i m p o r t a n t de décider s'il f a u t compte r le décl in du féodal isme 
russe et la genèse du capi ta l isme à par t i r des X V I e — X V I I e siècles, ou p l u t ô t 
à p a r t i r de la seconde moitié d u X V I I I e . Cet te pér iode se t e r m i n e indiscutable-
m e n t en février 1861. 
2. Un p rob lème encore n o n résolu rend difficile la dé f in i t ion de la l imi te 
de ce t t e période. I l s 'agit des phénomènes ind i scu tab lement n o u v e a u x qui son t 
a p p a r u s après le X V I e siècle. S 'agi t - i l d 'un r e n o u v e a u de la v i t a l i t é du féodalis-
me, du r en fo rcemen t de son sys t ème , ou au con t ra i re , s 'agit-il de phénomènes 
en t i è remen t é t r ange r s au féodal i sme, phénomènes qui cons t i tuera ien t a u t a n t 
d ' é t apes de l ' évolu t ion cap i t a l i s t e? Personne ne m e t en dou te la réalité du se-
cond servage, ma i s les discussions sont d ' a u t a n t plus vives en ce qui concerne 
la t e n d a n c e de l ' évolut ion des fo rma t ions économico-sociales issues de ce second 
servage. Quand nous discutons de nos propres problèmes conce rnan t l 'établisse-
m e n t des périodes, il f au t t o u j o u r s revenir a u x problèmes qui appara i ssen t a u x 
a len tours du X V I e siècle. 
3. J u s q u ' à la seconde moi t ié du X V I I I e siècle, il est peu fondé de par le r 
d ' é léments capi ta l is tes dans le déve loppement russe. Cependan t , au milieu d u 
règne to ta l des condit ions féodales , le progrès économique e t t echnique é t a i t 
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possible, à cause même de la mult ipl ici té des dépendances féodales. Mais ceci 
ne change r ien à l 'essentiel du féodalisme. Quand il s ' ag i t de juger du dévelop-
pement hongrois , il ne f a u t pas oublier q u ' e n Russie, p a y s qui étai t au X V I I F 
siècle à l ' apogée de son exis tence na t iona le , c 'est-à-dire dans une s i t u a t i o n où 
son déve loppement n ' a a u c u n e m e n t é té cont rar ié pa r les intérêts économiques 
des puissances é t rangères , les m a n u f a c t u r e s fondées su r le t ravai l des serfs 
fu ren t ru inées dès que sous l ' inf luence des mesures de r é f o r m e du gouve rnemen t 
du tzar na î t , même sous u n e forme res t re in te , le marché d u travail sa lar ié libre. 
Les grandes m a n u f a c t u r e s de fer et d 'ac ier de l 'Oural, fondées sur le t r a v a i l des 
serfs, n ' o n t pas condui t au déve loppement capi ta l is te et ont fa i t fa i l l i te à 
l 'époque de la crise des condi t ions féodales . 
4. On ne peut considérer comme déf ini t ives les solut ions proposées pour 
la déf in i t ion du début de la période du décl in du féodal i sme russe. «Tout por te 
à croire que les recherches concernant le déclin du féodal i sme et l ' appa r i t i on des 
éléments capi tal is tes on t pr is essor en Un ion Sovié t ique sous l ' in f luence de 
cet te discussion. La prise en considéra t ion de d o c u m e n t s jusque m a i n t e n a n t 
inconnus, modif iera ce r t a inemen t les pr ises de posit ion, b ien qu'il soit vra isem-
blable que les nouvelles recherches n ' i n f i r m e r o n t pas le caractère f éoda l de 
l 'ensemble d u système issus du second servage». 
Au cours de la discussion générale, le professeur Pál Zsigmond Pack, 
membre cor respondan t de l 'Académie, professeur d 'un ivers i t é , a soul igné qu'il 
serait souha i tab le de p r e n d r e connaissance des pr incipes élaborés ou discutés 
pa r les h is tor iens sovié t iques pour servir de base à l ' é tab l i ssement des périodes, 
non seu lement dans l 'h i s to i re du féodal isme russe, m a i s aussi dans l 'histoire 
universelle, ou t ou t au moins dans l 'h is to i re du féodal i sme européen. I l serait 
su r tou t f r u c t u e u x de d o n n e r un compte r e n d u sommaire de la division chrono-
logique des fo rmat ions féodales élaborée p a r les h is tor iens soviétiques à par t i r 
de l 'histoire des pays ouest -européens , pays qui é t a i e n t alors p a r v e n u s au 
premier r a n g du déve loppement féodal. U n tel compte r e n d u aurait encore rendu 
plus utile l ' in téressant r a p p o r t présenté pa r V. Z i m á n y i sur les pér iodes en 
histoire universelle de «l'école française d 'his toire économique». Une te l le con-
f ron t a t i on aura i t pu m o n t r e r , entre a u t r e s , que chez cer ta ins his tor iens fran-
çais de l 'économie, ou chez le Hol landais Slicher van Ba t l i , la catégorie histori-
que f o n d a m e n t a l e que les marxis tes appel len t condi t ions de la p roduc t i on ou 
condit ions des classes, es t plus ou moins reléguée a u second plan. U n e telle 
conf ron ta t ion aurai t i m m é d i a t e m e n t m o n t r é qu 'une divis ion en pér iodes éta-
blie en fonc t ion des «essors, des déve loppements , des crises et des dépressions» 
rend peu dis t inctes les époques fondamen ta l e s caractér isées par les d i f férents 
modes de product ion e t pa r les d i f fé ren tes fo rma t ions sociales, e t qu 'a insi 
l 'époque d u féodalisme se confond sous bien des éga rds avec le capi ta l i sme. 
«Nous avons beaucoup à apprendre des historiens f r ança i s de l ' économie et de 
la société: des méthodes , des techniques , les s t a t i s t iques his tor iques, mais il 
11* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Discussion sur la division chronologique de l'histoire hongroise 151 
f a u t passer t o u t ceci au crible de la critique m a r x i s t e , en p r o c é d a n t à une con-
f ron t a t i on avec la théorie et la méthodologie d u matér ia l isme historique». 
Seule une division chronologique de l'histoire universelle, effectuée par la 
science marxiste, peut constituer Vun des points de départ de la solution adéquate 
des problèmes qui concernent les périodes du féodalisme hongrois. «Nous ne s a u r o n s 
saisir et r endre , à t r ave r s l ' é tabl issement des pér iodes , les carac tér i s t iques pro-
pres à l 'histoire hongroise, ainsi que ses t ra i ts n a t i o n a u x , que si n o u s la comparons 
à la marche de l 'h is toi re universel le , que si n o u s la conf ron tons avec l ' évolu t ion 
classique qui exp r ime , dans la mesure du possible , les lois généra les du déve lop-
p e m e n t social, c 'est-à-dire , dans le cas du féodal i sme, à l ' évo lu t ion du féodal i sme 
ouest -européen. C'est sur son ana lyse que les classiques du m a r x i s m e ont f o n d é 
les principales lois d 'ordre général du déve loppemen t féodal, e t c'est en se r é f é -
r a n t aux fa i ts concre t s de ce déve loppement q u e les médiévis tes soviétiques o n t 
créé les périodes générales de l 'histoire du féodalisme.» 
Si l 'on est d ' accord sur ces points — a a j o u t é Pach — n o t o n s cependan t à 
t i t r e de cr i t ique que le r appo r t principal ne s ' e s t pas assez r é fé ré à l 'histoire u n i -
verselle. Nous ne pourrons in tég re r les périodes de l 'histoire hongroise du M o y e n 
Age dans le processus de l ' évo lu t ion d 'ensemble que si nous p r enons a u t a n t q u e 
possible en cons idéra t ion la f a çon dont l 'h i s to i re universelle découpe les pé r io -
des du féodal isme. C'est seu lement dans ce cas que nous p o u r r o n s connaî t re le 
r appo r t qui exis te , ent re , d ' u n e p a r t , les pér iodes de l 'histoire hongroise e t l e u r 
succession et , d ' a u t r e pa r t , l 'h is toi re du féoda l i sme oues t -européen; c 'est a ins i 
que nous pour rons voir en quoi elles diffèrent d u modèle c lass ique, c 'est-à-dire en 
quoi consiste leur par t icu la r i té . Des compara i sons ul tér ieures mont re ron t e n -
sui te , quelles sont leurs différences d 'avec les p a y s voisins, p a y s d 'Eu rope c e n t r a l e 
et orientale, c 'es t -à-dire leurs t r a i t s na t ionaux , c 'es t en quoi elles sont un iques» . 
I l aura i t fa l lu mont re r «la façon dont l 'h is toi re générale marxis te d é f i n i t 
les principales é t apes du déve loppement des format ions féodales auxque l les 
nous venons de fa i re allusion, préciser ce qu 'e l le entend par ces étapes, et e n f i n 
donner les plus importants critères du haut féodalisme, du féodalisme à son épa-
nouissement et du féodalisme tardif.» Au d é b u t d 'un t r a v a i l syn thé t ique de 
grande envergure , une telle déf in i t ion des no t ions serait, s an s aucun d o u t e , 
facile à jus t i f i e r d u point de v u e logique et h is tor ique , m ê m e si par ailleurs les 
représen tan t s de la science m a r x i s t e étaient d a n s l 'ensemble d 'accord en ce q u i 
concerne l ' é tab l i ssement des périodes du féodal i sme. Tel n ' e s t cependan t p a s 
le cas, comme l ' a mon t ré A. B a r t h a . 
Si le r a p p o r t principal a v a i t essayé de satisfaire à ces deux exigences, 
«tous ses r a i sonnement s en au ra i en t nécessa i rement été inf luencés , et cela lui 
aura i t assuré une manière de voi r axée sur l 'h i s to i re universel le . . ., il se s e r a i t 
ainsi appuyé sur une base p lus solide pour r é s o u d r e les d i f f é r en t s 'problèmes de 
détai l ' , c 'es t -à-dire pour dé t e rmine r quelles s o n t dans notre h is to i re nat ionale les 
dif férentes époques du féodalisme.» 
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György Székely, c a n d i d a t ès sciences historiques, p rofesseur d 'un ive r s i t é , a 
souligné q u e la discussion l imitée à la seu le époque d u féodal isme ne p e u t pas 
poser «la p rob lémat ique des points de v u e f o n d a m e n t a u x à l 'aide desque l s il 
f audra i t p rocéde r à une division moderne chronologique de toute l 'h is to i re hon-
groise.» P o u r t a n t , il au ra i t é t é d ' au t an t p l u s facile de p o s e r les problèmes d 'une 
telle division générale en pér iodes que D e z s ő Dercsényi e t Tibor K l a n i c z a y ont 
pris en cons idéra t ion , lors de l ' é tab l i ssement de leurs pér iodes , non seu lemen t 
les points de vue de l 'h i s to i re de l 'art et d e la l i t t é ra ture , mais aussi les ensei-
gnements de la l i t t é ra ture his tor ique e t des méthodes de l ' é tab l i ssement des 
périodes en histoire. E n ce qu i concerne le r appor t de V. Zimányi , à p r o p o s des 
critères de période a d o p t é s pour l ' h i s to i re universelle pa r l'école f r ança i se 
d 'histoire économique, il a u r a i t fallu m e n t i o n n e r , en dehor s de l ' o u v r a g e de 
Slicher v a n B a t h , paru en 1963, celui de G r a u s et le l ivre f o n d a m e n t a l de Malo-
wist, ainsi q u e la l i t t é r a tu re anglaise. J a c q u e s le Groff q u i appar t i en t à l 'école 
que nous v e n o n s de m e n t i o n n e r cite p lus ieurs fois, à p r o p o s de la crise du XIVe 
siècle E . A . Kozminski , F . Grauset , В . H . Hi l ton . Le r a p p o r t principal a raison 
de souligner la souplesse q u ' i l convient d e donner aux re la t ions ent re g randes 
époques e t vo lumes d 'une p a r t , sous-périodes et chap i t res d ' au t re p a r t . Mais il 
aurai t fa l lu m i e u x élaborer le problème méthodolog ique de «enregis t rement sen-
sible des changements , des débuts de phénomènes , des formes ini t ia les , des 
accumula t ions quan t i t a t i ve s , et le choix en t an t que cr i tè re de pér iode , des 
étapes a r r ivées à l ' ex t rême po in te de leur développement .» Ce problème m é t h o -
dologique en implique p lus i eu r s autres de caractère p lus pra t ique , c o m m e par 
exemple celui du b i en - fondé de l ' emp lo i des pér iodes en r e c o u v r e m e n t 
part iel . 
Lajos Elekes, m e m b r e cor respondant de l 'Académie , professeur d ' u n i v e r -
sité, a e s t imé que l ' é tab l i ssement des pé r iodes «est une ques t ion cent ra le , sinon 
la quest ion centrale de t o u t e conception de l 'histoire». S ' i l convient de réexa-
miner nos opin ions c o n c e r n a n t ce p rob lème, ce n'est pas p o u r procéder à l 'exa-
men de nos principes de base , mais p o u r assurer leur appl icat ion a d é q u a t e , 
puisque l eu r justesse n ' e s t généralement p a s mise en d o u t e . Les en t repr i ses 
collectives de grande e n v e r g u r e cons t i tuen t d 'excellentes occasions de p rocéde r 
à de tels e x a m e n s . Il est p a r ailleurs d ' a c c o r d avec les r a p p o r t s de base qu i ont 
t en té d 'u t i l i se r les derniers résul ta ts des sciences apparen tées . 
Il a soul igné qu'il s ' ag issa i t d ' emp loye r cor rec tement les principes fonda -
men taux , e t de procéder à leur d i f férencia t ion intérieure. L a division chronolo-
gique doit d a n s ses grandes lignes suivre les changements de la fo rma t ion , c 'est-
à-dire du m o d e de p roduc t ion . Dans ce cad re il fau t consacrer une a t t e n t i o n 
part icul ière à l 'évolution des forces de p roduc t i on et des conditions de la pro-
duction, a ins i qu 'à la r eprésen ta t ion n u a n c é e de leurs changements . «Ainsi 
procéderons-nous si nous a x o n s l ' é tab l i ssement des pér iodes sur la m a r c h e des 
lut tes de classe, sur leurs g r a n d s m o m e n t s critiques. I l f a u t représenter avec 
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soin . . . les in te rdépendances sociales définies pa r les condit ions de la produc-
t ion (il s 'agit donc de représenter la «structure» sociale, le con tex te social dans 
t o u t e sa complexi té et pas u n i q u e m e n t les r a p p o r t s f o n d a m e n t a u x en t re classes 
sociales). Il f a u t consacrer une a t t e n t i o n accrue a u x phénomènes de la conscien-
ce sociale, à l ' accroissement de la cu l ture au sens le plus large, a u x processus de 
l 'acquis i t ion sociale des résu l ta t s accumulés pa r ce t t e dernière (. . . p roblèmes 
de la connaissance scient i f ique et de l 'expression ar t i s t ique) . I l ne f a u t pas 
insister de n o u v e a u sur l ' impor t ance des idéologies, mais il f a u t souligner 
d ' a u t a n t plus la nécessité de représen te r avec b e a u c o u p plus de nuances leurs 
fondemen t s et leur influence.» T o u t cela peu t en t ra îne r la modi f ica t ion de 
cer ta ines l imites de sous-périodes, qui ont d 'a i l leurs été souvent considérées 
comme provisoires. 
Selon József Perényi, c a n d i d a t ès sciences his tor iques , professeur d 'un i -
vers i té , la déf in i t ion que donnera u n historien d ' u n e période dépendra de sa 
concept ion de l 'h is toire . Celui qui a f f i rme que l 'h is toire est régie p a r des lois, 
doi t expr imer ces lois lors même de l ' é tab l i ssement des périodes, et ceci de telle 
façon, que la progression et le déve loppement s 'y t r o u v e n t dé jà expr imés . Cette 
possibili té s 'off re a u x marxis tes p a r l ' é tabl issement des périodes en fonc t ion des 
fo rmat ions . Il est également besoin de sous-périodes, e t il serait souha i tab le que 
les noms qu 'on leur donne exp r imen t leur essence. Les discussions concernan t 
ce dernier point «recommencent é te rne l lement sans j ama i s abou t i r comme l 'a 
dé j à mon t ré l 'expérience». Selon Perényi , la cause de cet échec t i en t à ce que 
ces problèmes n ' o n t pas été posés en t a n t que prob lèmes théor iques dans no t re 
l i t t é ra tu re méthodologique et à ce que nous m a n q u o n s en conséquence, des 
fondemen t s théor iques nécessaires à leur solut ion. 
De l 'avis de Perényi , il convien t de donner la préférence a u x phénomènes 
économiques et sociaux, dans l ' é tab l i ssement des l imites de sous-périodes. Dans 
le cas contra i re , nous assistons à une diversi té inadmissible des cri tères dis-
t inct i fs . 
Pour conclure, il a a t t i ré l ' a t t e n t i o n sur le danger qu'i l a «à vouloir faire 
coïncider l 'histoire hongroise avec l 'évolut ion oues t -européenne en p r o c l a m a n t 
l 'un i té du déve loppement» . 
De ce point de vue , il est t o u t à fa i t ind i f fé ren t qu 'on choisisse 1526 ou 
1608 comme poin t de dépar t du féodal isme ta rd i f . Ce qui est le plus i m p o r t a n t , 
c 'est que nous ne t r ouvons les t r a i t s caractér is t iques de cet te époque en Europe 
occidentale ni p e n d a n t cet te pér iode, ni p e n d a n t la période précédente . A cet te 
époque, le déve loppement hongrois, et t ou t le déve loppement es t -européen de 
la société et de l 'économie a pris une voie spécif ique que l 'on ne r e t rouve nulle 
p a r t ailleurs. Ceci doi t nous inci ter à p rendre des précaut ions q u a n d nous 
employons les no t ions de l 'histoire universelle «afin d ' év i te r de considérer l ' E u -
rope occidentale c o m m e la ter re classique du déve loppement féodal ou capi ta-
liste au sens de modèle et de valeur». 
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Elemér Mályusz, doc teur ès sciences h is tor iques , co l labora teur en chef 
de l ' I n s t i t u t d 'His to i re a a t t i ré l ' a t t e n t i o n sur le fa i t que ce sont les sociétés 
t cchèque , polonaise, r ouma ine et yougoslave qui m o n t r e n t le plus de simil i tudes 
avec le déve loppement de notre société. On pour ra i t ce r t a inement t i re r de nom-
breux enseignements de l ' examen des points déf inis pa r les his tor iens de ces 
peuples comme é t a n t des moments décisifs de leur histoire na t ionale . 
Mályusz r e j e t t e la cons ta t a t ion de Benczédi selon lequel l 'h is toire des 
concept ions n 'es t pas capable de cons t i tue r des périodes. 
Dif férents é léments peuven t se superposer dans la cul ture d ' u n e société. 
Si nous est imons que le déve loppement de la cu l ture , examiné du poin t de vue 
sociologique, présente su f f i s ammen t d ' in té rê t pour les lecteurs d ' a u j o u r d ' h u i 
pour qu ' i l soit nécessaire de les en in former , nous ne pouvons pas évi ter l 'emploi 
de pér iodes en r ecouvremen t part ie l . «Je suis cer ta in — dit-il — que nous réus-
sirons à caractériser la cul ture matér ie l le et intel lectuelle des masses à chaque 
époque , et que nous réussirons grâce à la science l i t téraire , l ' e thnograph ie , 
l ' e thnologie , et s u r t o u t la sociologie, à connaî t re le processus selon lequel des 
é léments de cul ture d 'origines diverses s ' a m a l g a m e n t en u n t o u t spécif ique et 
f o r m e n t une uni té p r e sque indépendan te . Si nous nous gardons de séparer ces 
é léments de leur s u p p o r t , couches ou groupes sociaux (comme cer ta ines méthodes 
philologiques mal employées nous amènera i en t à le faire), nous comprendrons 
et fe rons comprendre cul ture et société dans leur vér i table in teract ion.» De 
l 'avis de Mályusz, on ne peu t écar ter l 'emploi des périodes en r ecouvremen t par -
tiel comme moyen de recherche. Mais il f a u t p r end re en cons idéra t ion que 
l 'h is toire des m o u v e m e n t s démographiques , l 'h is toire de l ' agr icu l ture ou de la 
t e chn ique fon t pa r t i e de la to ta l i té de l 'histoire hongroise, au m ê m e t i t r e que 
le déve loppement de la l i t t é ra ture . 
E n ce qui concerne le p roblème de l ' é tab l i ssement des périodes, Mályusz 
a r appe lé son in t e rven t ion lors de la discussion des historiens d ' a r t (ce r appo r t 
a é té publ ié depuis). II y a jou te les r emarques su ivan tes : «Dans ce t te in terven-
t ion, j ' a i é tayé mes conclusions sur u n cer ta in n o m b r e d 'ouvrages accessibles 
aux his tor iens d ' a r t . A u t r e m e n t d i t , la p résen ta t ion que j ' a i fa i te d ' u n cer ta in 
n o m b r e de lignes d ' évo lu t ion ne p o u r r a i t p ré t endre être exhaus t ive . Il va sans 
dire que si nous élargissons le doma ine de nos recherches et que si nous ne con-
s idérons pas le déve loppement des forces de p roduc t ion , le m o u v e m e n t des 
classes sociales, le sor t de l ' E t a t , c o m m e seuls a p p a r t e n a n t aux processus histo-
r iques , mais si nous nous efforçons de saisir la réa l i té his tor ique dans t o u t e sa 
p lén i tude . . . nous dev rons résoudre d ' au t r e s p rob lèmes au su je t de l 'établisse-
m e n t des périodes.» 
Tibor Klaniczay, membre co r re spondan t de l ' académie , d i r ec teu r -ad jo in t 
de l ' I n s t i t u t d 'His to i re l i t téraire, es t ime que les périodes proposées p a r Hecke-
nas t sont meilleures que les divisions précédentes car elles t émoignen t du souci 
de t r o u v e r une division chronologique complexe e t un ique de l 'h is toire . On ne 
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peu t é tabl i r pour l 'h is toire économique des périodes d i f férentes de celle de 
l 'his toire de la cu l tu re ou de la l i t t é r a tu re . A u t r e m e n t di t , ce sont les mêmes 
périodes qui appa ra i s sen t , avec t o u t au plus quelque décalage chronologique, 
dans t o u t e s les b r anches de l 'his toire. I l f a u t considérer les époques c o m m e les 
phases du déve loppement . 
Les grands t o u r n a n t s sont quelquefois plus fac i lement discernables dans 
le d o m a i n e culturel que dans celui du déve loppement de la base économique 
où la recherche est quelquefois moins avancée . «Prendre plus n e t t e m e n t en 
cons idéra t ion les f a c t e u r s intel lectuels et a r t i s t iques dans l ' é tab l i s sement des 
périodes his tor iques, ne signifie nu l l emen t que l 'on nie la pr ior i té de la base 
économique . . . E n e f fe t , les g randes époques de la l i t t é ra tu re d é p e n d e n t tou-
jours de profonds changemen t s socio-économiques, même si la recherche n 'es t 
pas encore en mesure d ' e n donner une image exac te . Dans ce cas, ce son t pré-
c isément les phénomènes de la supe r s t ruc tu r e qui peuven t a t t i re r l ' a t t e n t i o n 
sur des changemen t s l a ten t s , peu t -ê t r e encore non aperçus , de la base économi-
que.» E n pa r l an t de la quest ion des styles, des styles d ' époque , il observe que 
de l ' av is de certains les styles cons t i tuen t les pr incipes f o n d a m e n t a u x de l 'é ta-
bl issement des pér iodes , d ' au t res s ' imaginen t que t o u t e référence aux catégories 
de s ty le implique u n e conception axée sur l 'histoire des styles dans l ' espr i t de 
l 'école de l 'histoire des idées. «Il n ' en est r ien. Si que lqu 'un croyai t que l 'on peu t 
é tabl i r des périodes his tor iques en fonct ion de l 'histoire des styles, il en arri-
vera i t r ap idemen t à a d o p t e r la posi t ion des théoriciens occ iden taux des styles 
qui a f f i r m e n t que l 'on ne peut exp l iquer les changements de style puisqu ' i l s sont 
la conséquence du m y s t è r e de la création.» La vér i té est t o u t au t re . Les chan-
gements de style v o n t t ou jou r s de pair avec les changemen t s s t r u c t u r a u x des 
ar ts , changemen t s qu i sont les conséquences de quelque p rofonde t r a n s f o r m a -
t ion socio-économique. Il n 'en res te pas moins que les changemen t s de s tyle 
d ' époque peuven t f o u r n i r un grand n o m b r e de points d ' a p p u i à l ' é tab l i ssement 
des pér iodes , ils sont s y m p t o m a t i q u e s de l ' appar i t ion de nouvelles époques et 
sont , p a r conséquent , du plus g rand in té rê t . 
T o u t e science his tor ique et t o u t e b ranche spécialisée de l 'h is toire doit 
s ' employer à nuance r le découpage des périodes, en se f o n d a n t sur sa p ropre 
mat iè re , selon ses in ter re la t ions spécif iques. Ces t en t a t i ve s ne m a n q u e r o n t pas 
de se renforcer mu tue l l emen t et de donner tô t ou t a r d des résu l ta t s concordan t s . 
Domokos Kosáry, candida t ès sciences his tor iques , a souligné «qu'i l f a u t 
juger des détails d a n s l 'opt ique de l 'ensemble, en fonct ion des phénomènes 
généraux»; sinon on n ' a r r ive ra pas à différencier ent re phénomènes d ' impor -
tance di f férente . 
La Hongrie a vécu son histoire au sein de l 'Eu rope , et au sein de l ' E u r o p e 
or ientale . Mais les d i f fé rentes par t ies d ' E u r o p e ont connu, sous bien des rap-
por ts , une évolut ion dif férente . Nous ne pouvons pas employer sans p lus les 
périodes valables en E u r o p e occidentale dans l 'his toire de l 'Europe de l ' E s t où 
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ce r t a in s processus, comme pa r exemple la décomposi t ion du féodal isme se sont 
déroulés plus t a r d , dans des condi t ions spéciales, avec cer ta ins dé tours . D ' a u t r e 
p a r t , nous ne d e v o n s pas oublier que certains événemen t s i n t e r n a t i o n a u x , dont 
la por t ée se f i t s en t i r dans t o u t e l 'Europe , on t s i m u l t a n é m e n t inf luencé les so-
c ié tés de d i f fé ren ts n iveaux. D a n s de tels cas les périodes devra ien t ind iquer en 
m ê m e temps et les divergences d a n s les n iveaux de déve loppement , et la s imul-
t a n é i t é européenne du t o u r n a n t poli t ique. 
Parmi les so lu t ions possibles, il f au t selon Kosá ry , écar te r celle des pério-
des en r ecouv remen t part iel . D a n s un ouvrage syn thé t i que qui doit re la ter 
auss i les é v é n e m e n t s de l 'h is toi re poli t ique, une telle t e n t a t i v e créerai t des 
confus ions . 
La solution : il f au t é tabl i r les périodes en se r é fé ran t à un principe général 
appl icable à t o u t e l 'histoire hongroise . C'est la f o r m a t i o n sociale qui const i tue le 
p o i n t de dépa r t . Mais il est ho r s de doute que l 'on doit diviser en périodes 
le féodalisme hongro i s dont l ' époque s 'é tend en t r e la f in du X e siècle et 1848. E t 
m ê m e ces pér iodes , il f au t les diviser en sous-périodes. Disons-le c la i rement : 
t o u t e s les l imites chronologiques n ' o n t pas la même va leur . Nous pouvons les 
c lasser selon t ro is catégories pr incipales . Les p lus impor t an t e s sont celles de la 
f o r m a t i o n , dans n o t r e cas, le féodal isme. Les l imites des périodes découpées 
à l ' in tér ieur du féodal isme a p p a r t i e n n e n t à la seconde catégorie. I l f a u t diviser 
ces périodes en sous-périodes en se souvenan t t o u j o u r s de l 'ordre de va leur de 
ces trois sortes de l imites chronologiques. 
Le con tenu principal du féodal isme et de ses périodes se déf ini ra pa r le 
déve loppement économique et social. Mais nous prenons dans l 'his toire politi-
q u e les dates qui d o n n e n t le d é b u t et la f in de ces périodes. Une fois de plus, les-
l imi tes const i tuées pa r les é v é n e m e n t s pol i t iques n ' o n t pas t ou t e s la même 
v a l e u r . «Il f a u t les choisir telles qu'elles révè len t q u ' u n e t r a n s f o r m a t i o n impor-
t a n t e a eu lieu d a n s le processus économique et social. Il est évident que la 
t r a n s f o r m a t i o n e t le t o u r n a n t d u processus économique et social ne se mani-
f e s t e ron t pas d a n s les condi t ions poli t iques dès leur d é b u t , c 'es t-à-dire au mo-
m e n t où il ne s ' ag i t encore que de signes précurseurs .» P a r conséquent , la l imite 
de période i nd ique ra l ' appar i t ion d ' u n nouveau t o u r n a n t du processus économi-
q u e et social. Ces changements p e u v e n t ê tre révélés pa r des événement s politi-
q u e s très carac tér i s t iques sous ce r appor t , t o u t en n ' a y a n t q u ' u n e impor t ance 
secondaire. «Il es t évident que le tournant politique, la limite politico-historique 
que nous choisirons doit être telle qu'elle révèle les changements survenus dans le 
processus économique et social en relation avec leur signification internationale, 
c ' e s t à dire dans leurs rappor t s avec l 'histoire es t -européenne ou même européen-
ne.» Il fau t recons idérer les l imi tes chronologiques adoptées j u s q u e m a i n t e n a n t 
a ins i que les modi f ica t ions proposées du point de vue de ces principes généraux . 
E n acceptant les principales l ignes de d é m a r c a t i o n qui ont déjà p rouvé leur 
u t i l i t é et pour lesquelles on dispose d ' a r g u m e n t s solides — 1526, 1790, 1848 — 
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il f a u d r a i t discuter de la possibilité d ' a f f i n e r grâce à des analyses p lus minut i -
euses, le découpement des d i f fé rentes périodes e t sous-périodes du féo-
dalisme. 
F ina l emen t , K o s á r y a posé le p rob lème de la s t r uc tu r e de l ' expos i t ion de 
la ma t i è re his tor ique p o u r chacune des périodes. I l f a u d r a i t essayer — dit-il — 
«qu'à l ' in té r ieur de c h a q u e partie l ' expos i t ion de l ' i n f r a - et de la supe r s t ruc tu re , 
du déve loppement économique , des condi t ions de classes, des lu t t e s pol i t iques, 
des é l émen t s cul turels , idéologiques e t ar t is t iques conserve la même succession, 
c o n f o r m é m e n t à l ' image que nous a v o n s de la s t r u c t u r e de la société.» 
György Szabad, c and ida t ès sciences h is tor iques , professeur chargé de 
cours , é t a i t d 'accord p o u r que l ' évo lu t ion h is tor ique de la f o r m a t i o n féodale 
serve de base à l ' é tab l i ssement des pér iodes . Par conséquen t , il a accep té qu 'on 
d i s t ingue qua t re pé r iode «en y a j o u t a n t une c inqu ième qui c o m p r e n d r a i t le 
passage, la t rans i t ion révolu t ionnai re à l 'époque capital is te .» 
János Varga, c a n d i d a t ès sciences his tor iques , chargé de recherches à 
l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques a souligné que le commencemen t ou l 'apogée 
des processus socio-économiques décisifs ne coïncident pas nécessa i rement avec 
d ' i m p o r t a n t s événemen t s politiques, pas plus q u ' a v e c l ' appar i t ion de nouvel-
les t e n d a n c e s l i t t é ra i res ar t is t iques ou intellectuelles. Par conséquen t , la 
quest ion qu ' i l f au t r é soud re en p r e m i e r lieu peu t ê t r e formulée c o m m e sui t : 
Faut - i l choisir comme cri tères de pér iode les é tapes p lus ou moins bien définies 
du déve loppement économique et social , ou faut - i l , au contraire , s ' en teni r à 
l ' appar i t ion des c o u r a n t s politiques, cu l ture l s ou a r t i s t iques , sachant que ceux-ci 
cor responden t , grosso modo, à celui-là e t qu'ils p r é p a r e n t ou re f lè ten t les événe-
ments des différents sec teurs de la vie d ' u n e façon s o u v e n t très méd ia t e . 
Seuls l ' examen e t la cons ta ta t ion des c h a n g e m e n t s survenus dans l 'in-
f r a s t r u c t u r e «peuvent fou rn i r le po in t de dépar t — éventue l lement non f ixé à 
une d a t e précise — en fonct ion d u q u e l on peut c o m p r e n d r e la genèse, mieux 
reconna î t re et syn thé t i se r les in te r re la t ions des a u t r e s événements et phénomè-
nes de l 'h is toire; c 'es t le seul point de dépa r t qui p e r m e t t e de rédui re au mini-
mum les sources d ' e r r e u r dans le j u g e m e n t , dans l ' appréc ia t ion , dans l ' in tégra-
tion de ces événement s à la marche générale de l 'histoire». P a r conséquen t , il 
apprécie l ' e f for t fa i t p a r le r a p p o r t e u r principal p o u r a t t acher les l imites de 
périodes e t de sous-pér iodes à des d a t e s qui e x p r i m e n t , selon lui, sinon les 
t o u r n a n t s du déve loppemen t économique et social, t o u t au moins ses change-
ments m a r q u a n t s . 
Selon György Spira, candidat ès sciences h i s tor iques , chargé de recherches 
à l ' I n s t i t u t des Sciences Histor iques, la proposi t ion concernan t l ' é t ab l i s sement 
des pér iodes , propos i t ion qui sert de b a s e à la discussion, n 'es t pas conséquen te , 
et on le p rouvera i t f ac i l ement si son au t eu r t e n t a i t d 'é laborer la su i te de sa 
proposi t ion j u squ ' à n o s jours . De c e t t e façon on v e r r a i t plus c la i rement que la 
limite de l 'histoire po l i t i que définie a u x alentours de 1765 ne découle pas logi-
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q u e m e n t des pr inc ipes par ailleurs ju s t e s qui do iven t orienter la déf ini t ion des 
pér iodes . 
De l 'avis de Gy. Spira, ce sont les c h a n g e m e n t s décisifs s u r v e n u s dans le 
r a p p o r t des forces de p roduc t ion et des condi t ions de la p roduc t ion qui doivent 
serv i r de référence pour l ' é tab l i ssement des g randes périodes à l ' in tér ieur des 
époques h is tor iques . Il n 'es t pas cer ta in qu 'on puisse r a t t ache r les changemen t s 
de ce genre à des da te s précises. «Il va sans dire que les changemen t s polit iques 
ou ceux qui m a r q u e n t la vie consciente ne co ïnc iden t pas nécessa i rement avec 
les changements qua l i ta t i f s de la s t ruc tu re économique et sociale, au t rement 
d i t , tous les c h a n g e m e n t s qui su rv i ennen t dans la pol i t ique ou dans la conscience 
n e sont pas éga lement aptes à servir de l imite de période.» — Il f a u t suivre 
a t t e n t i v e m e n t les ef for ts fai ts dans d ' au t r e s pays p o u r améliorer l ' é tabl issement 
des périodes. «E t , en nous o c c u p a n t de l 'his toire hongroise en t re le XVI e et le 
d é b u t du X X e siècle, nous devons su r t ou t faire a t t en t i on au déve loppement de 
l ' ensemble de l ' empi re des Habsbourg .» 
Selon György Györffy, c a n d i d a t ès sciences historiques cha rgé de recher-
ches à l ' I n s t i t u t des Sciences His to r iques , les événement s pol i t iques ayant dé-
clenché ou accéléré un processus de déve loppement historique sont les plus pro-
p res à servir de l imi te de pér iode. D a n s l 'histoire médiévale de la Hongr ie , il y a 
t ro i s événemen t s de cet te i m p o r t a n c e : la c o n q u ê t e du pays , l ' invasion des 
T a t a r e s et la dé fa i t e de Mohács. Il a proposé la conservat ion de ces limites t r a -
dit ionnelles. 
Selon László Nagy, c a n d i d a t èssciences h is tor iques , spécial is te d 'histoire 
mil i taire , H e c k e n a s t a in t rodui t une coupure p a r t r o p arbi t ra i re e n t r e les points 
de vue de l 'h is to i re économique et sociale et ceux de l 'his toire poli t ique. T1 
exagère les d i f f icu l tés soulevées pa r la cons t i tu t ion d 'un s y s t è m e unique de 
pér iodes pour l 'h is toi re socio-économique et l 'h is toi re poli t ique. P o u r t a n t , les 
processus économiques et sociaux se cons t i t uen t d ' événemen t s successifs, de 
m ê m e que les événemen t s successifs de l 'h is toire pol i t ique c o n s t i t u e n t un pro-
cessus. — László Nagy a relevé q u ' o n n ' a pas t e n u compte des guerres en t a n t 
q u e limites possibles de périodes. 
En p a s s a n t aux problèmes concrets re la t i fs à la division chronologique de 
l 'è re féodale, nous parlerons d ' a b o r d de la discussion consacrée à la probléma-
t i q u e de la c o n q u ê t e du pays . 
Selon l ' académic ien Dezső Nemes, lors de l ' é tabl issement de la l imite 
e n t r e la décomposi t ion de la c o m m u n a u t é p r imi t ive et le hau t féodal isme, il ne 
f a u t pas oublier qu ' i l ne s 'agit pas que de l 'h is toi re du peuple hongrois, mais de 
celle de la Hongr ie . Or, l 'h is toire de la Hongrie commence pa r la conquête du 
pays . Il f au t d o n c préférer la solut ion qui consiste à relater l ' h i s to i re du peuple 
hongrois j u s q u ' à la conquête du pays , et celle des peuples qui v iva ien t sur le 
ter r i to i re de la Hongr ie a v a n t et su r t ou t au m o m e n t de la c o n q u ê t e du pays . 
— «La conquê te du pays ne cons t i tue pas p o u r a u t a n t une l imi te entre la so-
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ciété pr imit ive en décompos i t ion et le hau t féodalisme.» Nemes propose encore 
de p rendre en considéra t ion ce qu i suit : il f a u t apprécier les condi t ions sociales 
de la Hongrie en c o m p a r a n t les conditions sociales carac tér i s t iques de c h a c u n 
des peuples qui v iva i en t sur son terr i toire, d ' a u t a n t plus que les in terac t ions y 
é ta ien t t rès i m p o r t a n t e s . Après la conquête d u p a y s , ces in te rac t ions ont large-
m e n t cont r ibué à l ' accéléra t ion de la fo rmat ion des classes et à la naissance d u 
h a u t féodal isme. C'est pour la Hongrie l ' époque de la genèse d u h a u t féodal isme. 
Selon Domokos Kosáry, ma lg ré toute son impor tance , la conquê te du p a y s 
n ' a fa i t qu 'ouvr i r la dernière p h a s e de l ' ex is tence de la f o r m a t i o n sociale p ré -
cédente . La f in du X e siècle m a r q u e le début d u h a u t féodal isme. Les condi t ions 
qui régnaient à ce t t e époque o n t défini la crise de la société des pât res e t la 
direct ion générale de ce processus , mais elles n ' o n t pas dé t e rminé la du rée 
exac te de ce t te crise. Sur ces terr i toires m a r g i n a u x de l ' E u r o p e , les E t a t s 
f éodaux et les Eglises chré t iennes sont tous nés à peu près à ce t t e époque. P a r 
conséquent , le t o u r n a n t pol i t ique qui révèle les changemen t s d u processus éco-
nomique et social a une p o r t é e su f f i s ammen t générale p o u r t ou t e l ' E u r o p e 
or ientale . 
Pour György Székely, il es t évident q u ' e n ce qui concerne les l imites à 
l ' in tér ieur des g randes époques «il f au t recour i r a u x périodes en r ecouvremen t 
par t ie l , et ceci d a n s le cas de l 'h is toi re des peup le s qui v iva ien t sur le t e r r i to i re 
hongrois , comme dans le cas de la préhistoire hongroise. Il es t également clair 
qu' i l f a u d r a créer des l imites in tér ieures vers 896, 970—1060, et vers la f in d u 
X I I e siècle.» 
Selon József Perényi, la conquê te du p a y s const i tue u n e l imite d ' époque 
parce qu'elle c o m p o r t a i t des changemen t s considérables . Selon lui, nous n ' a v o n s 
aucune raison à supposer que les Hongrois so ient arrivés su r le terr i toire de 
no t re pays avec b e a u c o u p de bé ta i l . «Et si p a r la suite su rv in t une crise écono-
mique et sociale, ce n 'es t pas le manque de p â t u r a g e mais le peu de chep te l 
qui en est la cause . Il me semble que l 'un des objectifs des incursions é t a i t 
su r t ou t de s ' e m p a r e r de bé ta i l en plus de t résors divers». L 'accro issement 
rap ide d ' un t r o u p e a u , ce qui p e r m e t t a i t à son propr ié ta i re d ' accéder à un r a n g 
élevé dans la société, d e m a n d a i t t ou t un ensemble de condi t ions favorables . A 
la sui te des défa i tes , et p e n d a n t la conquête de la nouvelle pa t r ie , la société 
hongroise s 'est complè t emen t t r ans fo rmée . Les v ieux t r ibus e t clans ont égale-
m e n t d isparu , et «bien que les n o u v e a u x aient pr i s les noms des anciens, ils ne 
cons t i tuèrent pas leur p ro longement organique . . . Le passage à l ' agr icu l ture 
est peu pensable a v a n t 955 . . . pa rce que la nécess i té ne s 'en fa i sa i t pas sent ir». 
Cependant , si te l a é té le cas, il est également difficile à penser qu ' en l 'espace de 
50 ans se soit f o r m é u n E t a t f éoda l , basé sur la propr ié té de la t e r r e et l 'agricul-
tu re , c o m p o r t a n t des seigneurs et des serfs. A u t r e m e n t dit , la r u p t u r e que m a r -
que la conquête d u pays dans la société hongroise , les changemen t s f o n d a m e n -
t a u x que cet te r u p t u r e allait p rovoque r , sont a p p a r u s sous l ' in f luence de forces 
11* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
160 Discussion sur la division chronologique de l'histoire hongroise 160 
extér ieures . «J 'é tabl i ra is , à pa r t i r de ce m o m e n t , une pér iode allant j u s q u ' a u x 
années 955 — 960. Cette pér iode , propre à l 'his toire hongroise , n 'es t pas ca rac té -
risée p a r le c o m m e n c e m e n t du passage à l ' agr icul ture , mais par l ' i nce r t i tude , 
la recherche de solutions. Ce qui y fa i t su i t e , la fonda t ion de l ' E t a t à la f i n du 
siècle, ne p e u t ê t re non p lus assimilé au déve loppement des peuples agr icu l teurs 
voisins. D ' u n e façon générale , le déve loppemen t de la société et de l ' économie 
hongroise accuse j u s q u ' a u milieu du X I I e siècle une série de t ra i t s d is t inc t i f s 
pa r r a p p o r t a u x é ta t s voisins». 
Selon Antal Bartha, il n ' e s t pas j u s t i f i é de commencer l 'histoire hongroise 
avec la conquê te du pays , pu i squ 'on p e u t formuler de sérieuses réserves en ce 
qui concerne le choix de la conquê te du p a y s comme l imi te d 'époque . U n e série 
d ' é t a t s f é o d a u x précoces, se sont formés e n t r e les dernières décennies du X e siècle 
et la p remiè re décennie du X I e . La science historique a t t i r e l ' a t t e n t i o n sur la 
r e l a t i vemen t longue pér iode (150 à 200 ans) qui p répara leur fo rmat ion . «Si nous 
comptons n o t r e histoire à p a r t i r de la c o n q u ê t e du pays , nous prenons involon-
t a i r e m e n t comme point de d é p a r t l ' h y p o t h è s e selon laquel le la société hongroise 
eut à pe ine besoin de 70 à 80 ans p o u r accomplir le processus h i s to r ique qui 
abou t i t chez les peuples d o n t il vient d ' ê t r e quest ion, à la naissance de l ' E t a t , 
puisque ce phénomène se réalise en Hongr i e à peu près s i m u l t a n é m e n t . N'est- i l 
pas possible que dans ce cas nous suppos ions alors ma lg ré nous une te l le con-
cen t ra t ion , dans une cour te période de que lques années, des facteurs f avorab les 
qui ont p rogress ivement agi chez d ' a u t r e s peuples, d u r a n t une époque histori-
que, don t nous savons t r è s b ien qu'elle n ' a p u exister, n i chez nous, n i ail leurs, 
au cours des siècles du féodal isme précoce.» Pour s u r m o n t e r ces d i f f icu l tés A. 
B a r t h a vo i t une solution possible dans l ' emploi des pér iodes en r ecouv remen t 
par t ie l , c o n f o r m é m e n t a u x proposi t ions fa i t es par G y ö r g y Székely. 
Selon B a r t h a , il est abso lument nécessai re de syn thé t i s e r nos concept ions 
en ce qui concerne l ' époque où tou te l ' ex is tence du peup le hongrois en cours de 
fo rma t ion é t a i t i n sépa rab lemen t liée a u so r t des peuples d ' E u r o p e or ien ta le . — 
Le processus his tor ique ainsi re t racé cons t i tue ra i t une su i te organique à l 'his-
toire des civilisations qui ava ien t exis té sur le sol hongro is avan t la conquê te 
du pays . 
István Szendrey, c a n d i d a t ès sciences his tor iques, professeur c h a r g é de 
cours, ne considère pas la conquête du p a y s comme u n e l imite d ' é p o q u e puis-
qu'elle ne m a r q u e pas u n t o u r n a n t décisif , elle n 'es t que le début de l 'accéléra-
t ion de la décomposi t ion . L a limite qu i sépare la société c o m m u n a u t a i r e du 
féodal isme précoce coïncide avec le règne d u duc Géza. Les dernières recherches 
d é m o n t r e n t le b ien-fondé de cet te d a t e . «C'est à cet te d a t e que r e m o n t e n t les 
débu t s de l 'o rganisa t ion de l ' é t a t féodal hongrois , ainsi que le r en fo rcemen t des 
prémisses de la société féodale.» 
Selon György Székely, l 'apogée d u féodalisme précoce se s i tue ra i t vers 
1250. II a j o u t e : «Dans u n ouvrage de g rande envergure . . . qui p e r m e t de 
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r e t r ace r les d é b u t s , l ' a ccumula t ion et l ' épanouissement des phénomènes nou-
v e a u x , on ne p e u t contes ter le b ien-fondé d ' un e l imite de pér iode définie vers 
1250, limite qui pour ra i t éven tue l l ement clore le p remier volume.» 
György Szabad a proposé que l 'on fasse se t e r m i n e r le féodal isme précoce 
en 1222, année de la Bulle d 'Or , é t a n t donné les changemen t s et les m o u v e m e n t s 
sociaux qui se sont développés en in terac t ion é t ro i t e avec le déve loppement du 
féodal isme et qui on t mené aux revendica t ions des f r ancs - se rvan t s , que la Bulle 
d ' O r a sat isfa i ts . 
En ce qui concerne la pér iode de l ' épanouissement du féodal isme, Dezső 
Nemes a accepté la proposi t ion de remplacer la l imi te de période 1526 par 1541, 
é t a n t donné que c 'es t à cet te d a t e que la division du pays en t ro is part ies est 
devenue déf in i t ive . E n ce qui concerne la déf in i t ion d 'une l imite de période 
vers 1440, il f a u t t en i r compte d u renforcement des t en t a t i ve s de centra l i sa t ion 
e t de l ' a r rê t du déve loppement des villes au milieu du XV e siècle. L ' augmen-
t a t i o n du péril t u r c a joué u n g rand rôle dans l ' un et l ' au t re . Il ne serait pas 
jus t i f i é , c ependan t , de faire de ce t t e limite de pér iode une l imite d 'époque. La 
division en trois par t ies du pays p e u t être considérée à plus j u s t e raison comme 
l ' in t roduc t ion d ' u n e nouvelle époque , que la s t a g n a t i o n du déve loppement u r -
ba in survenue au milieu du XV e siècle. 
Selon Lajos Elekes, il ne f a u t pas procéder à u n r e m a n i e m e n t i m p o r t a n t 
des limites chronologiques de la période de l ' épanouissement du féodal isme. 
György Szabad a opté p o u r 1526 comme l imi te i nd iquan t la f in de ce t t e 
pér iode. Il a f a i t allusion aux changemen t s su rvenus dans les r ap p o r t s en t re 
seigneurs et serfs, a u x a n t é c é d a n t s et aux conséquences de 1514, au Code Tri-
p a r t i t e , aux in te r re la t ions des Ordres privilégiés et aux conséquences de la 
défa i te de Mohács. 
Selon József Perényi, on p e u t parler d ' a n a r c h i e féodale en Hongrie , la 
t endance au morcel lement a exis té , mais il n ' y ava i t pas de pr inc ipautés féo-
dales i ndépendan te s les unes des autres . Pa r conséquen t , il ne considère pas 
l ' époque al lant du milieu du X I I I e siècle j u s q u ' e n 1320 comme l 'époque du 
morcel lement féoda l . Après le commencemen t de la p roduc t ion marchande , 
l ' appar i t ion ou la pers is tance de ce dernier n ' e s t pas une loi dans l 'histoire 
européenne . Selon Perényi , la pér iode de l ' E t a t f ondé sur la représen ta t ion des 
Ordres est mal d a t é e : elle commence t rop t a r d . D a n s d ' au t r e s pays , les histo-
r iens marxis tes f o n t commencer ce t t e époque avec la convocat ion des premières 
diètes . 
Il re je t te la proposi t ion conce rnan t la l imite f ina le de l ' époque , puisque la 
t e n t a t i v e de Math ias pour la cent ra l i sa t ion n ' a pas mis f in à l ' E t a t fondé sur la 
représen ta t ion des Ordres , «cet E t a t existe sous les Jagel lons et même sous les 
premiers Habsbourg» . 
Au sujet de la p rob léma t ique générale du féodalisme tardif, Pál Zsigmond 
Pach a fait les cons t a t a t ions su ivan te s : Si nous examinons les périodes établies 
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pour le déve loppement classique de l ' E u r o p e occidentale , nous t r o u v o n s que 
les h is tor iens marxis tes spécialistes de l 'histoire universelle, pa r l en t de trois 
époques principales du déve loppement d u féodal isme: après la phase précoce et 
la phase d ' épanou i s semen t du féodal isme, ils d is t inguent en t rois ième e t dernier 
lieu une phase c o m p r e n a n t la décomposi t ion du féodal isme et la f o r m a t i o n des 
condi t ions capital is tes à l ' in tér ieur des cadres du féodal isme. «Dans le dévelop-
pemen t classique oues t -européen, dans la division chronologique q u ' o n a établie 
pour ce déve loppemen t , on ne d is t ingue pas de féodalisme tardif à côté de la 
période qu i comprend la décomposi t ion du féodalisme, la naissance des condi-
t ions capi ta l i s tes et le passage au régime capi tal is te . Ceci est vra i m ê m e si après 
la v ic to i re de la révolu t ion bourgeoise en Hol lande , à la f in du X V I e siècle, et en 
Angle ter re , au milieu d u X V I I e , on r e n c o n t r e des phénomènes de re féodal i sa t ion 
en F r a n c e , c 'est-à-dire dans le plus i m p o r t a n t pays d ' E u r o p e occidenta le . Même 
si ce t te reféodal isa t ion a été «de g r ande envergure», comme l 'ont m o n t r é plu-
sieurs r ep ré sen t an t s de l 'école f rançaise d 'h is toire économique, et d ' a u t r e s histo-
riens, ces phénomènes de reféodal isa t ion n ' o n t eu pour résu l ta t que l ' a r rê t du 
déve loppement du capi ta l i sme ancien, le ra len t i ssement de ce déve loppement , 
son passage dans une «phase de dépression» — comme le dit Ruggiero R o m a n o 
cité dans le r appor t de V. Zimânyi.» E t P . Zs. Pach a a j o u t é : malgré les phéno-
mènes de reféodal isa t ion, nous ne v o y o n s pas de critères que l 'on puisse considé-
rer c o m m e ceux du féodal isme ta rd i f . De tels critères seraient «la t r a n s f o r m a t i o n 
s t ruc tu ra l e de la p ropr ié té ter r ienne féodale , c o m p o r t a n t l ' avance i m p o r t a n t e 
des p ropr ié tés seigneuriales en régie d i rec te ; la t r a n s f o r m a t i o n s t ruc tu r a l e de la 
rente foncière de telle sor te que la r e n t e en espèces perde de son impor t ance 
par r a p p o r t aux formes naturel les de la r en t e féodale, en par t icul ier , la ren te en 
t rava i l , le déve loppement de la p r o d u c t i o n m a r c h a n d e agricole de telle façon 
que l ' a c t iv i t é des seigneurs comme p r o d u c t e u r s et commerçan t s gagne du ter-
rain et devienne p r é p o n d é r a n t e pa r r a p p o r t à celle des paysans ; la modi f ica t ion 
de la s i t ua t ion sociale e t jur id ique de la classe des serfs, de telle sor te que les 
condi t ions carac tér i s t iques de l ' é t a t de copyholders-censi taires , condi t ions qui 
p r é p a r e n t la t r a n s f o r m a t i o n des p a y s a n s en pet i ts propr ié ta i res , pe t i t s bour-
geois, soient remplacées p a r des fo rmes plus anciennes et plus dures du servage, 
les condi t ions de l ' é t a t de vi la inage-servage, par la seconde édit ion et la conso-
l idat ion de la Leibeigenschaf t . 
Le féodalisme t a rd i f appara î t d a n s plusieurs p a y s es t -européens comme 
une époque spécifique, d i f fé rant de la f o r m a t i o n classique et il a p p a r a î t en Hon-
grie c o m m e une v a r i a n t e individuelle de cet te évolut ion spécif ique. P a r consé-
quen t , il ne s 'agit pas d ' une quest ion de terminologie ou de s tyle q u a n d nous 
nous opposons à ce que l ' époque — ou les époques — qui fon t suite a u x périodes 
du féodal isme précoce e t de l ' épanouissement du féodal isme soient englobées 
sous le n o m de «féodalisme déclinant» ou de déclin du féodal isme, c o m m e nous 
avons p u plusieurs fois le voir dans la science his tor ique marxis te . Il f a u t faire 
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une n e t t e dis t inct ion en t re le féodal isme tardif et le féodal isme en décomposition, 
q u a n d sur la base du déve loppement de la product ion marchande , sous la pres-
sions des moyens v iolents de l ' a ccumula t i on pr imit ive des cap i t aux commence 
et progresse la genèse des condi t ions capital is tes d a n s les cadres d u régime 
féodal . Ceci const i tue le passage du féodal isme au capi ta l isme, qui m è n e à la 
révo lu t ion bourgeoise. 
A propos de la p rob léma t ique d u féodalisme t a rd i f en Hongrie, il fau t 
poser les quest ions su ivan tes : 
1. Le féodal isme tardif a-t-il ex is té en Hongr i e? 
2. S'il a existé , quelles sont ses l imites chronologiques? 
3. Quelles sont les t ra i ts qui le d is t inguent du féodal isme t a r d i f tel qu'il 
ex is ta i t dans les p a y s voisins, en E u r o p e centro-or ienta le? Après ce qui vient 
d ' ê t r e di t nous répondons par l ' a f f i r m a t i f à la p remière quest ion. N o u s nous 
occuperons de la t rois ième seulement d a n s la mesure où cela est nécessaire pour 
pouvo i r répondre à la seconde: où é tab l i r les limites chronologiques? 
Ainsi que Heckenas t l 'a m o n t r é , la lu t t e des Ordres et de la monarchie 
central isée accompagne tou te no t r e his toire à par t i r de 1440 j u s q u ' à environ 
le mil ieu des années 1760. Nous ne cherchons pas m a i n t e n a n t à savoi r si le 
c o m m e n c e m e n t de ce t t e lu t te n ' e s t p a s antér ieur a u x années 1440, n i si cet te 
l u t t e ne v a pas au-delà des années 1760. Regardons seulement de p lus près, si 
ce t te l u t t e appa r t i en t à une seule et unique période de l 'histoire du féodal isme, 
à la g rande période que l 'on p o u r r a i t précisément appeler féodal isme tardif. 
Le fa i t qu 'on puisse poser cet te ques t ion soulève que lques doutes en ce qui 
concerne le bien-fondé de la nouvel le proposi t ion p o u r l ' é tab l i ssement des pé-
r iodes; ces doutes s ' accen tuen t si nous essayons de nous référer à l 'h is to i re uni-
verselle, c 'est-à-dire si nous e x a m i n o n s à quelle pér iode du déve loppement 
féodal les é tudes d 'h is to i re générale r a t t a c h e n t la genèse du régime des Ordres, 
de l ' E t a t fondé sur la représen ta t ion des Ordres et de l ' appar i t ion de la lut te 
en t re celui-ci et la cent ra l i sa t ion , n i de les r a t t ache r à la période s u i v a n t e du 
déve loppement féodal . 
Revenons-en m a i n t e n a n t à la s i tua t ion en Hongr ie . Comparons ce qui 
é ta i t à sa naissance la monarchie fondée sur la représen ta t ion des Ord res (vers 
1440) q u a n d <<la bourgeoisie des villes é ta i t victorieuse ou tou t au moins très 
forte» à une phase ul tér ieure du déve loppement du régime des Ordres , celle par 
exemple de la première moitié du X V I I e siècle. Que ressort-il de ce t t e compa-
raison du point de vue de l 'évolut ion de la bourgeoisie des villes? «On sait en 
général , que les lois adoptées lors des diètes de 1608 et des années su ivantes 
é ta ien t dirigées non seulement con t re la classe des serfs, mais aussi cont re la 
bourgeoisie urbaine et que le décret de 1647 mit f in à une querelle vieille d 'un 
siècle, en assurant la victoire totale de la tendance anti-urbaine, etc. I l s 'agi t ici 
d ' u n renouveau , d ' une floraison t a r d i v e de l ' E t a t des Ordres et de sa const i tu-
t ion ; il s 'agi t d 'une super s t ruc tu re po l i t ique en t iè rement conforme à la const ruc-
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t i o n et à la consol idat ion du s y s t è m e du servage perpé tue l , de la va r ian te hon-
groise de la seconde «Leibeigenschaft». Heckenas t a raison de pa r l e r de «courte 
gloire et longue misère» à p ropos de l ' E t a t f o n d é sur la représen ta t ion des 
Ord res , de la l u t t e en t r e les Ordres et les t e n t a t i v e s de cent ra l i sa t ion . On sait 
q u e les historiens spécialistes du déve loppement féodal en E u r o p e occidentale, 
cons idèrent les m o u v e m e n t s des Ordres , m o u v e m e n t s qui appara i s sen t dès le 
X I I e siècle j u s q u ' a u XVI e siècle, comme fa i san t pa r t i e de Vépanouissement du 
féodal isme. Qui p l u s est, ils n ' e x c l u e n t pas de l ' é p o q u e de l ' épanouissement d u 
féodal isme qui v a j u s q u ' à la f in d u XVe siècle les débu t s de la l u t t e entre les 
O r d r e s et la cent ra l i sa t ion . Ce f a i s an t , ils fon t abs t r ac t ion des différences qui 
p e u v e n t les sépare r en ce qui concerne le j u g e m e n t qu'il convien t de por te r 
su r les relations e n t r e E t a t fondé sur la r ep résen ta t ion des Ordres et monarchie 
central isée. Ils f o n t donc abs t r ac t i on du problème de savoir si le premier peu t 
ê t r e considéré c o m m e un an t écéden t de la seconde. Ils es t iment que les débu t s 
des t en ta t ives de cent ra l i sa t ion e t les premiers r é s u l t a t s de ces t en t a t i ve s appar -
t i e n n e n t à l ' époque de l ' épanouissement du féodal i sme. Les his tor iens marxis tes 
qu i s 'occupent des problèmes de la polit ique et de l ' E t a t au m o m e n t de l ' épa-
nouissement du féodal isme en E u r o p e centro-or ienta le , dé fenden t pour l 'essen-
t ie l les mêmes p o i n t s de vue. Si n o u s nous en t e n o n s aux références de l 'histoire 
universelle, nous n ' a v o n s pas de raison d 'exclure de l 'histoire de l 'épanouisse-
m e n t du féodal isme la genèse du régime des Ordres , les premières phases. Cepen-
d a n t , cette fo rmule si jus te ne r e s t e qu ' un art i f ice de style si nous ne comprenons 
p a s sa véri table s ignif icat ion: l 'opposi t ion de la cour te période progressive q u ' a 
c o n n u e cette f o r m e d ' E t a t à sa longue période réac t ionnai re . Voilà pourquoi on 
ne p e u t englober sous une même pér iode h is tor ique gloire et misère, progression 
e t réact ion. La gloire appa r t i en t à l 'époque du féodal isme en plein développe-
m e n t , à son épanouissement , c o m m e la misère à sa période t a rd ive , déc l inan te . " 
Parmi les a r g u m e n t s du r a p p o r t , les pér iodes établies p a r les historiens 
l i t térai res et d ' a r t , l ' influence e t l 'ut i l i té de ces découpements , ont bénéficié 
d ' u n e a t ten t ion par t icul ière . Il se ra i t en effet h a s a r d e u x de la p a r t des historiens 
d ' a r t et de l i t t é r a t u r e de vouloir donner le milieu du XVe siècle comme d é b u t 
de l 'expression l i t t é ra i re ou a r t i s t i que du féodalisme tardif. Mais c 'est à par t i r de 
ce momen t qu ' i ls f o n t par t i r l ' époque Renaissance de not re a r t et l i t t é ra tu re , 
é p o q u e qu'on ne p e u t pas considérer comme l ' express ion l i t téra i re ou ar t i s t ique 
du féodalisme t a r d i f . Bien au con t ra i re , la Renaissance correspond à l 'expansion 
d u déve loppement d u capi ta l isme ancien dans l ' I ta l ie du XVe siècle, elle naî t au 
m o m e n t de la décomposi t ion d u féodalisme et d u déve loppement du mode de 
p roduc t ion cap i ta l i s t e aux Pays-Bas du XVI e s iècle; pourquoi serait-elle, préci-
s é m e n t en Hongrie, l 'expression d u féodalisme t a r d i f ? Nous ne pouvons pas ac-
c e p t e r la concept ion de H e c k e n a s t selon laquelle une seule époque his tor ique, 
celle du féodal isme tard i f , cor respond aux pér iodes Renaissance et baroque de 
l 'h is toire de l ' a r t e t de la l i t t é r a tu re , pas plus que ses a rgument s t e n d a n t à p rou-
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ver le b ien-fondé de ce t te concept ion: «c'est la m ê m e classe sociale, la noblesse 
g rande-propr ié ta i re qui a représen té le ba roque comme p r é c é d e m m e n t la 
Renaissance». Même si ces deux t e n d a n c e s ava ient é té représentées u n i q u e m e n t 
pa r la noblesse grande-propr ié ta i re , celle-ci n ' a v a i t pas les mêmes caractér is t i -
ques p e n d a n t la seconde moitié du XV e , ou au d é b u t du XVI e siècle q u ' a u cours 
du X V I I e . «Une m ê m e classe sociale, ma i s d ' un t y p e économique et sociale diffé-
ren t . Au cours du XV e siècle et s u r t o u t pendan t la seconde moit ié du siècle, la 
percep t ion de la r en t e féodale sous f o r m e de ren te en espèces a éga l emen t pro-
gressé dans la g rande propriété . P a r hasa rd , nous pouvons d é m o n t r e r ce chan-
gemen t dans le cas de plusieurs g r a n d s propr ié ta i res qui r ep résen ta ien t d ' au t r e 
p a r t la Renaissance en Hongrie.» La g r ande propr ié té du XVI e siècle occupe une 
posi t ion in te rmédia i re ent re la p r o p r i é t é engagée sur la voie du déve loppemen t 
bourgeois et celle qui cont inue à e m p l o y e r la corvée; au début du X V I I e siècle, 
ce sont su r t ou t les caractér is t iques du second t y p e de propr ié té qu i deviennent 
dominan te s . Le g r a n d propr ié ta i re d u XV e siècle es t u n Grundhe r r , comme ses 
pairs en Eu rope occidentale ; celui d u débu t du X V I I e siècle est u n Gutsherr , 
qui emploie la corvée dans ses fe rmes , f igure carac té r i s t ique du déve loppement 
des g randes propr ié tés en Europe or ien ta le . «Dans l 'his toire de l ' économie et de 
la société hongroise — de même que d a n s la vie de la supe r s t ruc tu re pol i t ique — 
nous pouvons reconna î t re sans a u c u n doute des changemen t s qua l i t a t i f s qui 
ne permettent pas de considérer c o m m e une seule u n i t é l 'époque qui v a du milieu 
du XV e siècle à la seconde moitié d u X V I I I e . 
P . Zsigmond P a c h a rappelé les conclusions de la monograph ie qu'il a 
consacrée à la dév ia t ion du déve loppemen t agraire en Hongrie p a r r a p p o r t au 
déve loppemen t occidenta l . Il a s i tué le début de la p roduc t ion m a r c h a n d e des 
grandes propr ié tés à la fin du XV siècle et son épanouissement au XVIe; cet te 
évolut ion économique é ta i t cont ra i re à la t endance antér ieure qui m e t t a i t l 'ac-
cent sur le déve loppemen t de la p r o d u c t i o n m a r c h a n d e et le commerce paysans . 
P a r conséquen t , si l ' on se réfère à c e t t e monograph ie il f a u t le faire p o u r inf i rmer 
la déf in i t ion du d é b u t du féodal isme ta rd i f vers 1440. Ainsi, la ju s t e s se de ce 
choix dépendra du sens qu'il f a u t d o n n e r à l ' a r rê t du déve loppement urbain 
vers 1450: ce changemen t était-il assez impor t an t p o u r marquer le d é b u t d 'une 
époque et plus préc isément le débu t d u féodalisme t a r d i f ? — E n é v o q u a n t les 
recherches fai tes p a r J . Szûcs, P a c h a f a i t les observa t ions su ivan te s : l ' analyse 
du déve loppemen t de Sopron ne f o u r n i t de preuves concluantes en ce qui con-
cerne le déclin su rvenu vers 1450 que p o u r les dernières décennies d u XV e siècle, 
et pour les t emps p récédan t la d é f a i t e de Mohács. András K u b i n y i a raison 
quand il p ré tend déceler quelques faiblesses dans l ' a r g u m e n t a t i o n de Szűcs 
selon lequel un déclin analogue à celui de Sopron peu t être d é m o n t r é pour 
Pozsony . D ' a u t r e p a r t , il cons ta te le déve loppement de Buda m ê m e sous les 
Jage l lón ce qui peu t ê t re éven tue l l emen t considéré comme un cas par t icul ier . 
Rappe lons que le r en fo rcement des carac tères agricoles dans le cas de certaines 
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villes (par exemple Kassa) a été c o n s t a t é à pa r t i r de comparaisons fondées sur 
l ' é t a t de déve loppement de ces villes aux environs de 1480. «Tout cela porte à 
c ro i re que l ' évolut ion des villes et de l ' a r t i sana t , décr i te par J . Szűcs au cours 
de la seconde moi t ié du XVe siècle ne const i tue que les débuts d ' u n développe-
m e n t qui se général isera plus t a rd à p a r t i r du d é b u t d u XVI e . Aussi, dans l ' é ta t 
a c t u e l des choses, ne pouvons-nous la considérer c o m m e l'ouverture d ' u n e nou-
velle époque du déve loppemen t des villes hongroises ni , à plus for te ra ison comme 
la phase initiale d'une nouvelle époque dans toute l'histoire de la société féodale en 
Hongrie». 
E n conclusion, P a c h a cons t a t é que la société hongroise a r r ivée avec la 
de rn iè re vague des migra t ions dans son pays déf in i t i f ne s'est engagée sur la 
voie du féodalisme q u ' a v e c un ce r ta in re ta rd vis-à-vis des peuples ouest-euro-
péens . Mais dans le domaine de la cu l tu re matér ie l le et intel lectuelle, dans la 
p l u p a r t des sphères de la vie pol i t ique et sociale, elle avai t comblé ce re ta rd au 
X V e siècle et elle a v a i t p r a t i q u e m e n t a t t e in t le n i v e a u ouest-européen même si 
l ' i d e n t i t é qua l i t a t ive s ' a ccompagna i t de différences quan t i t a t i ve s su r tou t dans 
le doma ine de l ' indus t r ia l i sa t ion et du déve loppement urba in . C'est le jeu de la 
loi de l ' inégalité du déve loppement qui a permis à la société hongroise de par-
cour i r la première e t la seconde p h a s e du déve loppement féodal en un temps 
r e l a t i vemen t plus cou r t , comme en témoigne le déve loppement des forces de 
p r o d u c t i o n agricoles, les condi t ions de p roduc t ion et le sys tème des rentes, 
la p roduc t ion m a r c h a n d e , la s t r u c t u r e des classes, l 'o rdre poli t ique, l 'organisa-
t i o n de l ' E t a t , le déve loppemen t cu l tu re l . «Le XV e siècle, et su r t ou t sa seconde 
moi t ié , ont une i m p o r t a n c e capi ta le sous ce r a p p o r t . C'est préc isément grâce à 
la f o rma t ion de la Monarchie des Ordres et — sous Mathias — grâce à la nais-
s a n c e des organes du pouvoir d ' E t a t central isé que ce r é a j u s t e m e n t s 'est 
c o m p l é t é d 'é léments i m p o r t a n t s d u déve loppement é t a t ique et pol i t ique . A ces 
f a c t e u r s sont venus s ' a j o u t e r des r é su l t a t s i m p o r t a n t s dans le d o m a i n e culturel 
c o m m e l ' indique l ' appa r i t i on dans no t r e pays de la Renaissance et de l ' H u m a -
n i s m e dans la l i t t é r a t u r e , l ' a r t et les sciences. La ligne de développement ascen-
dante de l 'histoire hongroise a été brisée par une suite d'événements survenus à la 
fin du XVe et au début du XVГ siècle: l ' e f fondremen t de la cent ra l i sa t ion de 
l ' E t a t après 1490, la répression sévère de la guerre paysanne en 1514, la domi-
n a t i o n tu rque après 1526. C'est l ' encha înement de ces événements qui donne 
un aspect dramatique, voire tragique à l'histoire du féodalisme hongrois. C'est ici 
q u e nous pouvons discerner la ligne de démarca t ion ent re la pér iode de l 'épa-
nou i s sement du féodal isme et celle du féodalisme t a r d i f , et l ' o r ien ta t ion désa-
v a n t a g e u s e de n o t r e or ien ta t ion sociale. Il nous f a u t donc in te rca le r ent re 
l ' épanouissement e t le déclin, la pér iode , longue de plusieurs siècles du féoda-
l isme tardif.» 
Dezső Nemes considérerai t c o m m e injus t i f ié de créer, en fonc t ion de critè-
res d 'his toire économique une époque historique par t icu l iè re en t re 1440 et 1765. 
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Il ne t rouve pas concluant les a rguments selon lesquels le féodal isme t a rd i f 
commencera i t au milieu du XV e siècle. 
Lajos Elekes n ' es t pas d ' accord pour f ixer le d é b u t du féodal isme tardif a u 
milieu du XV e siècle. Les pér iodes établies d a n s l 'histoire de la l i t t é r a tu re 
re lèvent p lu tô t d ' une r épa r t i t i on de la mat iè re ; les opinions concernan t l ' a r r ê t 
d u déve loppement u rba in ne son t pas généra lement acceptées; l ' an tagon i sme 
des Ordres et des t en t a t i ve s de central isa t ion ne p e u t pas être considéré c o m m e 
su f f i s ammen t i m p o r t a n t p o u r dél imiter une pér iode . 
Ce qui caractér ise le féodal isme tard i f en E u r o p e or ienta le , c 'est la len-
t e u r et les dé tours du processus qui prépare le dépassement d u féodalisme e t 
d o n t le cri tère le plus i m p o r t a n t , celui qu'il f a u t rechercher dans le domaine des 
condit ions socio-économiques est le second servage et les re la t ions sociales 
auxquels il donne naissance. Il est peu v ra i semblab le qu 'on puisse expr imer 
ce système en t e rmes d ' an tagon i smes entre les Ordres et la cent ra l i sa t ion . Q u a n d 
il s 'agi t de processus f o n d a m e n t a u x il f au t reveni r à l ' i n f r a s t ruc tu re . 
E n ce qui concerne d ' a u t r e pa r t les c h a n g e m e n t s économiques et sociaux 
survenus au cours du féodal isme tardif il f a u t rappeler que lques fai ts an té -
r ieurs qui les ava ien t préparés . P a r m i ces phénomènes appa rus à la f in du X V e 
siècle et au d é b u t du XVI e l ' un des plus i m p o r t a n t est cons t i tué p a r la par t ic i -
pa t ion de plus en plus in tense des seigneurs au commerce des p rodu i t s agrico-
les. Ceci ne p e u t cependan t p a s servir d ' a r g u m e n t pour dire que les cri tères 
impor t a n t s du féodal isme t a rd i f appara issen t p lus t ô t qu 'on ne l ' ava i t pensé. I l 
f aud ra i t faire la même res t r ic t ion si l 'on accepta i t l 'opinion selon laquelle l ' a r r ê t 
du déve loppement des villes a eu lieu au milieu d u XV e siècle. Le re la t ivement 
bas n iveau du déve loppement u rba in é ta i t depuis longtemps u n facteur n o n 
négligeable de l ' évolut ion en E u r o p e orientale. L ' a r r ê t de ce déve loppement 
cons t i tue ce r t a inemen t un a u t r e fac teur i m p o r t a n t , et ses conséquences se ron t 
p a r la suite encore plus graves dans la mesure où il con t r ibuera à la naissance e t 
à la consolidation de l 'ordre , du «second servage». Mais l ' a r rê t du déve loppement 
u rba in en t e m p s que tel n 'es t pas la preuve de la f o r m a t i o n du second servage e t 
n ' e n const i tue pas le débu t . Là aussi il ne s 'agi t que d ' an t écéden t s . 
Selon La jos Elekes les pér iodes établies p a r l 'h is toire l i t t é ra i re ne p e u v e n t 
pas servir de po in t s d ' appu i . «Si nous ne jouons pas sur les mots , l ' é tab l i ssement 
des périodes signifie d is t inct ion, ident i f ica t ion, sépa ra t ion d ' époques dif férentes 
en fonct ion de quelques cri tères, le r a t t a c h e m e n t de ces époques à cer taines da t e s . 
La répar t i t ion de la mat iè re à laquelle l 'histoire l i t té ra i re a p rocédé ne résout 
pas cet te tâche». Aussi a-t-elle négligé la ca rac té r i s t ique pr incipale de l ' époque 
a l lant du milieu du XV e siècle à la Réforme, n o t a m m e n t elle n ' a pas t enu c o m p t e 
d u fa i t que p e n d a n t ce t te époque deux t e n d a n c e s fonc iè rement d i f férentes 
coexis taient et de t e m p s à a u t r e en t ra ien t en c o n t a c t : la t e n d a n c e «médiévale» 
«monacale» etc . et la t e n d a n c e «Renaissance», «humaniste», e tc . Ceci indique 
que l 'analyse des styles est passée au premier p l an . «Si nous nous préoccupons 
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également des contenus, il est évident q u ' o n ne peut t o u t s implement qual i f ier 
l ' H u m a n i s m e d'idéologie expr iman t le féodal isme t a r d i f . De ce po in t de vue, 
il f a u d r a i t concentrer n o t r e a t ten t ion n o n sur sa p remière mais sur sa deuxième 
f loraison q u e les h is tor iens l i t téraires o n t également dis t inguée. Là encore il 
f audra i t e x a m i n e r ses modi f ica t ions e t ses adap ta t ions p lu tô t que ses simples 
appar i t ions .» 
E n conclusion, il considère le dé sa s t r e de Mohács comme limite de période 
seulement avec les v ing t -c inq ans qui le su iv i rent . «Le changemen t politique qui 
appara î t p e n d a n t ces v ing t -c inq ans, la conquête t u r q u e et la p e r m a n e n c e de 
l ' é ta t de guer re en pa r t i cu l i e r exercèren t sur les processus f o n d a m e n t a u x éco-
nomiques e t sociaux, sur t o u t e la vie du peup le , sur les t endances et les perspect i-
ves du déve loppement , u n e profonde inf luence . J e considère que les critères 
généraux d u féodalisme t a r d i f , valables p o u r toute l ' E u r o p e or ientale , sont des 
critères f o n d a m e n t a u x . » L a conquête t u r q u e et la f o rma t ion du féodal isme 
tardif son t à peu près con tempora ines . P o u r Elekes la meilleure solut ion serait 
de réuni r en une senle u n i t é la défa i te de Mohács et les v ingt -c inq ans qui la 
suivirent . S'il f au t s 'en t e n i r à une d a t e il ne f audra i t pas p rendre celle de la 
chute de B u d a , puisque c e t t e dernière n ' e s t que le d é n o u e m e n t d ' u n e évolut ion 
commencée p a r la défa i te de 1526. Il f a u d a i t donc conserver cet te dernière da te 
mais en t e n a n t compte de ses conséquences . 
Selon Tibor Klaniczay les pér iodes établies p o u r l 'Histoire et celle de 
l 'histoire l i t té ra i re se ra ien t en meilleure cor respondance si les pér iodes Renais-
sance et B a r o q u e de la l i t t é ra tu re cor responda ien t — comme H e c k e n a s t l 'a 
proposé — à l 'époque d u féodalisme t a r d i f . Les a r g u m e n t a t i o n s de P a c h et de 
Heckenas t , conva incan tes chacune de l eu r côté, «ne p e u v e n t ê tre harmonisées 
que si n o u s établissons d e u x périodes équiva lentes , l ' une allant du milieu du 
XVe siècle à 1600 environ et l ' aut re de 1600 au milieu du X V I I I e siècle». Selon 
Klan iczay , les historiens s ' a t t a c h e n t t r o p à diviser en q u a t r e périodes le féoda-
lisme d a n s l 'histoire des p a y s es t -européens . Ils ne t i e n n e n t pas c o m p t e du fai t 
que le pa s sage de l ' épanouissement du féodal isme à ce que l 'on appel le le féo-
dalisme t a r d i f est lu i -même un processus de longue durée , t ou t e u n e époque. 
«Le féoda l i sme tardif ne succède pas i m m é d i a t e m e n t à l ' épanouissement du 
féodal isme, il vient après une période de t ransi t ion d a n s laquelle on re t rouve 
les p h é n o m è n e s de l ' épanouissement d u féodalisme ainsi qu 'une l u t t e aiguë 
entre les t endances à la décomposi t ion d u féodalisme e t celles qui v i sen t à sa 
réal isat ion, à son r en fo rcemen t . La v ic to i r e définit ive de ces dernières , victoire 
survenue d a n s notre p a y s vers 1600, cons t i t ue le d é b u t du féodal isme ta rd i f , 
époque qu i correspond p a r f a i t e m e n t à l ' épanouissement de l ' époque ba roque 
dans la l i t t é r a tu r e et les a r t s . L 'époque de t rans i t ion an tér ieure à ce t t e période 
correspond p a r contre à la Renaissance que l'on ne p e u t r a t t a c h e r ni à l 'épa-
nou issement du féodal isme, ni à l ' é p o q u e du féodal isme ta rd i f , et d o n t l 'une 
des carac tér i s t iques i m p o r t a n t e s est p réc isément cons t i tuée par les signes de 
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décomposi t ion de féodalisme.» E n effet , la cu l tu re et l ' a r t Rénaissance s o n t 
inconcevables sans l ' é b r a n l e m e n t , la crise de l 'o rdre féodal de l 'économie e t 
de la société. 
E n opposi t ion avec P á l Zsigmond P a c h , József Perényi appellerai t le 
«féodalisme classique» «féodal isme ouest-européen» et se ga rde ra i t de considérer 
que ce limites de sous-pér iodes sont valables p o u r l 'his toire universelle. A son 
avis, 1 carac tère progress is te des terr i toi res oues t -européens à l 'époque d u 
féodal ime est f o r t e m e n t d i scu tab le . Nous sommes encore t r è s loin, a-t-il sou-
ligné «de pouvoir diviser en sous-périodes l ' époque du féodal i sme considéré au 
n iveau de l 'histoire universel le et de pouvoir donner à ses sous-périodes des 
n o m s révé la teurs de leur essence . . . Les sous-périodes du féodal isme chinois e t 
celles du féodal isme européen sont t rès éloignées les unes des aut res dans le 
t e m p s , e t le con tenu des d i f fé ren tes sous-périodes est éga lement divergent , e t c . 
On peu t en dire a u t a n t à p r o p o s de l 'Europe or ientale et de l 'Eu rope occiden-
tale.» — Il est difficile d ' o b t e n i r des résul ta ts conc luan t s conce rnan t le débu t d u 
féodal isme ta rd i f , é t an t donné que l 'on n ' a pas t i ré au clair la signification des 
périodes du féodal isme. 
Selon Perényi , il f a u t en Eu rope orientale considérer «les I X e — X I e siècles 
(en cer tains endro i t s même le X I I e ) comme cons t i t uan t l ' époque du féodal isme 
précoce, les X I I e — X V I e siècles celle de l ' épanouissement du féodalisme, et les 
X V I I e — première moit ié du X I X e siècle celle d u féodalisme t a rd i f . Ces l imites 
sont év idemment relat ives a u x périodes de l 'h is toire universel le ; des décalages 
i m p o r t a n t s peuven t avoir lieu lors de l ' é tab l i ssement des pér iodes dans l 'h is toire 
des di f férents pays». 
Selon Domokos Kosáry, on ne peut accep te r la propos i t ion du r appor t n i 
en ce qui concerne le d é b u t , n i en ce qui concerne la f in du féodalisme t a r d i f . 
A l ' in tér ieur de l ' époque de l ' épanouissement du féodal isme, 011 peu t définir u n e 
l imite in terne vers les années 1450. Elle ind iquera i t , en pol i t ique , la t e n t a t i v e 
de centra l isa t ion de Math ias , en l i t té ra ture , le débu t de la Renaissance et de 
l ' humani sme . P o u r le débu t du féodalisme t a rd i f , il est plus j u s t i f i é de conserver 
1526. «Il n 'y a aucun d o u t e : c 'es t en 1526 que l ' E t a t hongrois a été brisé, c ' es t 
à pa r t i r de ce t te da t e q u ' a p p a r a î t un pouvoir , celui de J á n o s Szapolyai, qui 
reconnaissai t le Su l tan c o m m e seigneur. La cons t i tu t ion de la Transy lvan ie 
i ndépendan te après 1541 n ' é t a i t qu 'un dép lacement géograph ique vers l 'Es t d u 
cen t re du pouvoir . 1541 ne fa i t q u ' a p p r o f o n d i r la b rèche ouver te p a r 
1526 dans le corps de la Hongrie .» — C'est 1526 comme l imi te de période, qui 
p e u t le mieux sat isfaire a u x cr i tères d 'une l imite pér iodique. Ce t te da te révèle 
les changements survenus d a n s le processus économique et social, la fo rma t ion 
du sys tème du second servage . Nous pouvons même dire qu 'e l le eut de l ' im-
po r t ance au n iveau de la po l i t ique in te rna t iona le , tou t au moins en E u r o p e 
or ienta le : c 'est ce m o m e n t qui décide de la vic toire des H a b s b o u r g dans la com-
pét i t ion pour l 'o rganisa t ion de la monarchie mul t ina t iona le de la région d u 
11* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
170 Discussion sur la division chronologique de l'histoire hongroise 170 
Danube . Le r appo r t n 'en t i e n t pas c o m p t e , alors qu'il se réfère pa r la su i te aux 
événemen t s décisifs de l 'h is to i re de la Monarchie des H a b s b o u r g . 
E n p r o p o s a n t de fa i re se t e rminer la période du féodal i sme tard i f avec les 
années 1760, Heckenas t f a i t allusion à l ' appa r i t ion des m a n u f a c t u r e s capital is-
tes . Mais n o u s ne découvr i rons pas de phénomènes v é r i t a b l e m e n t n o u v e a u x 
dans le déve loppement de nos m a n u f a c t u r e s avan t la f in d u X V I I I e e t le débu t 
d u X I X e siècle, à l 'époque de Joseph I I . I l est arbi t ra i re de considérer l 'ordon-
nance douan iè re de 1754 c o m m e une l imi te de période. Ce t te da te ne m a r q u e 
qu 'une nouvel le phase à l ' in té r ieur d ' u n long processus au cours duque l Vienne 
t e n t a de change r de pa r t ena i r e s occ iden taux au sein d ' u n sys tème de re la t ions 
où elle bénéf ic ia i t d 'un s t a t u t privilégié. «Si quelque mesu re avai t visé à t rans-
former la Hongr ie , jusque- là considérée c o m m e par tena i re économique de plein 
droi t , en m a r c h é agricole, il f a u d r a i t considérer cette mesure comme u n tour -
n a n t i m p o r t a n t , ut i l isable comme poin t de repère dans l ' é tab l i ssement des 
périodes. Mais avant ce t te da t e , la Hongr i e n ' é ta i t pas u n par tena i re économi-
que de plein droit.» — Les m a n u f a c t u r e s e t les o rdonnances douanières , en t a n t 
que cri tères favorables à u n e limite é tabl ie vers les années 1760, p e u v e n t être 
remplacées p a r des cri tères choisis dans le domaine de l 'h is to i re des sciences; les 
n o u v e a u x é léments de la phi losophie d u siècle des Lumiè res (comme, sur un 
au t re p lan , la Pa ten te sur les redevances féodales) i n d i q u e n t qu'il p e u t être 
quest ion ici d 'une limite de sous-période qui ouvre la dernière phase de la pé-
riode du féodal isme ta rd i f , pér iode qui do i t de tou te façon ê t re considérée comme 
terminée en 1790. 
György Spira fait d a t e r de 1686—87 les t en ta t ives des H a b s b o u r g pour 
construire leur système de g o u v e r n e m e n t en t iè rement central isé et absolu. 
Cette da t e se ra t tache au d é p a r t des t r o u p e s tu rques , à l ' annexion pa r les 
H a b s b o u r g de la Transy lvan ie , à la c h u t e de Thököly et à la na issance de 
l 'E in r ich tungswerk . La carac té r i s t ique pr incipale de l ' époque qui commence 
alors dans l 'histoire pol i t ique est le progrès incessant des é léments absolut is tes 
et son couronnemen t est le sys tème de J o s e p h I I , «cette dernière t e n t a t i v e (des 
Habsbourg ) pour parer au danger de la t r a n s f o r m a t i o n bourgeoise et du déman-
tè lement de l 'Empire à la s t ruc tu re féoda le , en r é f o r m a n t l 'ordre féoda l et en 
cen t ra l i san t le gouvernement» . 
Selon György Szabad, le r appor t a fou rn i su f f i s ammen t d ' a r g u m e n t s pour 
que l 'on puisse f ixer la seconde limite de ce t t e époque a u x années 1760. 
C'est également l ' av is de János Varga. Au milieu d u X V I I I e siècle le mé-
tayage a a t t e i n t dans l ' ensemble du p a y s la forme et la s t r uc tu r e qu ' i l s 'assura 
j u squ ' en 1848, c'est dès ce t t e époque qu ' i l concerna une superficie de te r res la-
bourable te l le qu'elle p e r m e t t a i t d ' a s su re r le volume et la con t inu i té d ' une 
p roduc t ion conforme a u x exigences du m a r c h é . C'est à c e t t e époque que l 'écono-
mie domania le prit dé f in i t i vemen t le pas sur celui des moyennes propr ié tés . 
C'est à c e t t e époque que se t e rmine le processus social qu i avai t a b o u t i t à la 
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r igidité de la ligne de d é m a r c a t i o n jur id ique en t re nobles et non-nobles . E n f i n 
c 'es t à cet te époque que s ' achève le processus qui eut pour r é s u l t a t la l imi ta t ion 
des l ibertés et la d ispar i t ion des avan tages des couches sociales non nobles qui 
ava ien t réussi à se dégager des l iens du servage perpé tue l . «Une par t i e des agglo-
méra t ions qui s ' é ta ien t élevées au cours des siècles précédents au rang de bour -
gade r e t o m b e n t p r a t i q u e m e n t au rang de village de serfs p e n d a n t la première 
moi t ié du siècle. D ' a u t r e p a r t , on ne connaî t que t rès peu de locali tés hongroises 
qui aient acquis le rang d '«oppidum» après les années 60 . . . P e n d a n t la première 
moi t ié du X V I I I e siècle, on assiste au nivel lement des r edevances féodales exi-
gées des serfs perpé tue ls et des charges seigneuriales qui pesa ien t sur les couches 
paysannes non a t t achés à la glèbe. La P a t e n t e sur les r edevances seigneuriales 
mi t un point f ina l à ce processus t ou t en le légal isant . . . E n dernière analyse , 
c 'es t ici que culmine le déve loppemen t qui ava i t commencé plusieurs siècles 
p lus t ô t et que la domina t ion t u r q u e ava i t certes ralent i et différencié sans 
pouvoi r lui impr imer d ' o r i en t a t i on nouvelle à cause préc isément de la cont inui té 
que ce processus conserva dans une par t ie du pays.» 
Deux t endances conce rnan t le sort u l tér ieur de l 'ordre féoda l s ' a f f ron ten t 
a v a n t le milieu du X V I I I e siècle: l 'une voula i t le conserver te l quel, l ' au t r e 
voula i t le r endre encore plus r igoureux . Après le milieu du siècle, on voit appa -
ra î t r e de nouvelles t endances pol i t iques qui, d ' une p a r t , voula ien t conserver l 'or-
d rex i s t an t et alléger, d ' a u t r e p a r t , les condit ions féodales au m o y e n de réforme s. 
C 'es t à cet te époque que le p a y s devient e f fec t ivement p r o d u c t e u r de mar -
chandises agricoles et de ma t i è r e s premières et qu' i l commence à servir de 
marché aux p rodu i t s indus t r ie ls des provinces hérédi ta i res . La première ordon-
nance douanière de 1754 t e n d à é tendre et à accentuer ce t t e division. N é a n -
moins , on voi t na î t r e dès 1760 les premières m a n u f a c t u r e s dignes d ' in térê t . 
L ' appa r i t i on de n o u v e a u x phénomènes dans le doma ine intellectuel et 
idéologique plaide éga lement en f aveur d ' une l imite de pér iode définie dans 
l ' in terval le des années 1754—1770. «Dans l 'Empi r e , la phi losophie du siècle des 
Lumières revêt dès les années 60 les apparences d ' u n e vér i t ab le conception du 
m o n d e ; en Hongr ie , ce t te phi losophie joue d ' a b o r d comme pr inc ipe fondamen-
t a l de la pol i t ique de l ' E t a t e t du gouve rnemen t , puis, t o u t e une par t ie de ses 
idées dev iennent par t ies in tégra les du Libéral isme, t endance qui p rend une p a r t 
considérable dans la p r é p a r a t i o n intellectuelle de la t r a n s f o r m a t i o n bourgeoise.» 
Le na t ional i sme de carac tère bourgeois p rend une forme l i t t é ra i re à par t i r des 
années 70. P o u r les his toriens d ' a r t , 1770 c'est la f in de l ' époque ba roque , et pour 
les historiens de la l i t t é r a tu re , le débu t du r enouveau des l e t t res hongroises. 
László Nagy a relevé que le r appo r t pr incipal ne fa i t pas é t a t du change-
m e n t de sens qui s 'est accompli au cours des X V I e — X V I I e siècles q u a n t au rap-
po r t de la menace d ' expans ion t u r q u e et de la menace H a b s b o u r g . Il ne pense 
pas que l 'on puisse considérer l 'h is toire de la Hongr ie de 1440 à 1765 comme 
une uni té . 
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La central isa t ion des E t a t f éodaux et la création des monarchies absolues 
«même sous leur forme la p lus posit ive ne sont que relativement progressistes . . . 
ces mesures ne minent p a s le féodal isme, mais visent au cont ra i re au renforce-
ment aussi complet que possible de son système économique et s u r t o u t au 
r en fo rcemen t de la g rande propr ié té . . . . On ne peut donc considérer dans l 'his-
toire d ' u n p a y s la lu t te e n t r e les t e n t a t i v e s central isatr ices et absolut is tes d ' une 
par t et les Ordres d ' a u t r e p a r t comme u n principe d i rec teur pour é tabl i r des 
périodes, m ê m e si ces t e n t a t i v e s ne s ' accompagnen t ni d 'oppress ion é t rangère 
ni de colonisation». Selon L . Nagy, il f a u d r a i t p lutôt lors de l ' é tab l i ssement des 
périodes essayer de d é t e r m i n e r de quelle da te à quelle d a t e s 'exerce de façon 
similaire l ' inf luence n é f a s t e des condi t ions de guerre sur l ' évolut ion économique 
et sociale. — Il propose de prendre c o m m e dates- l imites les années au cours 
desquelles s ' inverse l ' impor t ance re la t ive de la menace t u r q u e et de la menace 
H a b s b o u r g . 
Kálmán Benda, c a n d i d a t ès sciences historiques, co l labora teur en chef 
de l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques , a a t t i ré l ' a t t e n t i o n sur le fa i t que les 
recherches effectuées au cours de ces dernières années on t ébranlé les apprécia-
t ions que l 'on porte généra lement sur le règne de Marie-Thérèse et s u r t o u t sur 
celui de J o s e p h I I . Les recherches de Georges Lefèbvre , Re inhard W i t t r a m , 
Fr iedr ich Wal t e r et E r n s t W a g e r m a n n t e n d e n t à p r o u v e r qu' i l n ' y eu pas de 
différence essentielle e n t r e l ' abso lu t i sme historique e t sa va r i an te éclairée. 
Benda ne nie pas le ca rac t è re progressis te de certaines mesures de Marie-Thé-
rèse ou de Joseph I I ma is , selon lui, on ne peu t a f f i rmer que «des idées neuves , 
opposées à la menta l i té an tér ieure se soient aff i rmées dès 1760 ou m ê m e 1780 
dans l ' admin i s t ra t ion de l ' E t a t et du gouvernement» . On ne peu t donc lier l 'ap-
par i t ion de périodes d i f fé ren tes à de tel les idées. 
Selon István Szendrey, même si l ' époque de la monarch ie fondée sur la 
r ep résen ta t ion des Ordres s 'ouvre en 1440, il reste c e p e n d a n t difficile de déter-
miner si le déve loppement ul tér ieur est p lus caractérisé pa r cet te c i rconstance 
que par l 'édif icat ion du sys tème du second servage. P a r la P a t e n t e de 1767 
sur les redevances seigneuriales, le M o n a r q u e s ' in terpose en t re les seigneurs et 
les serfs, mais ce n 'es t q u ' u n acte v i r tue l qui ne p r end ra de réali té que lors de 
l ' app l ica t ion de la P a t e n t e . 
Selon Szendrey, quel le qu 'a i t p u t ê t re l ' impor tance des t ra i t s caractér is t i -
ques de l 'absolut isme éclairé p e n d a n t la seconde moi t ié du règne de Marie-
Thérèse, il est difficile de r a t t a che r la l imite d 'une pér iode à une seule date . 
Aussi l ' emploi des pér iodes en recouvrement partiel lui para î t - i l seul réalisable. 
György Szabad, n ' e s t pas pa r t i s an d 'é tendre la pér iode de t r ans i t ion du 
féodal isme au capi ta l isme ju squ ' en 1848 ni j u squ ' en 1849. Conservant 1790 
comme m o m e n t centra l , il fera i t se t e r m i n e r la période à la f in des années 1820 
ou au d é b u t des années 1830. Viendra i t ensui te la pér iode de t rans i t ion depuis 
cet te l imi te jusqu 'en 1867, avec comme momen t cent ra l la révolut ion de 1848. 
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C'est au cours de la première moit ié de ce t t e période que s ' épanou i t la dernière 
crise du féodal i sme. «Il ne p a r a î t pas souha i tab le , dit-il, de couper l 'exposi t ion 
de cette phase des é v é n e m e n t s de 1848—49 qui cons t i tuen t l 'apogée de la 
t rans i t ion révolu t ionnai re . D ' a u t r e par t il ne para î t pas h e u r e u x d 'en séparer , 
comme nous l ' avons fait p a r le passé, la deux ième phase de la t rans i t ion révolu-
t ionnaire , celle de l ' absolu t i sme. E n effet c e t t e phase qui s ' é t end j u s q u ' a u com-
promis aust ro-hongrois v i t l ' issue de la con f ron t a t i on des forces révolut ion-
naires et contre- révolut ionnai res .» Du point de vue de l ' é tab l i s sement des pério-
des il fau t comprendre la t r a n s i t i o n comme une uni té en se r é f é r an t à son essen-
ce, c 'est-à-dire comme l ' é p o q u e de la révolu t ion bourgeoise qui réalise la t r a n -
si t ion. La pér iode est bien é t ab l i e si elle souligne l 'essentiel. Or, qui dit souligner 
d i t met t re au cen t re de l ' i n t é r ê t . Prendre ces proposi t ions en considérat ion, loin 
de diminuer l ' impor tance de 1848 lui donnera i t encore p lus d 'éc la t . 
Selon György Spira, l ' é p o q u e de t r ans i t ion du féodal isme au capi ta l i sme 
commence au m o m e n t où, a u sein des condi t ions de la pér iode féodale, appa -
raissent avec su f f i s ammen t d ' impor t ance , les forces de p roduc t ion conformes 
a u x condit ions capital istes de product ion . Elle prend f in quand les condi-
t ions de p roduc t i on cor responden t grosso modo aux forces de p roduc t ion et que 
na î t une super s t ruc tu re po l i t i que conforme à l 'ordre n o u v e a u de p roduc t ion . 
Selon Spira, le 15 mars 1848 ne peut être pris ni comme f in ni comme débu t de 
ce t t e époque. L a révolut ion est l 'apogée de ce t te époque d o n t il reste encore 
à déterminer le débu t vé r i t ab le . 
Il f a u t fa i re commencer vers les années 1790 le d é b u t de l 'époque des 
manufac tu re s , l ' insertion mass ive des propr ié tés nobiliaires moyennes dans la 
p roduc t ion , les plus i m p o r t a n t s changements de la s t r u c t u r e économique et 
sociale au sein de la paysanner i e . La crise qu ' a l l a i t t r ave r se r l ' empire de forme 
féodale des H a b s b o u r g peu t ê t r e exac tement da tée du 28 j a n v i e r 1790, da t e du 
re t ra i t des o rdonnances de J o s e p h I I . Ce n ' e s t pas seulement à cause de sa signi-
f ica t ion pol i t ique que ce t te d a t e est une l imi te i m p o r t a n t e . Le m o m e n t où 
éclate la crise a pu être d é t e r m i n é par des événements pol i t iques aléatoires, 
mais l 'expl icat ion du fait qu 'e l l e eut lieu a des causes plus profondes . 
Quelle es t alors la n o u v e a u t é de la s i t u a t i o n ? C'est alors que v iennen t 
d 'échouer les t en t a t i ve s des H a b s b o u r g pour do te r l 'Empi re d ' u n gouvernement 
absolu et central isé . La c h u t e du régime de J o s e p h I I est suivie par le régime 
réact ionnaire de François I e r . Ce régime remplace les t e n t a t i v e s fa i tes pour réfor-
mer in té r ieurement l 'ordre f éoda l par une pol i t ique v i s a n t à défendre avec 
ténac i té cet o rd re jusque d a n s ses moindres détai ls . II r emplace les t en t a t i ves 
p o u r créer un gouvernement h a u t e m e n t central isé p a r une poli t ique don t 
l 'essentiel est de faire jouer les uns contre les au t res les f ac t eu r s contra i res à 
l ' un i té de l ' E m p i r e . Dès l ' é c l a t emen t de la Révo lu t ion f rança ise , les H a b s b o u r g 
mani fes tè ren t leur hostilité d ' u n e façon conséquente . C'est en 1790 q u ' a p p a -
raissent pour la première fois de façon s imul tanée et en g rand nombre des 
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fac teurs t e n d a n t à la dissolut ion de l ' empire . De not re po in t de vue il est secon-
daire que ces fac teurs a ien t d i rec tement représenté les in té rê t s de la t r a n s f o r m a -
tion bourgeoise . C'est alors qu ' appa ra i s sen t pour la première fois en Hongr ie des 
m o u v e m e n t s dont le ca rac tè re bourgeois est i m m é d i a t e m e n t démont rab le . C'est 
ainsi pa r exemple que s 'é lève en ce X V I I I e siècle le premier m o u v e m e n t p a y s a n 
contre l ' ensemble de la classe des seigneurs f éodaux , et que na î t le m o u v e m e n t 
des J a c o b i n s hongrois. E n f i n , Gy. Spira a fa i t allusion a u x i m p o r t a n t s change-
ments que l 'on peut observer vers 1790 dans la vie cul ture l le : les idées de la 
philosophie du siècle des Lumières se r é p a n d e n t en l i t t é r a tu r e grâce à B a t s á n y i 
et Csokonai ; nous assistons aux débu t s du t h é â t r e hongrois ; en musique le s tyle 
des «verbunkos» (danse de r ec ru t emen t ) commence à se r é p a n d r e ; en a r t , le 
classicisme prend la relève du ba roque (le ba roque t ien t u n rôle p r é p o n d é r a n t 
j u squ ' à la f in des années 80, et c 'est seu lement après l ' é c l a t emen t de la Révo-
lution f rança i se que le classicisme domine en Hongrie) ; le na t iona l i sme qui f u t 
l 'un des p lus i m p o r t a n t s phénomènes de conscience qui accompagnè ren t en 
Hongrie le processus de la t r a n s f o r m a t i o n bourgeoise, a p p a r a î t , para l lè lement 
aux m o u v e m e n t s des na t iona l i t és , avec le m o u v e m e n t révolu t ionna i re hongrois 
de 1790. 
Gyula Mérei, c a n d i d a t ès sciences his tor iques, p rofesseur d 'univers i té , est 
éga lement favorab le à ce que l 'on considère 1790 comme d a t e limite de cet te 
période. Les m o u v e m e n t s de classe qui se déroulent à ce t t e époque d a n s les 
pays de l ' E m p i r e éb ran len t comme j a m a i s jusqu 'a lo rs la puissance de la maison 
H a b s b o u r g . C'est à p a r t i r de cet te da t e qu ' appa ra i s sen t les premiers signes d 'as-
pi ra t ions t e n d a n t à une nouvel le fo rme sociale, t ou t au moins par leurs condi-
t ions et leurs effets objec t i f s dans la perspect ive de l ' aven i r . Le sol se dérobe 
p a r t o u t sous la puissance des H a b s b o u r g et pa r là sous les classes r égnan te s 
qu'elle représen te . Nous ne p rendrons pas en considérat ion ici le fai t que les clas-
ses appelées à prendre la t ê t e de la t r ans fo rma t ion bourgeoise n ' é t a i e n t ni 
assez pu i ssan tes , ni assez conscientes p o u r conduire ce t t e t r a n s f o r m a t i o n à la 
victoire; pas plus le fa i t que le déve loppement des é léments capi ta l is tes é ta i t 
loin d ' ê t r e assez poussé p o u r p e r m e t t r e ce t te victoire. Il n ' y ava i t pas à l ' époque 
dans l ' E m p i r e de s i tua t ion révolu t ionnai re , mais l 'ordre e x i s t a n t étai t à te l po in t 
ébranlé qu ' i l ne pouva i t plus r e t rouve r son ancienne force. Dès cet te époque 
il y eut t o u j o u r s quelque t roub le sur l ' un ou l ' au t r e des te r r i to i res de l ' E m p i r e . 
Mérei a jou te : «le r a p p o r t e u r pr inc ipa l a raison de soul igner que cer ta ins 
fai ts de l 'his toire cul turel le et de l 'h is toire socio-économique ne coïncident pas 
avec ce t t e da te , mais ce t t e da te n 'es t pas q u ' u n e limite de période de l 'his toire 
pol i t ique . . . elle cons t i tue une ligne de démarca t ion déf inie par la l u t t e des 
classes, on ne peut donc la réduire à un simple phénomène de l 'histoire événe-
mentiel le . Compte t enu de ces fa i ts , nous nous con ten te rons de men t ionner que 
les m a n u f a c t u r e s éphémères fondées p a r quelques seigneurs au cours des années 
1760 — 70 ne peuvent en aucune façon m a r q u e r le débu t de l ' époque des m a n u -
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fac tu res en Hongrie . Ce t te époque ne commencera que quelques décennies 
plus ta rd» . 
1790 marque le d é b u t d 'une t r a n s f o r m a t i o n s t r u c t u r a l e du processus de 
déve loppement , 1848 m a r q u e le p remier point cu lminan t de ce processus. 
A propos des p rob lèmes de la division chronologique du passage d u féoda-
lisme au capi ta l isme, Domokos Kosáry a souligné que les trois révolu t ions f ran-
çaises, 1789, 1830 et 1848, suivies de t rois crises in te rna t iona les , posèren t à 
l ' E u r o p e la question de la révolut ion. La Hongrie r é p o n d i t en 1790, 1830/31 
et 1848 sous forme de m o u v e m e n t s pol i t iques qui révé lè ren t de façon caracté-
r is t ique les changemen t s survenus d a n s les condit ions socio-économiques du 
pays et le n iveau t o u j o u r s plus élevé de son déve loppement . A chacune de ces 
trois occasions, le g o u v e r n e m e n t des Habsbou rg é t a i t préoccupé p a r la crise 
in te rna t iona le ; c 'est ce qui permi t à la Hongrie d ' e x p r i m e r sa p ropre réponse 
dans le domaine pol i t ique avan t que Vienne eut réussi à su rmonte r ces crises. 
«Les événements pol i t iques qui euren t lieu en Hongrie ne s 'ef facèrent cependan t 
pas sans laisser de t race , malgré la repr ise en main de la s i tuat ion p a r les Habs-
bourg . Ils euren t l 'un ap rès l ' au t re des conséquences de plus en plus impor t an -
tes . E n 1790, c 'est le m o u v e m e n t nobi l ia i re-nat ional qui j oua le rôle pr incipal . 
Ce m o u v e m e n t , bien qu ' i l ai t été inspiré p a r la philosophie du siècle des Lumières , 
ne dépassa et ne vou lu t m ê m e pas dépasser les limites d u féodalisme, à l 'excep-
tion du pe t i t groupe des Jacob ins hongrois.» Kosá ry n ' e s t pas d ' accord avec 
Spira lorsqu'i l qualif ie de t r a i t secondaire le carac tère féodal du m o u v e m e n t 
nobi l ia i re-nat ional . «Il n ' e s t pas exact que tous les E t a t s m u l t i n a t i o n a u x restent 
f a t a l e m e n t des f o r m a t i o n s féodales. Il est encore moins admissible de vouloir 
faire du nat ional isme nobil iaire un m o u v e m e n t plus progressis te qu ' i l ne le fu t 
en réal i té . Mais il est ce r ta in que 1790 laissa, malgré son échec, u n hér i tage 
durab le à la pos tér i té , la t rad i t ion du nat ional isme nobiliaire de la pet i te 
noblesse devenue force politique.» 
Les années 1830—1831 v i rent na î t r e un m o u v e m e n t de r é fo rme que le 
gouve rnemen t réac t ionna i re pa rvenu au pouvoir au mil ieu des années 30 ne pu t 
anéan t i r , ce m o u v e m e n t dépassa ce t t e fois-ci les l imi tes du féodal isme. «Ce 
m o m e n t du dépassement du féodal isme, l ' appar i t ion des idées de r é fo rmes libé-
rales et bourgeoises, c 'es t le moment essentiel. C'est u n e raison de p lus pour 
placer ici la ligne de démarca t i on et non parmi les événemen t s pol i t iques de 
1825 qui ne dépassèrent pas les l imites du régime des Ordres.» La réponse poli-
t ique de la Hongrie à la crise in te rna t iona le de 1830 d é m o n t r a l 'exis tence d 'un 
m o u v e m e n t de ré fo rme; elle d é m o n t r a que les c h a n g e m e n t s survenus dans le 
déve loppement économique et social en ava ient créé les condit ions. 
C'est 1848 qui sera le t o u r n a n t décisif. La propos i t ion du r a p p o r t princi-
pal qui suggère d 'é tab l i r la limite au m o m e n t de la révolu t ion bourgeoise de 
1848 est donc just i f iée . E n effet , ce t t e da te dé te rmine la f in de l ' époque du 
féodal isme. «La révolut ion bourgeoise a va incu en 1848. E t elle resta vic tor ieuse. 
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On ne p u t défaire ce qui avai t é té f a i t malgré l ' échec de la guer re d ' indépen-
dance . Le féodal isme s 'achève en 1848 et ne pour ra p lus renaî t re . L a guerre d ' indé-
p e n d a n c e et t o u t ce qui lui fai t su i t e , c'est déjà le premier chap i t r e de l 'époque 
bourgeoise.)) K o s á r y a estimé que la proposi t ion de György S z a b a d selon lequel 
il f a u t considérer l ' époque des Ré fo rmes , la guer re d ' i ndépendance , et l 'absolu-
t i sme j u s q u ' a u compromis aus t ro-hongrois c o m m e une u n i t é sous le t i t r e 
«époque de la révo lu t ion bourgeoise en Hongrie», serai t une b o n n e solution pour 
une monographie mais non pour u n ouvrage s y n t h é t i q u e . On ne p e u t intercaler 
e n t r e le féodal isme et le capi ta l i sme une t rois ième fo rmat ion t rans i to i re , é t a n t 
d o n n é que nous ne connaissons p a s u n e telle f o r m a t i o n . Situé d a n s la perspect ive 
de l ' ensemble du déve loppement h i s to r ique , 1848 est une l imite d ' époque fonda-
m e n t a l e . 
István Barta, docteur ès sciences h is tor iques , co l labora teur principal de 
l ' I n s t i t u t des Sciences His tor iques , a estimé que la limite pér iod ique établie 
a u x environs de 1790 est établ ie de façon un peu restr ict ive su r des a rguments 
pol i t iques et qu ' i l f a u d r a i t p l u t ô t chercher une l imi te fondée sur le développe-
m e n t économique e t social. II est d ' accord avec K o s á r y pour d i re que les pério-
des de l 'histoire hongroise ne s e r o n t bien établ ies que si l 'on p r e n d en considé-
r a t i o n les grands m o m e n t s révolu t ionnai res du déve loppement européen. D a n s 
le cas de 1790, le m o u v e m e n t des J acob ins hongrois révèle en que lque sorte une 
s i t ua t ion révolu t ionnai re analogue à celles don t é t a i en t issues les grandes révo-
lu t ions européennes . Mais il ne s u f f i t pas q u ' u n e mince couche d ' intel lectuels 
fasse siennes les idées de la Révo lu t i on française , e t que le féoda l i sme se t r o u v e 
q u a s i m e n t dans u n impasse si, d ' a u t r e par t , les forces de p roduc t i on du nouvel 
o rd re ne sont q u ' a u débu t de l eu r déve loppement . 
B a r t a a r e j e t é la cons t a t a t ion du rappor t pr incipal selon lequel 1849 est 
d e v e n u limite d ' époque , en f o n c t i o n de considéra t ions p ra t i ques . Il n 'es t pas 
non plus d 'accord p o u r séparer la pér iode c o m m e n ç a n t en mar s 1848 du proces-
sus qui const i tue la p répara t ion de la révolut ion . Selon lui, la révolut ion fa i t 
p a r t i e intégrale de ce processus qu i ne se t e rmine pas le 15 m a r s 1848. Le capi-
t a l i sme commence au moment où naissent les ins t i tu t ions sociales et polit iques 
qui cons t i tuen t son essence. Ceci n ' e u t lieu que p e n d a n t les semaines qui suivi-
r e n t le 15 mars . 11 serai t beaucoup plus facile de t r o u v e r une l igne de démarca-
t ion en t re époques au moment où la législation révo lu t ionna i re prend f in . 
«Mais nous devons considérer le g r a n d nombre de liens qui un i s sen t l 'époque de 
la révolu t ion et la guerre d ' i ndépendance . Nous ne pouvons nous conten ter de 
fa i re de la législation de 1848 qui j e t a les f ondemen t s de l ' E t a t bourgeois le d é b u t 
d ' u n e nouvelle sous-période de la dernière phase d u déve loppement qui condui t 
à la société bourgeoise.» 
Dezső Nemes pa r t age l ' op in ion selon laquel le c'est 1848 e t non 1849 qui 
cons t i tue le d é b u t de l 'époque d u capital isme. C 'es t l 'aboli t ion d u servage qui 
est l ' é lément f o n d a m e n t a l du déve loppemen t d u capi tal isme. 
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L a discussion s ' e s t terminée sur le discours de c lô tu re de Győző Ember, aca-
démicien. Cette d iscuss ion a mis en relief les pr incipes qu ' i l convient d 'observer 
lors de l ' é tab l i ssement des périodes. E l le a pour l ' essent ie l démontré le b ien-fondé 
des sous-périodes é t ab l i e s à l ' époque en fonction de ^principes j u s t e s . On a pu 
t i rer au clair plusieurs problèmes surgis depuis, et on a p u nuancer les méthodes 
d ' app l i ca t ion des p r inc ipes de l ' é tab l i ssement des pér iodes . La discussion s'est 
su r t ou t concentrée, se lon l 'objectif m ê m e de ce t te réun ion , sur les l imites de 
sous-périodes du f éoda l i sme hongrois , et plus p réc i sémen t sur la pér iode du 
féodal isme tardif . Mais les échanges d ' idées ont é té t o u t aussi f r u c t u e u x en ce 
qui concerne les l imi tes des autres sous-périodes. 
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RAPPORT SUR LES RECHERCHES 
L e s p r o b l è m e s d e s s o u r c e s d e l ' h i s t o i r e m é d i é v a l e h o n g r o i s e 
(Pub l i ca t ion des cha r t e s médiévales) 
A v a n t la première guerre mondia le , les h is tor iographes hongrois s 'occu-
pa ien t de préférence de l ' époque qui se t e r m i n e par la ba ta i l l e de Mohács (1526) 
et chercha ien t à la fa i re conna î t r e à f o n d . Dans les classes inférieures des lycées, 
où le p r o g r a m m e d ' é t u d e prévoya i t d e u x années d 'h i s to i re de Hongrie , la ligne 
de sépara t ion étai t m a r q u é e par 1526, ce qui f i t que b e a u c o u p t rop de menus 
détails t o u c h a n t l ' époque plus ancienne f u r e n t a b o n d a m m e n t discutés, t and i s 
que le X I X e siècle se t r o u v a i t un peu négligé. Ainsi les chercheurs se sont-ils 
hab i tués , dès leur en fance , à considérer comme leur devo i r d 'é tudier le moyen 
âge j u s q u e dans ses dé ta i l s . L 'Univers i t é divisant les é tudes de la m ê m e ma-
nière — grâce à notre s y s t è m e d ' e x a m e n n ' a fait que renforcer la concept ion 
d o m i n a n t e que par la su i t e les généra t ions de chercheurs se t r a n s m e t t a i e n t en 
hér i t age : la mise au j o u r de la vie de la Hongr ie a u t o n o m e devin t une é t u d e exi-
geant une p répara t ion appro fond ie et jouissa i t d 'une h a u t e estime. 
Cependan t tou tes les t en ta t ives des spécialistes v i s a n t à éveiller de l ' inté-
rê t pour leurs problèmes e t à acquérir des lecteurs à leurs é tudes se son t avérées 
vaines . E n t r e les deux guer res mondia les , l ' a t t en t ion de l 'h is tor iographie offi-
cielle se p o r t a éga lement vers les X V I I I e X I X e siècles. Les recherches médié-
vales é t a i en t néanmoins t o u j o u r s en h o n n e u r , au grand a v a n t a g e des recherches 
g ra tu i tes et au d é t r i m e n t de l 'h is tor iographie . Des chercheurs a b u s a n t de la 
conf iance du grand publ ic déclaraient i m p o r t a n t s des s u j e t s que, vu leur fu t i l i té , 
les h is tor iens du X I X e siècle n ' au r a i en t pas osé so u m e t t r e à l ' examen, de c ra in te 
de voir les lecteurs les r e fuse r . Comme les spécialistes d u moyen âge n ' a v a i e n t 
pas à c ra indre les r e m a r q u e s scept iques du bon sens, ils se lancèrent dans la 
discussion de nombre de quest ions de déta i l dénuées de fou t in térê t . Les lec-
t eu r s des é tudes é ta ien t p o u r l 'essentiel les spécialistes eux-mêmes qui , pleins 
de pa t ience , jugeaient c h a q u e é tude acceptable , si son a u t e u r avait sa t i s fa i t aux 
exigences relat ives au r a s semblemen t des sources et de la mise en va l eu r de la 
l i t t é r a tu r e . 
A y a n t reconnu les insuff isances de no t r e discipline, no t re pol i t ique cul tu-
relle marx i s t e et not re h is tor iographie évo luan t dans la voie marxis te p r i r en t la 
décision audacieuse de les ext i rper éne rg iquement . El les f i rent prévalo i r le 
pr incipe de la recherche de l 'essentiel , s ans toutefois exiger tou jours le rassem-
b lemen t des sources, et dés i reux de renseigner le plus t ô t possible les larges cou-
ches des lecteurs sur leur concept ion, ils pe rme t t a i en t par fo i s de laisser de côté 
les recherches approfond ies . Dans la g r a n d e hâ te , elles on t même to léré que 
l 'exposé des condit ions économiques f û t relégué à l ' a r r iè re-p lan et que la no t ion de 
l 'évolut ion sociale soit employée dans u n sens fort ré tréci . Néanmoins , on a v u pa-
ra î t re d 'excel lents ouvrages , mais q u a n t à son é tendue , la l i t t é ra tu re consacrée 
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a u moyen âge p e r d i t cons idérab lement de son impor tance . Il est su r tou t re-
g re t t ab l e de voi r baisser le n o m b r e des jeunes historiens, d o n t nous a t t end ions 
j a d i s qu'ils r a s semblen t les c h a r t e s concernant cer ta ins p rob lèmes et qu'ils fas-
s en t connaî t re les résul ta ts de l eurs recherches sous une f o r m e qui re jo indra i t 
le n iveau de l ' é t r ange r . 
E n même t e m p s l ' é t a t reçu en hér i tage res ta i t invar iable : la recherche médié-
v a l e cont inuai t d ' ê t r e l ' examen d ' u n e période qui , sans être désormais suresti-
m é e , n 'es t pas moins encore t o u j o u r s considérée unique d a n s no t re histoire 
na t iona le . Il s 'agissai t là d 'un legs du na t iona l i sme. Sous le r a p p o r t des XVI e et 
X V I I e siècles, les vives discussions poursuivies au cours des dern ières années on t 
a b o u t i au t r i o m p h e de la bonne concept ion. Ceci nous pe rme t de t i re r les consé-
quences aussi sous le rappor t de l 'histoire médiévale . Les expériences fa i tes 
à nos propres d é p e n s nous on t appr i s combien il est inexpéd ien t de s ' a t t ache r 
a u x formes pér imées . En son t e m p s , nous avons accepté c o m m e la solution 
la p lus judic ieuse — la décision selon laquelle — con t r a i r emen t au pro je t de 
László F e j é r p a t a k y , le c h a r t r i e r de l ' époque de Sigismond ne devait pas 
con ten i r le t e x t e intégral des cha r t e s , mais seu lement des e x t r a i t s r é suman t 
l 'essentiel de leur contenu. Ce t te décision s ' avé ra judicieuse, b ien plus que celle 
p rescr ivan t que les textes f u s s e n t rédigés en l angue hongroise. D ' u n e pa r t , il 
a u r a i t été plus faci le dans la p r a t i q u e de ne pas t r a d u i r e en hongro i s les ex t ra i t s 
des char tes la t ines , mais d 'en p r é p a r e r des e x t r a i t s latins en g a r d a n t les t e rmes 
et les expressions originaux, d ' a u t r e pa r t nous aur ions pu assurer ainsi l 'util isa-
t i o n des char t r ie rs aux chercheurs é t rangers ignoran t la l an g u e hongroise. A 
n o t r e avis tous ces a rgumen t s n ' équ iva la ien t pas à l ' a v a n t a g e chimérique 
q u e le char t r ier en ma jeure p a r t i e hongrois donne ra i t envie a u x non-spécial is tes 
de connaî t re u n e période i n t é r e s san t e du féodal i sme hongrois à pa r t i r de sour-
ces. Nous a t t e n d i o n s l ' examen i m p a r t i a l du passé , et par là l ' app ro fond i s semen t 
de la conscience his tor ique basée sur la compréhens ion de l ' évolu t ion sociale. 
N o u s nous s o m m e s t rompés , m a i s il fallait u n cer ta in t e m p s j u s q u ' à ce que 
l ' imp i toyab le réa l i té nous r end î t conscients de la na ïve té de nos idées. Malgré 
la réduct ion du pr ix , le p remier t o m e du Char t r i e r publié — a u t a n t que nous 
sachions en mille exemplai res , n ' a pas t r o u v é d ' ache teurs , ni la première 
p a r t i e du deux ième , publiée en 700 exempla i res ; aussi l ' éd i t eu r a-t-il j u g é 
su f f i s an t de n ' en fa i re impr imer de la deuxième que 450. Ce ch i f f r e est t o u j o u r s 
f o r t supérieur au t i rage de pub l ica t ions de source hongroise impr imées à l ' époque 
bourgeoise, mais comparée à celui du tome premier , ce t te donnée permet de 
cons ta t e r que le chemin qui conduis i t de l ' o p t i m u m démésuré de l 'année 1951 
j u s q u ' à la mise au point ob jec t ive de 1958 é t a i t aussi long q u e celui qui, su r 
u n au t r e plan, m e n a de la foi d a n s un essor i rréel lement r a p i d e de notre vie 
économique , à des calculs exac t s , dépourvus d ' i l lusion. 
Qui est-ce qui contes te ra i t que cet te foi, elle aussi, é t a i t sincère et pro-
f o n d e , mais qu 'e l le manqua i t éga lement de f o n d e m e n t . N o t r e Chart r ier est le 
r e f l e t dans le d o m a i n e de la pub l i ca t ion de sources his tor iques d ' u n e époque qui 
se berça i t vo lont ie rs d' i l lusions. 
C'est une mince consolation q u e de savoir que nous n ' é t ions pas seuls à sou-
t e n i r cet te concept ion . C'est de t o u t e probabi l i té condui te p a r les mêmes idées 
que l 'Académie des Sciences de Bucares t a édi té en t r aduc t ion rouma ine les six 
t omes des cha r t e s lat ines a y a n t t r a i t à la Transy lvan ie . 1 E n m ê m e temps nous 
1
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devons reconnaî t re que la conception er ronée n ' é ta i t p a s impéra t ive . L 'Acadé-
mie T c h è q u e de P r a g u e se t r o u v a n t en f ace de la ques t ion de savoir si elle devait 
modif ie r le carac tère du «Codex d ip lomat icus et epis to lar is regni Bohemiae» 
fondé pa r G. Fr iedr ich en 1904, se déc ida pour la pub l i ca t i on en l a n g u e latine 
de l ' appare i l cr i t ique n o n seulement soigné mais t r ès abondan t . 2 De p lus , bien 
que le b u t ne f û t pas de donner une ana lyse détail lée des dif férentes chartes, 
mais de renseigner r a p i d e m e n t les chercheurs sur ces m a t é r i a u x r e m o n t a n t au 
X I V e siècle, elle en f i t de m ê m e pour la série int i tulée «Regesta d ip lomat i ca nec 
non epis tolar ia Bohemiae a t Moraviae» annoncée en 1855 par C. J . E r b e n et 
con t inuée pa r J . Emle r de 1882 à 1892 p a r les tomes I I IV.3 Les b re f s résumés 
f u r e n t écri ts en la t in , t a n d i s que les n o m b r e u x ana lec tes donnent des passages 
des char tes dans la l a n g u e originale, c 'es t -à-di re en l a t i n , allemand e t français . 
La décision de ne pas les t r adu i re dans la langue m a t e r n e l l e des l ec t eu r s s'ex-
plique p a r ce t te convic t ion des milieux scientif iques t c h è q u e s que la publ ica t ion 
des sources médiévales ne peu t pas c o m p t e r sur l ' in té rê t d u public i g n o r a n t , qu'il 
n ' es t de ce fa i t pas nécessaire de le p r e n d r e en cons idéra t ion . 
C'est préc isément à la mise en va l eu r de ces ense ignements que vise notre 
suggest ion: tenons c o m p t e des réalités e t en r o m p a n t avec l'illusion q u e notre 
opinion pub l ique s ' in téresse aux p rob lèmes spéciaux, me t tons -nous à examiner 
les p rob lèmes de no t re h is to i re médiévale non pas en t a n t que par t ie de l'histoi-
re hongroise , mais p l u t ô t en t a n t que p a r t i e de l ' évo lu t ion européenne générale. 
De ce t te manière-là nous nous ver r ions obligés de découvr i r les phénomènes 
analogues, de rechercher les racines de leur origine c o m m u n e et d ' appréc ie r le 
ca rac tè re hongrois p l u t ô t en t a n t qu ' ensemble de t r a i t s d i f fé rant de l 'universel . 
Si nous renoncions dé f in i t i vemen t à voulo i r chercher d a n s notre h is to i re médié-
vale la ma t i è re d 'un recuei l d 'exemples à l 'usage d ' un pa t r io t i sme en thous ias te , 
nous nous débarrasser ions aussi de l 'obl igat ion de n o u s imaginer c o n s t a m m e n t 
des lecteurs auxquels on ne peut s ' adresser que sous u n e forme l i t t é ra i re , en 
t a n t que «vates». Nous pour r ions écrire nos études u n i q u e m e n t à l ' i n t en t ion des 
spécialistes, comme le f o n t depuis l o n g t e m p s les archéologues ou les historiens 
de l ' an t iqu i t é . C'est-là en même t e m p s la seule cond i t ion primaire de ce que, 
dans le domaine de n o t r e spécialité, na i s sen t des t r a v a u x de vulgar isa t ion inté-
ressants et d ' un n iveau élevé. 
Le changemen t , la mise au jour des corrélat ions réelles ne signifie p a s que les 
détails de l 'histoire méd iéva le hongroise s 'effacent s u r le fond de l 'évolut ion 
générale, de plus près, de l 'évolut ion de l 'Es t de l ' E u r o p e . C'est préc isément 
sur cet arr ière-fond mul t ico lore et var ié qu ' i ls a p p a r a î t r a i e n t dans u n e perspec-
t ive correcte . Notre passé s 'en verrai t enr ichi et non p a s appauvr i . Au l ieu d 'être 
engloutis , les di f férents f a i t s s ' in tégrera ien t eux aussi d a n s l 'opt ique d u dévelop-
p e m e n t . Ce que nous p roposons est j u s t e m e n t de c h e r c h e r le mode p e r m e t t a n t 
de découvr i r dans la l i t t é r a t u r e spéciale étrangère, en premier lieu dans les 
publ ica t ions de source, les données re la t ives au m o y e n âge hongrois e t de les 
faire conna î t r e de m a n i è r e à ce qu'elles puissent f a c i l e m e n t être ut i l isées . 
T o u t historien sa i t de par ses p ropres expér iences , combien de faits 
in té ressant la Hongr ie o n t été publ iés s p o r a d i q u e m e n t dans les char t r ie rs , 
les monographies et les périodiques é t r ange r s ; non p a s de façon sys t éma t ique , 
mais occas ionnel lement , en t a n t que m o n u m e n t s des r a p p o r t s hongro is déter-
2
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rés grâce au zèle des chercheurs. D a n s beaucoup de cas, les d o n n é e s ne peuven t 
p a s compter sur u n e a t tent ion par t icul ière , pa r fo i s cependan t elles semblent 
o f f r i r d 'emblée l ' i n t é r ê t qui sera ensui te conf i rmé par un e x a m e n plus appro-
f o n d i . Elles m é r i t e n t de toute f a ç o n d'être t e n u e s régul ièrement en évidence. 
F a u t e de personnel et de moyens matériels , n o u s ne sommes p a s en mesure d e 
rassembler et d ' é d i t e r nous-mêmes, comme cela é t a i t encore poss ib le à l ' époque 
de l ' absolut isme e t du compromis aus t ro—hongro is avec p l u s ou moins de 
c h a n c e , au cours d e recherches, so i t sys témat iques , soit occasionnelles les 
m a t é r i a u x de sou rce archiv is t iques et manuscr i t s . Dans la pé r iode entre les 
d e u x guerres mond ia l e s cet ob j ec t i f semblait encore être réal isable . A ce t t e 
é p o q u e on n ' é t a i t pas réduit à u n glanage inc idente l , nos i n s t i t u t s d 'h is toire 
à Vienne et à R o m e , ainsi que n o t r e système de bourse p e r m e t t a i e n t d ' en t re -
p r e n d r e des recherches régulières e t méthodiques . E n j e t an t u n coup d'oeil en 
a r r i è re , nous cons ta t e rons que ce t essor m a n q u a i t de base sociale et n ' é t a i t 
q u e le résultat de l ' in térê t et de la décision personnels de K u n o Klebelsberg. 
L e s enseignements des deux décenn ies écoulées et de nos j o u r s ne nous per-
m e t t e n t pas de suppose r qu 'une s i tua t ion parei l le puisse se r ep rodu i re . Du fa i t 
q u e nos aspira t ions culturelles e t scientif iques s o n t fonction des données socio-
log iques , nous n e pouvons pas n o u s lancer d a n s des ent repr ises chimériques. 
11 sera i t cependan t d ' a u t a n t p lus nécessaire d ' ê t r e mis au c o u r a n t des sources 
p a r u e s dans des publ icat ions f ac i l emen t accessibles de la l i t t é r a t u r e spéciale 
é t r angè re , afin de les intégrer à n o t r e travail , d a n s la mesure de l eu r impor tance . 
O n pourra i t p r o c é d e r de deux manières . Ou b i en , comme ce f u t la p r a t i q u e 
c o u r a n t e au X I X e siècle, on d e m a n d e aux spécial is tes des d i f f é ren te s périodes 
de suivre de près les publ ica t ions à l 'é t ranger e t de les s ignaler à l ' a t t en t ion 
des lecteurs de nos périodiques en y a jou tan t l eu r propres observa t ions cri t i-
q u e s ou bien — e t ce t te m é t h o d e correspondra i t de toute év idence à l 'espr i t 
de nos temps d e faire no ter i n s t i t u t i onne l l cmen t les données hongroises e t 
r e n d r e possible l eu r util isation en les groupant selon di f férents mots - rubr ique . 
L a deuxième so lu t ion est sans d o u t e plus c o m p l è t e mais aussi plus coûteuse. 
E l l e ne dev iendra i t réellement u t i l e qu 'à condi t ion de t r a n s f o r m e r ent ièrement 
la technique de t r a v a i l de notre sc ience h is tor ique , et comme v u les su jé t ions 
qu ' e l l e comporte nous ne p o u v o n s y penser , e t comme les t en t a t i ve s ambi -
guës s 'avérera ient de toute f a ç o n inefficaces, il es t oppor tun de s 'en tenir à la 
p r emiè re m é t h o d e : n o t a m m e n t d ' a t t e n d r e les r é su l t a t s du t r a v a i l consciencieux 
des différents spécialistes. E t ces résul ta ts ne f e r a i e n t ce r t a inemen t pas d é f a u t . 
Cependant le médiévisme hongro i s exige n o n seulement q u e nous me t t ions 
à p r o f i t , a u t a n t q u e possible, les publicat ions é t rangères , ma i s aussi que n o u s 
faci l i t ions aux spécialistes é t r a n g e r s l 'o r ienta t ion dans les sources paléographi-
q u e s qui p e u v e n t les aider à r é soudre les p rob lèmes de l ' évo lu t ion générale. 
E n va in nos sources médiévales écr i tes en l angue lat ine et en m o i n d r e par t ie en 
l a n g u e al lemande sont-elles accessibles à tous les spécialistes, elles leur pa ra î -
t r o n t plus impéné t rab les qu 'el les ne le sont, t a n t qu'ils n ' a u r o n t pas en m a i n 
u n e boussole l eu r faci l i tant l ' o r ien ta t ion . 
L'absence d ' u n tel o u v r a g e auxiliaire se f a i t sentir d e p u i s longtemps . 
Les spécialistes c e p e n d a n t ne s o n t t ou jou r s pas d ' accord sur la ques t ion de savoi r 
s ' i l doit être u n s imple ca ta logue contenant les maté r iaux g roupés selon les 
p a y s , comme p a r exemple ce lu i de H. Oesterley,4 ou b i en une ana lyse 
4
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c o m p r e n a n t aussi des c o m p t e s rendus su r les d i f férents volumes et séries, 
c o m m e l ' a v a i t conçu W. H o l t z m a n n , p rofesseur à l 'Univers i t é de Bonn, anc ien 
di rec teur de l ' I n s t i t u t A l l e m a n d d 'His to i re à Rome. Le professeur H o l t z m a n n 
s 'é ta i t penché à côté des sources h i s to r iques n a r r a t i v e s - aussi s u r les 
m o n u m e n t s canoniques m é d i é v a u x 5 et découvr i t au cours de son t r ava i l , ses 
propres expériences a i d a n t , à quel point les données de la vie économique 
contenues dans les ch ron iques étaient r a res , et combien nécessaire il é t a i t de 
recourir a u x char tes si on vou la i t é tud ie r l 'évolut ion. I l encouragea d o n c les 
p a r t i c i p a n t s de l ' en t repr ise P o t t h a s t d ' env i sage r la mise a u point du R e p e r -
tó r ium f o n t i u m liistoriae med i i aevi t e n a n t compte des sources nar ra t ives une 
fois t e rminée , la publ ica t ion d ' u n Arch ívum histor icum medi i aevi. Son idée 
é ta i t que celui-ci cont ienne les t i t res et les données bibl iographiques des cha r -
t r iers , non s implement g roupés d 'après les pays et les époques , mais avec 
l ' indica t ion des fonds d ' a r ch ives qu ' embras sa i en t les pub l ica t ions de c h a r t e s . 
Ce ne serai t donc pas u n e bibl iographie sèche, qui laisse a u x chercheurs le 
souci de conclure , à pa r t i r des t i t res des publ ica t ions , à ce qu' i ls t r o u v e r a i e n t 
dans les cl iar tr iers , mais dé te rminera i t avec précision l 'or ig ine et l ' essent ie l 
des m a t é r i a u x publiés. 
II n ' e s t pas besoin de démont re r l ' impor t ance de l ' en t repr i se . Sa nécess i té 
et son ut i l i té ne fa isant p a s non plus de doute , le c o m i t é de rédac t ion du 
Repe r tó r ium ent repr i t des démarches en v u e de sa réa l i sa t ion . En 1962, il 
p o r t a sur l ' o rdre du jour de la conférence P o t t h a s t , organisée toutes les a n n é e s 
à Rome, la discussion du p rob l ème et à ce t e f fe t , il d e m a n d a a u x r ep ré sen tan t s 
de soume t t r e des proposi t ions relatives à la réalisation d u p ro je t . Le s u j e t f u t 
discuté sur le fond en 1964. Le professeur A. Gieysztor, r ep ré sen t an t du comi t é 
polonais, y p résen ta un m a n u s c r i t achevé. Ce tableau s y n t h é t i q u e des données 
b ib l iographiques des cha r t r i e r s polonais fourn i t une p r e u v e p r o b a n t e de 
la richesse et de l ' impor t ance de son a r r a n g e m e n t . Bien qu ' i l fû t d é m o n t r é 
que la mise au point du t r a v a i l ne se h e u r t a i t pas à des obstacles i n s u r m o n -
tables , la discussion a b o u t i t à un résu l ta t négat i f . Deux circonstances é t a i e n t 
i n t e rvenues : avec la d i spa r i t ion i n a t t e n d u e du p rofesseur H o l t z m a n n , le 
Comité Exécu t i f perdi t le p ro tec t eu r le p lus en thous ias te des t r a v a u x , e t la 
t r o p longue durée de la pub l ica t ion des vo lumes du R e p e r t ó r i u m conseilla la 
p rudence au Comité. A u x t e r m e s de la résolution qui r é f l é t a i t l 'op in ion de 
la ma jo r i t é des ass is tants , la mise en exécu t ion de l ' en t repr i se ne devai t avoi r 
lieu qu ' ap rès l ' achèvement des t r a v a u x en cours . En effet on é ta i t généra lement 
convaincu q u ' a u c u n pays , m ê m e pas ceux marchan t à la t ê t e des recherches 
médiévales , ne disposait d ' u n nombre s u f f i s a n t de spécial is tes pour p o u v o i r 
mener à bonne f in pa ra l l è l ement deux ent repr i ses comme le sont le R e p e r t ó -
r ium et 1 'Archívum, et que de ce fai t il é ta i t r e commandab le , d ' a t t e n d r e j u s q u ' a u 
m o m e n t où les co l labora teurs ayan t t e r m i n é la première besogne se ra ien t à 
nouveau disponibles. Ce t t e décision i m p l i q u e un a j o u r n e m e n t considérable . 
E t elle signifie aussi que la concept ion f ranco- i ta l ienne p ro fe s san t la p r i m a u t é 
des sources his tor iques n a r r a t i v e s n 'a p a s p u être i n f i r m é e au point q u e la 
5
 C'est de l'intérêt porté à ce sujet que témoignent le classement aux fins de publication 
des matériaux relatifs à l'Allemagne pour la nouvelle édition de la Bibliotheca historica de 
Potthast , ainsi que l'examen et l 'analyse poussés des recueils de droit canonique. Le caractère 
de ce dernier ouvrage est illustré par la publication de décrétales relatifs à des sujets hongrois 
du X I I e siècle ( X I I . századi pápai levelek kánoni gyűjteményekből [Lettres papales du X I I e 
siècle, provenant de recueils canoniques.] Századok 93 (1959) pp. 404—417. ) 
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pr ise de pos i t ion es t -européenne et a l l emande a f f i r m a n t l ' impor tance de 
l 'évolut ion économique et sociale — pût s inon prévaloir , ma i s d u moins p r e n d r e 
u n e place aussi i m p o r t a n t e q u e la conception t radi t ionnel le , — à notre avis — 
dépassée. Nous regre t tons q u e les choses se so ient passées a insi , mais il se ra i t 
d o m m a g e de se résigner sans p l u s à la décision. Au fait , les p a y s es t -européens 
les plus in téressés à la ques t ion devraient , de concert avec les sciences h is tor i -
ques au t r ich ienne et a l l emande , en t r ep rendre le t ravai l , à la rigueur dans u n 
c h a m p plus r e s t r e in t , mais s a n s en changer les objectifs, e t amener par là les 
au t r e s na t ions européennes à su ivre leur exemple . La réso lu t ion en el le-même 
n e suff i t c e p e n d a n t pas. I l es t besoin d ' un t r a v a i l o rgan i sa t eu r , c 'es t -à-dire , 
d ' u n dirigeant considéré, p o u v a n t assumer les tâches de la coordinat ion, a ins i 
q u e d 'un cen t r e admin is t ra t i f . Les c i rconstances et su r t ou t la confiance d o n t 
ils jouissaient p rédes t ina ien t p o u r ainsi d i re H . F. Schmid et son i n s t i t u t 
( I n s t i t u t f ü r os teuropäische Geschichte) à ce rôle. La m o r t i na t t endue d e 
Schmid mit f i n aux espérances . E t encore d a v a n t a g e le f a i t que depuis la 
dispari t ion de la générat ion S c h m i d — H o l t z m a n n — F a w t i e r , il n 'y a p a s de 
deux ième géné ra t ion suscept ib le de con t i nue r le t rava i l sans faille. I l n e 
s ' ag i t , bien e n t e n d u , que d ' u n a r rê t m o m e n t a n é : la discipline ne t a rdera p a s 
à sort i r de ce c r e u x de lames, en premier l ieu, précisément g râce aux efforts des 
j e u n e s chercheurs qui, dans les différents p a y s , font d ' a n n é e en année p r e u v e 
de leur t a len t . 
De no t r e côté , nous p o u v o n s employer le temps qui s 'écoulera j u s q u ' à 
ce que ce c h a n g e m e n t s 'opère — éven tue l l emen t jusqu ' à la f i n de la publ ica t ion 
d u Repe r tó r ium à nous p r é p a r e r d 'une m a n i è r e plus app ro fond i e à la t â c h e . 
N o u s nous p roposons d 'exposer en ce qui sui t quelques idées relat ives à l 'Arch i -
v u m . 
A not re av i s , le r ecensemen t devrait s ' é t e n d r e non seu lement aux cha r -
t r i e r s parus s é p a r é m e n t , mais auss i aux communica t ions pub l iées comme a p p e n -
dice des monographies . Celles-ci valent t o u t u n chartr ier , elles cont iennent des 
groupes de c h a r t e s carac tér i s t iques et sans elles la l i t t é r a t u r e des sources 
sera i t incomplè te . Cela v a u t également p o u r les publ ica t ions de chartes des 
périodiques, à moins qu'elles soient par t r o p f r agmenta i re s . Des publ ica t ions 
en cours, de l ' é t e n d u e d 'un v o l u m e , devraient ê t r e également t e n u e s en év idence , 
à condit ion qu 'e l les n 'a ient p a s p a r u sous f o r m e de t irages à p a r t . Les données 
qu i sont appelées à caractér iser les d i f fé rentes publicat ions devraient ê t re les 
su ivantes : I) B u t et caractère d u recueil, 2) P rovenance des mat ières , 3) F o r m e 
de la publ ica t ion , 4) I m p o r t a n c e des mat ières publiées, n o t a m m e n t une n o t i c e 
qu i sans p r é t e n d r e à l ' in tégra l i té , indiquerai t les problèmes auque l s les données 
d u recueil fourn i s sen t un a p p o r t impor t an t . Passant en r e v u e les d i f f é r en t s 
po in t s , nous no te rons pour le premier q u ' e n général le c a r a c t è r e de la pub l i -
ca t ion peut ê t r e établ i sans diff icul té p u i s q u e d 'une p a r t la publicat ion est 
connue aux spécialistes, d ' a u t r e pa r t la p r é f a c e et les c o m p t e s rendus p a r u s 
d a n s les pér iodiques p e r m e t t e n t de la cerner de plus près. L a spécification d u 
b u t et du ca r ac t è r e offrirai t des in format ions su r la place q u e le recueil occupe 
d a n s l 'h is tor iographie , sur l ' i m p o r t a n c e ou su r le peu d ' i n t é r ê t qu'il p résen te . 
L a référence à la provenance des ma té r i aux indiquera i t si les chartes publ iées 
p rov iennent d ' u n seul fonds d 'a rchives ou de plusieurs; d a n s le premier cas , 
elle spécifierait l 'archive, où elles sont conservées, dans le second elle é n u m é -
re ra i t s o m m a i r e m e n t l ' a rch ive en question. Ces références seraient de n a t u r e 
à facili ter le t r a v a i l u l tér ieur des chercheurs . P a r l ' ind ica t ion du mode de la 
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publ ica t ion à savoir si les cha r t e s sont publ iées in e x t e n s o ou en extra i ts» 
ou b ien , si on n ' e n donne que des régestes, les chercheurs s o n t informés d ' a v a n c e 
de l ' é t e n d u e des m a t é r i a u x o f fe r t s par la publ ica t ion . Au p r i m e abord le pro-
b lème de l ' appréc ia t ion du c o n t e n u du cha r t r i e r semble ê t r e u n problème di f f ic i -
le, p o u r ainsi dire insoluble. L a t âche est en réal i té b e a u c o u p plus facile q u ' o n 
ne le croit , car on peut consu l t e r avec p r o f i t les comptes r endus , les c r i t i ques 
publ iés régul ièrement depuis le milieu du X I X e siècle p a r les revues spéciales 
et qui à des n iveaux d i f f é ren t s che rcha ien t à d o n n e r des appréc ia t ions 
des sources publ iées et s ignala ient à l ' a t t e n t i o n des inves t iga teurs les g roupes 
de char tes re la t ives à un p r o b l è m e m a j e u r . 
La di f f icul té qui se p r é sen t e consiste p l u t ô t en ce q u e l ' in térêt de n o t r e 
é p o q u e est po r t é sur d ' a u t r e s problèmes q u e ceux des généra t ions qui nous 
p récéda ien t , ainsi pa r ex. une référence qui i nd ique qu 'un c h a r t r i e r cont ien t des 
d o c u m e n t s fac i l i t an t l 'éclaircissement de l ' o rd r e généalogique d 'une d y n a s t i e , 
ne sa t i s fa i t p lus personne. D a n s ces cas- là , il n 'y a g u è r e d ' au t re m o y e n 
que de parcour i r le char t r ie r . Un chercheur d é b u t a n t n e p ro f i t e r a pas b e a u -
coup de la lec ture rapide, ma i s le spécialiste qui connaî t à fond l ' époque en 
ques t ion , don t les connaissances spéciales sont assez é tendues , la s p h è r e 
d ' i n t é r ê t assez large, pour ra , sans une t r o p g r ande dépense de temps, r éd ige r 
l ' appréc ia t ion suscept ible de donne r à plus d ' u n chercheur l ' envie de l ' é t u d i e r 
du po in t de vue de son p r o p r e problème le char t r i e r négligé éven tue l l ement à 
t o r t . P réc i sément le fait que les médiévistes de chaque n a t i o n connaissent à 
f ond leurs p ropres publ ica t ions de source e t sont assez b i en renseignés p o u r 
pouvo i r les appréc ier sans e f fo r t s part icul iers , présente un g r a n d avan tage p o u r 
1 'Archívum. Un chercheur hongrois se h e u r t e r a i t à de g r a n d e s diff icul tés et 
p e r d r a i t beaucoup de t emps en voulan t ana lyse r et appréc ie r le contenu d ' u n 
cha r t r i e r de F r a n c e ou d ' E s p a g n e , tandis que sous le r a p p o r t des publ ica t ions 
de source de Hongr ie , il lui su f f i r a de classer ses connaissances , de r a f r a î ch i r 
sa mémoi re et d ' ind iquer les quest ions auxquel les les m a t é r i a u x publiés fou r -
n issent une réponse . Un médiév is te f r ança i s serait pa re i l l ement désor ien té 
s'il deva i t é m e t t r e son opinion sur un cha r t r i e r hongrois, t a n d i s que l ' a n a l y s e 
d ' u n e publ ica t ion de source de son propre p a y s ne lui causera aucun p rob l ème . 
Nous pouvons donc poser en fa i t que les obs tac les et les a v a n t a g e s é t an t réci-
p roques , la mise au point de l 'Arch ivum des sources du m o y e n âge e u r o p é e n 
est u n i q u e m e n t fonct ion de la bonne organisa t ion du t r a v a i l . 
Dans l ' i n té rê t de sa réa l i sa t ion , nous a v o n s cherché à é tabl i r à combien 
de groupes nos char t r ie rs a p p a r t i e n n e n t d ' a p r è s leurs carac tér i s t iques ex té r i eu-
res, et nous en avons p rouvé neuf au to t a l . Nous i l lus t rerons chaque g r o u p e 
pa r la descr ipt ion d 'un char t r i e r , en pa r t an t de la considérat ion que les exemples , 
t o u t en off rant des rense ignements sur le c a r ac t è r e de l ' A r c h i v u m , d é m o n t r e n t 
aussi que, au cas où le t r ava i l se répar t i ra i t e n t r e les na t ions , son exécut ion ne 
d e m a n d e r a i t pas d 'e f for ts par t icul iers . 
I . Recueil de chartes qu i cont ient l ' ensemble des m a t é r i a u x d ' un seul 
fonds, publiés t ex tue l l emen t . 
Codex d ip lomat icus d o m u s senioris c o m i t u m Zichy de Zieh et Vasonkeô . 
Tomes 1 12. Descr ipt ion b ib l iographique d a n s Reper tó r ium Tome I. p. 135. 
Aux X I X e X X e siècles, la famille Z ichy étai t une des familles de m a -
g n a t s les plus r iches du pays , et ses archives étaient p a r m i les plus v a s t e s . 
A l ' heure actuel le le fonds se t r o u v e aux Archives Nationales de Budapes t . P a r 
la publ ica t ion de l 'ensemble des char tes médiévales conservées dans ses a rch ives , 
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la famille dés i ra i t servir les i n t é r ê t s de l 'h is tor iographie hongroise . Les docu-
m e n t s publiés d a t e n t des a n n é e s 1165 1490, 1513 1524. Leur nombre est 
de 4784. P u i s q u e le cl iartr ier n e contient q u ' u n nombre i n f i m e de d o c u m e n t s 
se r a p p o r t a n t à la famille Z i c h y , les édi teurs — afin de c o m b l e r les lacunes 
publ iè ren t les quelques d o c u m e n t s sur la fami l le , conservés spo rad iquemen t 
d a n s d 'au t res f o n d s . Le fonds cont ien t les c h a r t e s des fami l les éteintes, d o n t la 
fami l le Zichy a v a i t hérité les b i ens , et dont les documents pa s sè ren t -conformé-
m e n t au droi t cou tumier hong ro i s , éga lement dans leur possession. L ' u n e de 
ces familles, la famille B á t m o n o s t o r i , é ta i t devenue l a t i f u n d i s t e au cours de 
la première mo i t i é du XIV e s iècle dans le se rv ice des rois A n j o u . Son ascension, 
son enr ichissement , le moyen p a r lequel elle s ' acqui t la p r o p r i é t é foncière son t 
typ iques . Les documents des années 1437 — 1458 j e t t en t de la lumière su r les 
déta i ls des l u t t e s pour le t r ô n e et sur le déve loppement f é o d a l déterminé p a r 
l 'essor rapide de la pet i te noblesse , et du f a i t que László Bá tmonos to r i a v a i t 
é t é argentier pr incipal s u r l ' admin i s t r a t i on de la f i sca l i té royale. L ' a u t r e 
famil le , celle des Várdai d e v i n t puissante a u XV e siècle. L e cardinal I s t v á n 
V á r d a i fu t n o m m é archevêque de Kalocsa e t chancelier d u roi . Les le t t res des 
membres de la famille qui a v a i e n t embrassé une carrière intellectuelle, son t 
s u r t o u t caractér is t iques de la vie des é t u d i a n t s hongrois des Universi tés i ta-
l iennes. Les domaines se igneur iaux de la famil le Bá tmonos to r i s ' é t enda ien t 
en majeure p a r t i e le long d u D a n u b e , ceux de la famille V á r d a i dans la région 
t rans t ib isc ine . De ces derniers , il existe aussi des terriers. Beaucoup de c h a r t e s 
fournissent des données déta i l lées sur la vie des serfs. E n ce qui concerne les 
régions, les documen t s c o n t i e n n e n t des données relatives à presque t o u s les 
comi ta t s de la Hongrie méd iéva l e et même à la Croatie e t à la Transy lvan ie . 
L a publ icat ion énumère aussi , sous forme de référence, les char tes dépou rvues 
de t ou t in té rê t relatives a u x phases successives d 'un l i t ige. Comptes r e n d u s 
p lus i m p o r t a n t s : Századok 5 (1871) pp. 5 6 2 - 5 6 8 ; 13 (1879) pp. 223 238, 
320 335; 30 (1896) pp. 1 5 2 - 1 5 6 ; 33 (1899) pp . 8 2 6 - 8 3 1 . 
I I . Recuei l de chartes q u i offre les ana lyses de l ' ensemble des m a t é r i a u x 
d ' u n seul f o n d s . 
A Nagyká l ló i Kál lay család levél tára (Az oklevelek és egyéb i r a tok 
kivonata i ) [L 'a rch ive de la f ami l l e Kállay de Nagykálló. ( E x t r a i t des c h a r t e s 
e t d 'aut res documents ) . ] Pub l ica t ions de la Société Hongro i se d 'Hé ra ld ique 
et de Généalogie. № 1 2. T o m e s I I I . B u d a p e s t 1943. 
Par la publ ica t ion de l ' e x t r a i t détaillé en langue hongro ise de t o u t e s les 
char tes conservées dans l ' a r c h i v e de la fami l le Kállay, la Société désirait facili-
t e r la connaissance de l 'h i s to i re des familles gen t ry de la rég ion t rans t ib isc ine . 
A l 'heure actuel le , le fonds se t r o u v e aux Archives Nat iona les . Les deux t o m e s 
cont iennent les régestes de 2037 chartes à p a r t i r de 1224 à 1386. La fami l le 
Ká l l ay est u n e des familles nob le s de propr ié ta i res terriens d a n s la région t r a n s -
tibiscine, d o n t les membres n ' ava i en t pas rempl i de h a u t e s fonctions d a n s la 
Hongrie médiéva le , mais qu i é ta ient pa rmi les personnes les plus i m p o r t a n t e s 
dans leur c o m i t a t . Les a rch ives de la famil le on t conservé d e manière su rp re -
n a n t e les pe t i t e s chartes jud ic ia i res et dépa r t emen ta l e s d e valeur éphémère 
que d 'aut res famil les ava ien t mises au r e b u t encore au m o y e n âge, ou b ien au 
cours du rec lassement des a rch ives au X V I I I e siècle. Le recuei l de char tes m e t 
en lumière c o m m e n t la pe t i t e noblesse aisée développa son o rgane admin is t ra t i f 
au tonome: le comi ta t , et la manière d o n t celui-ci f onc t ionna i t , ainsi q u e la 
f açon dont la procédure ora le de première i n s t ance se t r a n s f o r m a en p r o c é d u r e 
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écri te, en même t e m p s que se sécular isa i t la p r a t i q u e de scribes exercée j u s q u ' 
alors p a r des pe r sonnes ecclésiastiques. Vu que d a n s les procès q u e les proprié-
taires te r r iens i n t e n t a i e n t les uns a u x autres, il s 'agissai t pour la p lupar t de 
serfs, le char t r ier nous fourni t des sources i m p o r t a n t e s au p o i n t de vue de 
la connaissance de la vie paysanne au XIV e siècle. 
I I I . Recueil de chartes qui comprend les m a t é r i a u x a p p a r t e n a n t à plu-
sieurs fonds et les p résen te t ex tue l l emen t selon le pr incipe chronologique. 
Codex d ip lomat icus Hungar i cus Andegavensis . Tomes 1 7 . Descript ion 
b ib l iographique dans Reper tó r ium T o m e I. p. 488. 
L 'Académie Hongroise des Sciences a édi té le chartr ier d a n s l ' in tent ion 
de recueillir des f o n d s les plus d ivers les chartes i m p o r t a n t e s de l ' époque allant 
de 1301 à 1387 et , - au cas où elles n ' ava ien t p a s encore été impr imées de 
les publ ie r i n t ég ra l emen t , afin de fourn i r une b a s e solide à la rédact ion de 
l 'h is toi re de l ' époque angevine. C o m m e au X I X e siècle les recherches prat iquées 
dans les archives pr ivées (archives de famille e t archives ecclésiastiques) se 
h e u r t a i e n t encore à des obstacles, les ma té r i aux recueil l is étaient t r è s incomplets ; 
de p lus , les r édac t eu r s ont négligé de tenir c o m p t e des archives étrangères. 
Au lieu d 'é tab l i r l ' impor t ance des char tes selon leurs rappor ts avec d 'au t res 
char tes , ils jugea ien t dignes d 'ê t re publ iées celles qu i faisaient m e n t i o n d 'événe-
m e n t s pol i t iques ou militaires, ou de phénomènes de civil isation para issant 
in té ressan ts . E n généra l lors de la sélect ion «l ' intéressant« étai t u n point de vue 
te l l ement décisif, q u e le chartr ier i nd ique aussi le c h a m p d ' in térê t h is tor ique des 
médiévis tes dans la seconde moit ié d u X I X e siècle. Au débu t d u X X e siècle 
le ca rac tè re du c h a r t r i e r était d e v e n u désuet au p o i n t que les t e n t a t i v e s fa i tes 
en vue de sa con t inua t ion , r e spec t ivement de son achèvement r e s t è r e n t infruc-
tueuses . La pub l ica t ion fu t i n t e r r o m p u e le 31 m a r s 1359. N o m b i e des chartes: 
3069. Comptes r e n d u s : Századok 13 (1879) pp. 223 238, 320- 335, ; 18 (1884) 
pp . 246 257; 26 (1892) pp. 3 2 5 - 3 2 7 . - Turul 1 (1883) pp. 87 92. Levél-
t á r i Köz lemények 1 (1923) pp. 200 212. 
IV. Recueil de char tes qui p u b l i e en régestes d 'après le p r inc ipe chrono-
logique les m a t é r i a u x p rovenan t de plusieurs f o n d s . 
Zs igmondkor i Oklevél tár [Char t r ie r de l ' é p o q u e de Sig ismond. ] Tomes 
1 - 2 . Descr ipt ion b ib l iographique d a n s Repe r tó r ium Tome I. p . 392. 
Le char t r ie r a pour bu t de r e t e n i r dans de b r e f s comptes r e n d u s et en indi-
q u a n t les édit ions, les char tes hongroises qui ont t r a i t à l ' époque de Sigismond 
et qui f u r e n t dé jà impr imées , sans considérat ion de l ' impor tance de leur conte-
nu , et de faire c o n n a î t r e sous fo rme d 'ex t ra i t s le con tenu des c h a r t e s inédites 
qui c o m p r e n n e n t des données suscept ibles d ' en r i ch i r nos connaissances de 
l ' époque au point de vue du déve loppement économique , social et culturel . 
Les régestes et les ex t r a i t s se s u i v e n t dans un o r d r e chronologique serré. Ils 
sont rédigés en hongrois , les ex t r a i t s cont iennent cependan t aussi des passages 
carac tér i s t iques p lus ou moins longs des textes or ig inaux. On n ' y t rouve que 
peu de char tes publ iées in tégra lement . Le rédac teur s 'es t efforcé de ten i r compte 
de t o u t e s les cha r t e s o f f ran t que lque intérêt au p o i n t de vue hongro is , qui se 
t r o u v e n t dans les publ ica t ions de sources é t rangères . Les deux v o l u m e s (1387 — 
1410) c o m p r e n n e n t au tota l 14 389 régestes r espec t ivement extra i ts . Le 
réper to i re offre des in format ions détaillées sur les problèmes de l 'évolution 
sociale de l ' époque . 
V. Recueil de char tes qui c o n t i e n t les t e x t e s des m a t é r i a u x provenant 
de plusieurs fonds , publ iés selon le pr incipe t e r r i t o r i a l . 
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Oklevelek Ternes vá rmegye és Temesvár v á r o s tö r t éne téhez [Chartes 
relat ives à l 'histoire du c o m i t a t de Ternes e t de la ville de Temesvár . ] Recueill ies et 
copiées p a r Frigyes P e s t y . Mises sous presse par T i v a d a r Or tvay (T. Or tvay : 
Ternes v á r m e g y e és T e m e s v á r város t ö r t é n e t e [Histoire d u Comitat de Ternes et 
de la ville de Temesvá r . ] Tome IV.) T o m e I (1183 1430). Pozsony 1896. 
Le char t r ie r c o n t i e n t 418 c h a r t e s conservées d a n s di f férentes archives. 
Ces c h a r t e s se r a p p o r t e n t à l 'h is toire d ' u n comi ta t qu i au moyen âge avait 
été t r ès popu leux , mais f u t en t i è rement dévasté p e n d a n t la domina t i on tu rque . 
A la f i n du X I X e siècle, les d i r igeants d u comitat en t rep r i r en t la publ ica t ion 
du cha r t r i e r af in de p r o u v e r que le t e r r i t o i r e avait é té n o n seulement f o r t peuplé 
mais q u ' a u t émoignage des t o p o n v m e s , il était h a b i t é par des Hongro i s . Le 
cha r t r i e r comprend en dehors des r a p p o r t s d 'h i s to i r e locale en premier 
lieu des données re la t ives à l ' é t ab l i s sement du p e u p l e roumain , a ins i qu 'au 
ca rac tè re du sys tème de défense des f ron t i è res dans la Hongrie du m o y e n âge. 
I n d e x des noms et t a b l e des matières m a n q u e n t . 
V I . Recueil de c h a r t e s qui c o n t i e n t les régestes des ma té r i aux p rovenan t 
de p lus ieurs fonds, d ' a p r è s le pr inc ipe terr i tor ia l . 
László Bár t fa i S z a b ó : Pest m e g y e tö r t éne t ének okleveles emléke i 1002 
1599-ig [Monuments h i s tor iques du c o m i t a t de Pest de 1002 à 1599.] Budapes t 
1938. 
Le char t r ie r pub l i e jusque et y compris 1526, 1470 régestes hongroises 
de cha r t e s pour la p l u p a r t inédites, conservées d a n s les divers f o n d s , et le 
t e x t e de quelques-unes in extenso. B ien que ces cha r t e s se r a p p o r t e n t à l 'histoire 
locale, elles p résen ten t u n intérêt n o n négligeable d u f a i t que b e a u c o u p parmi 
elles on t t r a i t à la cap i t a l e et à ses env i rons . 
V I I . Recueil de c h a r t e s publié en appendice d ' u n e monograph ie . 
A p a n n o n h a l m i Szen t -Benedek - r end tö r t éne t e [Histoire de l ' o rd re des 
Bénédic t ins de P a n n o n h a l m a . ] Réd. Lász ló Erdélyi . Tomes I X I I . Budapes t 
1 9 0 2 - 1 9 1 2 . 1 (1902) p p . 589- 800 ( 1 0 0 1 - 1 2 4 1 ) ; 2 (1903) p p . 2 7 9 - 6 1 6 
(1244 1404); 3 (1905) pp . 437 765 ( 1 4 0 5 - 1 5 2 6 ) ; 7 (1902) p p . 509 -581 
( 1 0 1 9 - 1 5 2 6 ) ; 8 (1903) pp . 2 6 7 - 5 7 8 (1037 1526); 10 (1908) p p . 487 - 694 
(1055- 1522); 12/A. (1912) pp. 4 3 7 - 443 (1252 1459). 
Le m o n u m e n t commémora t i f t r a i t e en détail de l 'histoire des monas tères 
bénédic t ins de Hongr ie , exis tant encore au début d u X X e siècle, et en grandes 
lignes de ceux qui d i s p a r u r e n t au cours des temps. Les volumes son t complétés 
de char t r i e r s qui c o n t i e n n e n t sur tout les chartes conservées encore de nos jours 
dans les archives cen t ra les de l ' a b b a y e de P a n n o n h a l m a , et d ' a u t r e s prove-
n a n t de fonds divers. 1238 documents son t publiés ici, p o u r la p l u p a r t in extenso 
et pa r fo i s seulement sous forme d ' a n a l y s e . L 'édi t ion est très soignée, e t du fait 
que l 'or ig inal d 'un g r a n d nombre des cha r t e s les p lus anciennes de Hongr i e est 
conservé à l ' abbaye de P a n n o n h a l m a , elle est ind ispensable au p o i n t de vue 
his tor ique , d ip loma t ique et pa léograph ique . La v a l e u r du chatr ier es t rehaus-
sée p a r les fac-similés e t les r emarques critiques a j o u t é e s aux f a u x . Le procès-
verba l de la Canonica v i s i ta t io de 1508 ( tome I I I . p p . 617 624) es t u n monu-
m e n t ca rac té r i s t ique des conditions culturel les. 
V I I I . Recueil de cha r t e s publié en appendice d ' u n monographie sous for-
me de vo lumes séparés . 
József Teleki: H u n y a d i a k kora Magyarországon [ L 'époque des Hunyad i 
en Hongr i e . ] Tomes I VI , X - X I I . P e s t 1 8 5 2 - 1 8 6 3 . Monographie o f f ran t la . 
syn thèse détaillée des événements po l i t iques de l ' é p o q u e entre 1437 et 1490. 
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Les t o m e s X X I I con t i ennen t 808 c h a r t e s choisies de 1437 à 1498, d o n t 
quelques-unes comme celle p résen tan t les revendica t ions des p a y s a n s de 
Transy lvan ie en 1437 ont u n e t rès grande impor t ance . Les documents p r o v i e n -
nen t des Archives Nat ionales de Budapes t , des archives d ' E t a t de Vienne, des 
archives du Va t i can , des a rchives saxonnes de Nagyszeben , d 'archives m u n i -
cipales, ainsi que de collections plus pe t i tes e t de volumes manuscr i t s . 
I X . Pub l ica t ion de c h a r t e s parues d a n s une revue. 
A szlavóniai és horvá to r szág i középkor i pálos-kolostorok oklevelei az 
Orsz. L e v é l t á r b a n [Chartes de cloîtres pau l i s t e s méd iévaux de Slavonie e t de 
Croatie, conservées dans les Archives Na t iona les . ] Levé l tá r i Köz lemények 3 
(1925) pp . 100 191; 5 (1927) pp . 136 209; 6 (1928) pp. 87 203; 7 (1929) pp . 
278 311; 8 (1930) pp. 65 111; 9 (1931) p p . 284 315; 10 (1932) pp. 92 123, 
256 286; 11 (1933) pp. 58 9 2 ; 1 2 (1934) p p . 1 1 1 154;13 ( 1 9 3 5 ) p p . 2 3 3 265. 
Au moyen âge, l 'o rdre des ermites d 'or ig ine hongroise l 'Ordo S. P a u l i 
p r imihe remi te , se r épand i t aussi en Pologne , en Al lemagne et en E s p a g n e , 
son cen t re se t r o u v a i t c e p e n d a n t tou jours en Hongr ie . Les cha r t e s des c o u v e n t s 
dissous à la f in du X V I I I e siècle f inirent p a r échouer aux Archives Na t iona les . 
La pub l ica t ion cont ien t les 1360 résumés détai l lés et pa r fo i s le texte i n t é g r a l 
de char tes originales, d a t a n t des années 1261 — 1526, des 17 cloîtres q u i se 
t r o u v a i e n t sur le te r r i to i re de la Yougoslavie actuelle et ex is ta ien t encore au 
m o m e n t de la dissolution de l 'o rdre . Les c h a r t e s ref lè tent le régime a d m i n i s t r a -
tif et j u r i d i q u e de la Slavonie médiévale, et comprennen t aussi les pr iv i lèges 
généraux de l ' o rdre . 
A u t a n t que nous le sachions, les pub l i ca t ions é t r angè res n ' o f f r e n t p a s 
non plus b e a u c o u p plus de t y p e s , c i rcons tance qui cons t i tue une autre p r e u v e 
de l ' un i fo rmi t é de la civil isat ion écrite du m o y e n âge. On est cependant f r a p p é 
du g rand n o m b r e des pub l ica t ions c o n t e n a n t des livres de comptes e t de 
no t a t i ons de n a t u r e économique dans les p a y s situés à l ' oues t de la H o n g r i e . 
Une source c o m m e le «Runt ingerbuch»" éd i t é en trois v o l u m e s par F. B a s t i a n , 
peu t ê t re classée sans di f f icul té sous la r u b r i q u e Bavière, ma i s les char t r iers qu io 
p a r u r e n t dans la série in t i tu lée «Document i e s tud i per la s to r ia del c o m m e r c i 
e del d i r i t to commercia le i tal iano» ne p e u v e n t ê tre répar t i s que d i f f ic i l ement , 
sinon du t o u t , selon le s t r ict pr incipe t e r r i to r ia l . Dans ce cas la cons t i tu t ion de 
groupes p o u r r a i t se baser sur le renvoi au s u j e t . Il existe chez nous aussi des 
sources de ca rac tè re économique du m ê m e genre d a t a n t d u XV e siècle e t du 
débu t du XVI e , mais elles son t encore inédi tes . Ainsi ce n ' e s t q u ' e n conséquence 
du m a n q u e d ' i n t é r ê t de n o t r e ancienne h is tor iographie q u e nous ne p o u v o n s 
pas par le r de groupes de su j e t s sur la base des publ icat ions hongroises. 
Le c lassement n ' a d 'a i l leurs aucune i m p o r t a n c e p r a t i q u e , parce q u e les 
t i t res ne dev ra i en t pas se succéder dans des groupes mécaniques . C 'es t au 
cours de la compi la t ion que le m o d e le p lus appropr ié p o u r r a i t être déve loppé . 
I l serai t p r o b a b l e m e n t diff ici le de t r a n c h e r la question de savoir si la l is te 
devra i t con ten i r les t i t res selon les pays p u b l i a n t les sources, ou si elle d e v r a i t 
ten i r c o m p t e et j u s q u ' à quel point des E t a t s modernes , et leurs f r o n t i è -
res, pa r ex. dans le bassin E s t de la Médi te r ranée . En r e v a n c h e la concep t ion , 
selon laquelle les publ ica t ions doivent ê t re énumérées dans l 'ordre chronolo-
gique de leur con tenu se f e r a i t c e r t a i nemen t valoir sans aucune discussion. 
6
 Das Runtingerbuch 1383—1407 und verwandtes Material zum Regensburger-südost-
deutschen Handel und Münzwesen, 1935—1944. 
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L ' A r c h i v u m faisant c o n n a î t r e de c e t t e manière-là t o u s les cha r t r i e r s de 
l 'Europe , con t r ibue ra i t à ce q u e l 'activité r e l a t ive à la publ ica t ion de sources 
des générat ions révolues p o r t e enfin ses f r u i t s . Il ne d é p e n d r a i t plus du h a s a r d 
que les spécial is tes soient m i s au courant d e publ icat ions à la rédac t ion des-
quelles d ' exce l len t s érudits a v a i e n t consacré beaucoup d 'énergie . En g r o u p a n t 
les données b ib l iographiques des publ ica t ions de chartes de façon à ce qu 'e l les 
faci l i tent l ' o r i en ta t ion dans la matière, n o u s honorons d ' u n e par t le t r a v a i l de 
nos prédécesseurs qui en s o n t les au teurs , d ' au t r e p a r t nous facil i t ions nos 
propres recherches , en p r e m i e r lieu en é v i t a n t la réédi t ion de char tes dé j à 
publiées. Tous ceux qui on t eu l'occasion d e consulter les publ icat ions de sour-
ces des n a t i o n s d 'Europe c e n t r a l e et d ' E u r o p e orientale, o n t pu se conva inc re 
que les s a v a n t s réputés sur t o u t le con t inen t , ignorant les u n s le t ravail des au-
t res , publ ia ient le texte de la m ê m e char te à plusieurs repr ises , éven tue l l ement 
avec des d a t e s différentes, p a r c e qu'il l eu r é ta i t t ombé en t r e les m a i n s une 
copie défec tueuse , et que la d a t e erronée les a empêchés de prendre a c t e de 
l 'édit ion f a i t e à par t i r de l 'or ig inal . 
A t i t r e d ' exemple n o u s citons une i m p o r t a n t e cha r t e da lmate , la c h a r t e de 
donat ion d ' O s t o ï a , roi de Bosn ie , datée du 28 décembre 1408, par laquelle — en 
hommage de sa reconnaissance pour l ' appu i qu' i ls lui a v a i e n t accordé p e n d a n t 
son exil il f i t don aux f r è r e s Bad ivo ïev i t ch , à savoir au capi taine Georges 
et au cornes V u k i t c h , de d iverses propriétés , comme Almissa et Craïna avec les 
Yalaques de la région en t re Na ren t a et Cet t inie . 7 La c h a r t e fu t publiée, sous 
une forme incomplè te , pour la première fois p a r Giovanni Lucio, h i s tor iographe 
da lmate en 1674, dans son ouv rage paru à Venise.8 Après avoir été i m p r i m é en 
1841 dans le cha r t r i e r de G y ö r g y Fejér,9 u n milieu plus v a s t e de chercheurs p u t 
également p r e n d r e connaissance du t ex te . Néanmoins F r . Miklosich qui , dans 
un manuscri t d u XVI e siècle, é t a i t tombé su r u n e var ian te également i ncomplè t e 
d u texte en l a n g u e croate, n e s 'avisa pas d e son ident i té avec celui pub l ié pa r 
Lucio. C'est a ins i qu'il é t a b l i t une date e r ronée et si tua la char te ent re 1422 — 
1435.19 Plus t a r d , lorsqu 'on se mit à e x a m i n e r plus minu t i eusemen t les archi-
ves, on r e t r o u v a le texte l a t i n complet. G. Alacevié le découvr i t et le pub l i a 
en 1884 dans le Bullet t ino di archeologia e s tor ia da lma ta . 1 1 C'est l ' i m p o r t a n c e 
de la char te e t la joie d ' a v o i r mis la main su r le texte in tégra l qui a m e n è r e n t 
E . Fe rmendz in à adme t t r e ce texte en e n t i e r dans le cha r t r i e r c o n t e n a n t les 
monumen t s d u passé bosnien , bien que p a r ailleurs il ne p u b l i â t que les réges tes 
des chartes édi tées.1 2 Il r éuss i t ainsi à sor t i r le t ex te des cadres étroits du pério-
dique d i f f ic i lement accessible, et vu que la revue p a r u t dans la série d ' u n 
niveau sc ien t i f ique très é levé de l ' académie sud-slave de Zagreb,1 3 l ' accès du 
t ex t e étai t p a r f a i t e m e n t a s su ré . Quoiqu' i l e û t suffi de renvoyer ensu i te a u x 
éditions de 1884 respec t ivement de 1892, la charte en question f u t encore 
publiée deux fois au X X e s iècle, n o t a m m e n t en 1912 à Be lg rade par S. N o v a k o -
vic dans le g r a n d corpus des m o n u m e n t s j u r i d i q u e s des E t a t s médiévaux serbes 
7
 Zsigmondkori Oklevéltár [Chartrier de l 'Epoque de Sigismond]. Tome H/2, № . 6495. 
8
 Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau. p. 391. 
9
 Op. cit. tome X/4. p. 694. 
10
 Monumenta Serbica spectantia históriám Serbiae, Bosnae, Ragusii. Yiennae 1858. p. 385. 
" A n n é e 7. p. 188. 
12
 Acta Bosnae polissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab 
anno 925 usque ad annum 1752. Zagrabiae 1892. p. 87. 
13
 Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium. Tome 23. 
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(édit ion de l 'Académie Serbe),1 4 sur la base de l 'édition incomplè te de Miklosicli, 
mais avec une da t e correcte ; et à Zagreb (1938) pa r F . Sisié, illustre représen-
t a n t de l 'h is tor iographie c roa te ent re les deux guerres . Ce dernier publ ia le 
t e x t e integral su ivan t le Bul le t t ino d a n s son pet i t char t r ie r , qui contena i t 
s u r t o u t des m o n u m e n t s du d é b u t du X V e siècle p r o v e n a n t de fonds hongrois.1 5 
Sa publ ica t ion a le dé fau t de ne pas m e n t i o n n e r celle de Fermendzin . 
A celui qui t r o u v e insoli te q u ' u n e revue académique d 'un n i v e a u élevé 
r é impr ime sans aucune r e m a r q u e dans son propre c h a r t r i e r un t e x t e p a r u un 
demi-siècle plus t ô t nous devons ma lheureusement a f f i r m e r que des choses de 
ce genre ne sont pas rares. Sur le plan de la publ icat ion de chartes n o u s sommes 
t émoins de t a n t de bizarrer ies que les démarches m ê m e s les plus immot ivées 
ne nous é t o n n e n t plus. Ces répét i t ions involonta i res ne do ivent c e p e n d a n t pas 
nous in t r iguer car elles s ' exp l iquen t p a r les c i rconstances ex t rao rd ina i remen t 
incer ta ines . Ce qui en r evanche est i n q u i é t a n t c'est que les difficultés d u contrôle 
exercen t un effet n e t t e m e n t s t imulan t su r les personnes p o u r qui la publ ica t ion 
est une ent repr ise p e r m e t t a n t de se f a i r e des méri tes faciles sans f o u r n i r un 
t r a v a i l consciencieux. N o t r e r emarque n ' a nul lement le bu t de sous-es t imer 
le t r ava i l de publ ica t ion de char tes . C'est une besogne lou rde et f a t i g a n t e et ne 
p o u r r a i t ê t re méprisée que pa r q u e l q u ' u n qui ne s ' y es t jamais essayé . En 
m ê m e t e m p s cependan t on peu t aussi y cueillir f ac i l ement des laur iers . Il est 
en effe t incontes tab le que la copie d ' u n e char te d e m a n d e à priori mo ins de 
t r ava i l que la rédac t ion d ' u n e é tude de la m ê m e é tendue . La différence e n t r e les 
deux ouvrages de t y p e d i f fé ren t ne peu t ê t r e égalisée q u e pa r les e f for t s accom-
p a g n a n t le dépis tage de la d o c u m e n t a t i o n . En effe t , nu l ne peu t ga ran t i r 
l ' in tégra l i té de son t e x t e à moins d ' avo i r dépouillé des fonds d ' a r ch ives im-
p o r t a n t s . Celui qui m a n q u e à ce devoir p e u t bâcler t o u t u n chartr ier s ans aucun 
ef for t . La. publ ica t ion sous son propre n o m d 'un v o l u m e de cha r t e s ne lui 
d e m a n d e r a à peu près le t e m p s que d u r e la copie des t ex tes . En par t i cu l ie r 
s'il ne les copie pas de l 'or iginal mais du char t r ie r m a n u s c r i t de que lque prédé-
cesseur dil igent. 
Af in d ' i l lus t rer la mesure des répé t i t ions et la quan t i t é de t ravai l 
d ' impr imer ie super f lue qu'el les causen t , examinons , à t i t re d ' e x e m p l e , le 
t r ava i l sus -ment ionné de Sisié. La pub l ica t ion de 192 pages comprend le t ex te 
de 131 char tes , don t 72 ava ien t déjà p a r u s sous forme imprimée. D a n s le cas 
de 23 char tes Sisié ignorai t ce détail , puisqu ' i l ne le s ignale pas. En ce qu i suit 
nous énumerons les char tes qu' i l publ ia c o m m e inédites. Les données q u e nous 
men t ionnons aux f ins de contrôle sont les suivantes : 1) cote du t e x t e de la 
c h a r t e r ep rodu i t e dans la publ ica t ion , 2) d a t e de la c h a r t e , 3) sa cote actuelle 
dans les archives, 4) lieu de sa pa ru t ion auquel nous n o u s référons t o u j o u r s 
selon l ' ab rév ia t ion employée dans le Char t r ie r de l ' E p o q u e de Sigismond. 
1., 6 j a n v . 1401, DL. 92.259, Zala v m . I I . 300. 2., 8. j anv . 1401, arch. 
Zada r , Fa r l a t i Y. 109. 3., 25 j a n v . 1401, DL. 8625, O r t v a y : Ternes 303. 
7., 17 févr . 1401, DL. 8635, Sopron v m . I . 541. 29., 21 févr. 1404 (date 
erronée) , D L . 50.068, L jub ic V. 36. - 32., 13 mai 1402, DL. 50.053, Fe jér 
X/4 . 802. 33., 13 mai 1402, DL. 50.054, Fe jé r X/8. 458. 35., 15 juin 1402, 
DL. 50.055, Fe jé r X/4 . 801. - 36., 10 ju i l . 1402, DL. 35.297, Alsószlavónia 
122. 41., 26 j a n v . 1403, après Lucius, Vjesnik 1904. 53. 53., 21 j u i l . 1403, 
D L . 56.513, B u n y i t a y I . 221., Csáky I . 229. — 63., 3 oc t . 1403, après Lucius, 
14
 Zakonski spomenici srpskih drzava srednjega veka. p. 323. 
15
 Nekoliko isprava íz pocetka XV. st. Starine 39 (1938) p. 315. 
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V j e s n i k 1904. 53. 70., 5 n o v . 1403, arch. f a m . B a t t h y á n y , Acta A n t i q u a , 
A l m . V. lad. 3. n° 25. , Zala v m . I I . 314. 72., 5 nov . 1403, D L . 37.586, Veress : 
G y u l a 3. - 83., 6 j u i n 1404, D L . 78.590, Zichy V. 367. 100., 22 avril 1406, 
D L . 87.767, V j e s n i k 1905. 164. — 108., 1 aoí i t 1406, DL. 9225, Hazai O k m t . 
V I I . 432. — 117., 16 janv. 1408, arch, mun ic ip . Sopron, H á z i 1/2.6. —121., 
4 avr i l 1404 ( d a t e erronée), D L , 84.715, Fe jér X / 4 . 293. - 122., 17 mai 1408, 
a r c h , episcop. P é c s , Or tvav: T e m e s 393. 123., 26 mai 1408. DL.73.892, 
Te lek i I. 339. 123., 5 juin 1408, DI ,9414 , Káro ly i I. 545. — 131., 29 déc. 
1408, DL. 9472, O r t v a y : Temes 398. 
Si nous m e t t o n s en év idence toutes les édit ions de c h a r t e s énumérées , 
le t ab l eau dev ien t encore plus défavorable , la publ icat ion de Sisic passe alors 
éven tue l l ement d e la deuxième à la quat r ième ou cinquième place . On ne p e u t 
p a s non plus a f f i r m e r que la r a r e t é de l 'édition an té r i eure j u s t i f i e la réimpression. 
L e s années 1904 e t 1905 de «Vjestnik kr . h rva t sko- s i avonsko-da lma t inskog 
zemal j skog arkiva» 1 0 sont c e r t a i n e m e n t à p o r t é e de la m a i n des his tor iens 
c roa t e s , de sor te qu ' i l suffit d e s ' y référer. E n plus la m a u v a i s e fo r tune de 
Sisic a voulu q u ' à une occasion, a y a n t sous ses yeux trois publ ica t ions diffé-
r e n t e s , son choix se soit por té s u r le texte le p lus vicié et q u e la publ ica t ion 
q u ' i l laissa de c ô t é f û t p réc i sémen t celle de l 'Académie de Zagreb. Il s ' ag i t 
d ' u n e lettre f o r t in téressante d u roi Sigismond, datée du 30 sept . 1403, que 
celui-ci avait ad ressée à D u b r o v n i k dans les p l u s chaudes jou rnées des l u t t e s 
m e n é e s contre Lad i s l a s de Nap les . La lettre f u t d ' abord publ iée dans le cha r t r i e r 
d e Dubrovn ik de Gelcich—Thallóczy (1887). Ce t ex te est dé f ec tueux et p a r la 
f a u t e de l ' impr imer ie il en m a n q u e une l igne, en conséquence de quoi il est 
abso lumen t imposs ib le d'en c o m p r e n d r e le sens . Le texte i n t ég ra l et impeccable 
se t r o u v e dans la série de sources de l 'his toire du droit pub l i ée en 1904, p a r 
l 'Académie de Zagreb , 1 7 et d a n s le chartrier de J . Radonic éd i t é à Belgrade en 
1934.1 8 
Réimpr imer une édition s u r a n n é e l o r sq u ' o n dispose de sources qui son t 
d a n s toutes les m a i n s , témoigne d ' u n e ex t r ême négligence, d o n t nous sommes 
à b o n droit scanda l i sé . En son t e m p s déjà il é t a i t inadmissible que plus de la 
m o i t i é d'un c h a r t r i e r cont ienne des textes c o n n u s , et à l ' h e u r e actuelle nous 
e s t imons qu'il es t t e m p s d'en f i n i r avec la c o u t u m e de la ré impress ion de char -
t e s dé jà publiées. L e spécialiste q u i assume la t â c h e de pub l i e r des char tes doi t 
considérer c o m m e de son devoir de s 'assurer s ' i l ne se t r o u v e parmi elles des 
p ièces déjà pub l iées , et après a v o i r inséré une réges te à leur p lace , il doit impi-
t o y a b l e m e n t les la isser de côté. I l ne doit pas se jus t i f ie r en p r é t e n d a n t que p a r 
la réimpression d e certaines c h a r t e s il ava i t voulu s impl i f ier le t r ava i l de 
ses confrères en l e u r p e r m e t t a n t d e t rouver r éun i s les m a t é r i a u x relatifs au s u j e t 
en question. Ce n ' e s t pas p o u r se distraire q u ' o n a recours a u x char t r iers , et 
p o u r ceux qui les étudient l ' o r i en ta t ion dans la l i t t é ra ture spéciale n 'es t pas 
u n fardeau. Les recueils de c h a r t e s doivent ê t r e mis au p o i n t un iquemen t à 
l ' i n t en t ion des spécialistes, e t d u moment qu ' i l s ne s e r v e n t pas à l ' a p p u i 
d ' asp i ra t ions po l i t iques il est s u p e r f l u d ' acc ro î t re la r e n o m m é e du savan t édi-
16
 Tom. I — X X I I , Zagreb 1899—1920. 
17
 Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Pars. I. vol . 9.: V. BoGIsic— 
C. JIRECEK: Liber statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272. Zagrabiae 1904. p. 231. 
18
 Fontes rerum Slavorum meridionalium. Ser. I. Acta et diplomata Ragusina. Tome I. 
fasc . 2. Collegit et n u n c primum in lucem protulit J. Radonic. (Zbornik za istoriju, jezik i 
knjizevnost srpskog naroda. 3. odeljenje. 3.) Belgrádi 1934. p. 843. 
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t e u r en a u g m e n t a n t le nombre des pages , sous le p r é t e x t e d ' in té rê t s profession-
nels en vér i té inex i s t an t s . 
A no t re avis, il est également er roné si les publ ica t ions de réges tes négli-
gen t de se référer à des publ ica t ions an tér ieures . Leur mise en év idence est 
nécessaire non seu lemen t pour dé t e rmine r à quel po in t l ' un ou l ' a u t r e groupe 
de sources avai t a t t i r é l ' a t t en t ion des spécialistes, c o m m e n t , grâce a u x diffé-
r en t e s édit ions, leurs données on t p u ê t re intégrées a u x monograph ies histori-
ques , mais encore p o u r apprendre dans quel l ivre impr imé nous pour rons re t rou-
ve r le t e x t e in tégra l des ex t ra i t s de con tenu . Nous cons ta te rons le m a n q u e de 
soin dans le cas d ' u n e récente pub l ica t ion de très belle apparence , qu i de par 
son s u j e t ouvre des perspect ives d 'h i s to i re universele et embrasse en même 
t e m p s des m a t é r i a u x i m p o r t a n t s , c i rcons tance qui inci te à les t r a i t e r en détail . 
L a série dans laquel le elle vit le j o u r est suscept ible d 'évei l ler no t re i n t é r ê t par 
son t i t r e même: il s 'agi t des «Documents et recherches sur l ' économie des 
p a y s byzan t ins , i s lamiques et slaves et leurs relat ions commerciales au moyen-
âge», p a r u e sous la direction de P . Lemerle . L 'ouvrage , lu i -même en trois 
vo lumes , édité p a r F . Thir iet et in t i tu lé «Régestes des dél ibérat ions d u sénat 
de Venise conce rnan t la Romanie»1 9 comprennen t des m a t é r i a u x i m p o r t a n t s 
„ des archives d ' E t a t de Venise. Les séries Misti et Secret i des a rch ives dont 
p r o v i e n t la m a j o r i t é des m a t é r i a u x s ' imposèren t depuis long temps à l ' a t t e n t i o n 
des chercheurs et en part icul ier des Hongrois . Les pa r t i e s relat ives a u x X I I I e 
et X I V e siècles nous in téressant d i r ec temen t f u r e n t publ iées en 1874—1876 par 
l 'Académie des Sciences de Hongr ie . 2 0 Ces t ex t e s ne d o n n e n t que des in forma-
t ions f r agmen ta i r e s de la pol i t ique économiqe de Venise. E n revanche , la docu-
m e n t a t i o n in tégra le des dél ibéra t ions du séna t relat ives au Levan t p a r contre 
m e t en lumière les aspira t ions de la républ ique , le sys t ème d ' E t a t et b ien-en ten-
du aussi ses in t é rê t s coloniaux. Les 3197 régestes p o r t a n t sur un p e u moins 
que 150 ans fac i l i t en t cons idérab lement les recherches approfondies grâce au 
fa i t qu'el les r é s u m e n t les résolut ions in tégra lement et non pas sous f o r m e d'ex-
t r a i t s . L 'éd i teur lu i -même suppose cependan t que — v u leur ca rac tè re récapi-
tu l a t i f — ces régestes n ' a u r o n t souven t t o u t au plus q u ' u n e valeur i n f o r m a t i v e 
et il r e c o m m a n d e a u x chercheurs de se p rocure r les t ex t e s in tégraux sous forme 
de photocopies . Mais vu que ces démarches p e u v e n t ê t re évi tées par les publ ica-
t ions textuel les antér ieures , nous considérons qu' i l en t r e dans les devoi rs de 
l ' éd i t eu r de les s ignaler . On ne pou r r a i t pas i m p u t e r c o m m e fau te à T h i r i e t qu'il 
n ' a i t pas connu nos «Monuments d iplomat iques» et qu ' i l lui ait é c h a p p é que le 
t o m e VI de «Deutsche Reichs tagsakten» con tena i t des t ex t e s qui chez lui ne 
f i g u r a i e n t qu 'en régestes. Mais on est que lque peu choqué de ce qu ' i l ignore le 
c h a r t r i e r de I . Schafá r ik bien que le t i t r e m ê m e en révèle qu'il c o n t i e n t des 
m a t é r i a u x a y a n t t r a i t au sujet . 2 1 E t il est t o u t s implement incompréhens ib le 
que Thi r ie t n ' a i t pas renvoyé au char t r i e r de Ljubic . E n effet il m e n t i o n n e 
ce t t e publ ica t ion de l ' académie sud-s lave p a r m i les ouvrages c o m p r e n a n t des 
m a t é r i a u x d 'a rch ives de Venise et fa i t f igure r sur ses l istes d ' ab rév i a t i ons les 
19
 P a r i s - L a Haye , 1 9 5 8 - 1 9 6 1 . Tome I. 1 3 2 9 - 1 3 9 9 , tome II . 1 4 0 0 - 1 4 3 0 , tome III. 
1431 — 1463. 
20
 WENZEL G.: Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból [Monuments diplomatiques 
hongrois de l'époque des Anjou.] Tomes I—III . 
21
 Acta archivi Veneti spectantia ad históriám Serborum et reliquorum Slavorum meridio-
nalium. Tomes I—II . Belgrádi 1860—1862 (Srpski spomenici mletackog archiva.) 
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v o l u m e s respectifs des «Monumenta spec tan t i a históriáin S l avo rum meridio-
nal ium».2 2 
Sans cons idérer l 'Arch ivum comme une panacée nous p résumons qu ' i l 
s t imule ra i t à un t r a v a i l plus so igneux . Au po in t de vue hongrois il p résen te ra i t 
l ' a v a n t a g e pa r t i cu l i e r de nous f o u r n i r des rense ignements su r les sources ne 
p r o v e n a n t pas d ' a r ch ive s hongroises et de nous p e r m e t t r e d ' avo i r des not ions 
p lus exactes c o n c e r n a n t les r a p p o r t s économiques , poli t iques et culturels exis-
t a n t en t re la H o n g r i e et les a u t r e s pays. L ' i m a g e de not re passé gagnera i t en 
cou leurs et en n u a n c e s . P e u t - ê t r e les éclaircissements que nous donner ions 
à l ' é t r ange r par nos publ icat ions n e seraient-ils p a s de la m ê m e valeur , mais ils 
ne m a n q u e r a i e n t p a s de faci l i ter le t ravai l i nves t iga teu r des historiens des 
p a y s voisins. Mais l ' impor tance pr incipale de l ' en t repr ise réside à no t re avis 
en ce qu'elle a i de r a i t aux spécial is tes de l ' évo lu t ion économique et sociale de 
l ' E u r o p e , d ' é tud ie r les problèmes, sans devoir t e n i r compte des f ront ières et 
s ans préjugés. A l ' h e u r e actuelle, t o u s les h i s tor iens désireux d ' é tud ie r au-delà 
des front ières des phénomènes carac té r i s t iques de l 'évolut ion dans le passé de 
leur nat ion , sont r é d u i t s à des synthèses et des monographies de détail , qui 
c e p e n d a n t a y a n t é té écrites p lus ieurs dizaines d 'années p lus t ô t — ne satis-
f o n t p lus à la cur ios i té de l ' h o m m e de nos jours , e t don t les au t eu r s , ne se renda i -
e n t généralement p a s compte de la portée des p rob lèmes considérés a u j o u r d ' h u i 
c o m m e impor t an t s e t ne les e f f l eu ra ien t éven tue l l ement même pas . L 'h is tor ien 
de n o s jours est p l u s que jamais a m e n é à r e conna î t r e dans les sources origina-
les mêmes la f o r m e typ ique des phénomènes e t de se rendre compte de l ' iden-
t i t é essentielle d ' i n s t i t u t ions qu i , dans les d ive r s pays, f i gu ren t éventuel le-
m e n t sous d ' a u t r e s noms. Le t i t r e des cha r t r i e r s ne révèle que r a r emen t à 
que l le f in les t e x t e s qu ' i ls embras sen t pour ra ien t ê t re utilisés. E n plus ils f u r e n t 
pub l i é s pour la p l u p a r t à faible t i r a g e et même d a n s les g randes b ibl io thèques 
il es t rare de les r e t r o u v e r tous . D a n s ces condi t ions , l 'Arch ivum, en f a i san t 
c o n n a î t r e les pub l i ca t ions c o n t e n a n t les sources d 'a rchives e t non pas na r r a -
t i v e s — viendra i t non seulement combler u n e lacune de longue da te , ma i s 
a i d e r a i t toute u n e générat ion de chercheurs à f a i r e du bon t r ava i l . 
Mais n 'es t -ce p a s une illusion que de croire que le t ab leau r ep résen tan t les 
lois de l 'évolut ion européenne p e u t être t racé à l ' a ide des sources ? Nos expé-
r iences nous a u t o r i s e n t à a f f i rmer que le p ro j e t est réalisable — en effe t nous 
d isposons de c h a r t e s qui con t i ennen t des données caractér is t iques p e r m e t t a n t 
la recons t ruc t ion d e l 'histoire universel le , on n ' a q u ' à les dégager de la ma t i è re 
p remiè re . Pour ce q u i est des m a t é r i a u x hongrois , un c inquième seulement en 
c o n t i e n t des i n f o r m a t i o n s no tab les , la m a j e u r e par t ie , s u r t o u t celle qui p a r u t 
d a n s les publ ica t ions de famille, est de ca rac tè re local. C'est la conclusion à 
laque l le nous a v o n s about i lors d u dépoui l lement des char tes d a t a n t des 25 
ans d u tournan t des XIV e et X V e siècles publ iés dans le Recueil de char tes de 
l ' é p o q u e de S ig i smond . Ayant d û parcourir en m ê m e t emps aussi les char t r ie rs 
t chèques , au t r ich iens , es t -a l lemands, polonais, r o u m a i n s et sud-slaves (bosniens, 
22
 Les références manquantes au tournant des X I V e — X V e siècles: Thiriet I, 739 (8 juin 
1388) == Ljubic IV, 253, Mon. Dipl. I I I , 660. — Th. I, 870 (10 mars 1395) --- Ljubic IV. 340, 
Mon. Dipl. III, 761. — Th. I, 900 (1 e r mars 1396) = Ljubié IV, 360. — Th. I, 909 (18 mai 
1396) = Ljubic IV 374 Th. I. 917 (29 oct. 1396) = Ljubic IV, 386. — Th. I, 923 (26 janv. 
1397) = Schafárik I, 340, Ljubic IV, 398. — Th. I, 931 (7 avril 1397) = Ljubic IV, 405. 
Th. I I , 1065 (3 août 1402) = Ljubic IV, 468. - Th. II , 1066 ( 8 - 1 0 août 1402) = Ljubic IV, 
469, 471. - Th. II, 1323 (23 oct. 1408) = Ljubic V, 136, Deutsche Reichstagsakten VI, 602.. 
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et da lmates) p o u r faire é t a t des m o n u m e n t s in téressant la Hongr ie , nous avons 
p u établ i r les propor t ions ex i s t an t dans d ' a u t r e s pays . Ici nous sommes encore 
d a v a n t a g e obligés de nous con ten t e r d ' u n e éva lua t ion , mais ce n ' e s t cer ta ine-
m e n t pas p a r hasa rd que chez nos voisins éga lement ce ne soit t o u t au plus que 
chaque c inqu ième char te qui fourn i t des in fo rmat ions re la t ives a u x problèmes 
d é t e r m i n a n t le tab leau d ' ensemble de l ' époque . Il serait super f lu d ' énumére r 
les t ra i t s qui à l 'époque de Sigismond carac tér i sent l 'h is toire d ' E u r o p e sous 
les r appor t s des condit ions économiques , du déve loppement de la société, de 
la l u t t e des classes, de la modi f ica t ion de la n a t u r e de l 'o rganisme d ' E t a t , et de 
l ' enr ich issement de la cu l ture . Les pr incipales lignes qui t r a m e n t le t issu de 
l 'ac t ion sont a p p a r e m m e n t p a r t o u t iden t iques et en m ê m e t e m p s elles présen-
t e n t p a r t o u t un aspect d i f fé ren t selon les pays . C'est p réc isément ce t t e concor-
dance des phénomènes et en m ê m e t e m p s leur différence qui assuren t à l ' image 
d 'ensemble sa s t ruc tu re u n i f o r m e ainsi que la richesse en nuances du coloris. 
Par t ic iper à ce t ravai l c o m m u n , mener à bonne f in les devoirs du médiév isme 
hongrois , p ré sen te des g rands avan tages pour nous, mais signifie en m ê m e 
t e m p s aussi des devoirs. L ' a v a n t a g e se t r a d u i t en ce que beaucoup de phénomè-
nes hongrois d o n t nous n ' a v o n s pas vu l ' impor t ance dev iennen t i m m é d i a t e m e n t 
compréhens ib les dès que nous pouvons recour i r à une analogie et si nous pou-
vons les examine r à la lumière des condi t ions plus développées de l ' é t ranger . 
Mais de la m ê m e manière la connaissance de nos condi t ions faci l i tera i t certai-
n e m e n t le t r a v a i l de nos voisins. Accorder ce t te aide qui représente l 'essence 
m ê m e de la vie scient if ique et de l 'o rganisa t ion du t r ava i l r eposan t sur la co-
existence des peuples, voilà le devoir auque l nous ne devons pas nous dérober . 
Donc si à l ' aven i r nous cherchons à faire conna î t r e no t re his toire médiévale non 
seulement c o m m e une pér iode de no t re passé nat ional , nous n ' au rons pas m a n -
qué en p r e n a n t du t emps à nos devoirs. Au contra i re cela nous amène ra à 
e f fec tuer n o t r e t rava i l sur u n n iveau plus élevé que jusqu ' ic i . 
Les sciences his tor iques gagnera ien t si no t re a t t i t u d e t r o u v a i t des imi-
t a t eu r s . Nous pourr ions résoudre de g randes tâches c o m m u n e s en unissant 
les forces que nous et nos voisins gaspil lent en vou lan t re jo indre des b u t s para l -
lèles. A l ' heure actuelle, où les char tes p o r t a n t sur d i f férents te r r i to i res d ' E t a t 
para issent d a n s des corps séparés , et u n e pa r t i e en t r a i t e de ter r i to i res p lus 
éloignés, d ' u n deuxième voi re même d ' u n troisième E t a t liés pa r un é t ro i t 
r appo r t séculaire les r ecouvremen t s son t inévi tables . E t les répét i t ions sont 
d ' a u t a n t plus f réquentes , que l 'on cherche à présenter le te r r i to i re d ' u n char t r i e r 
i m p o r t a n t complé té par la région voisine, p o u r ainsi dire syn thé t i sé avec celle-ci 
c o m m e un i t é naturel le . Nous en t r ouvons un exemple dans les deux volumes 
d u char t r ier de Burgenland , volumes pa r f a i t s t a n t en ce qui concerne leur 
p résen ta t ion que leur rédac t ion e x t r ê m e m e n t soignée; ils embras sen t au-delà 
des f ront ières du Burgenland u n grand te r r i to i re de no t re pays j u s q u ' a u f l euve 
R á b a , donc Sopron , Szombathe ly , Kőszeg, Szen tgo t thá rd , y compris Vasvár et 
Ege rvá r et con t i ennen t les m a t é r i a u x documenta i res de trois comi t a t s médié-
v a u x occidentaux. 2 3 
Le cha r t r i e r de Slovaquie ac tue l lement sous p répa ra t ion , résu l ta t d ' u n 
t r ava i l dévoué de plusieurs années, ne p ré t end pas f r anch i r les f ront ières 
23
 Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, 
Ödenburg und Eisenburg. (Publikationen des Inst i tuts für österreichische Geschichtsforschung. 
Siebente Reihe.) G r a z - K ö l n 1955, 1965. Tome I. Die Urkunden von 808 bis 1270. Bearbeitet 
von H. Wagner. — Tome II. Die Urkunden von 1271 bis 1301. Bearbeitet von I. Lindeck-Pozza. 
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de l ' E t a t . Son r édac teu r se rend cependan t compte de ce que les char tes ne 
se l imi ten t qu ' en pa r t i e a u ter r i to i re de la Slovaquie. Les répét i t ions inévi ta -
bles causen t elles-mêmes u n t rava i l super f lu et un cer ta in r e t a rd , mais ne c réen t 
pas d 'obs tac les in su rmontab le s . La s i tua t ion se compl ique pa r la circon-
stance — et le r édac t eu r n 'es t pas sans l ' ignorer — que lorsqu'i l s 'agi t de 
t r anche r la quest ion de l ' au then t i c i t é des char tes de Slovaquie au cas où la 
compétence de leur é m e t t e u r s ' é tend sur le te r r i to i re ent ier de l ' E t a t hon-
grois médiéva l , il ne su f f i t pas de p r end re en considérat ion celles se r a p p o r t a n t 
seulement à la Slovaquie , mais il f a u t so u m e t t r e à u n examen tou t e s les 
char tes de l ' au tor i té é m e t t a n t les documen t s . Il ressort du compte r e n d u 
de R. Mars ina , r édac t eu r du chartrier2 '1, que sur ce po in t la d ip lomat ique hon-
groise est restée en arr ière des exigences de no t r e époque . L 'ac t iv i té de László 
F e j é r p a t a k y porte encore les t races de la concept ion sc ient i f ique du X I X e 
siècle, t a n d i s que pour J á n o s Karácsony i , seuls c o m p t a i e n t les a r g u m e n t s 
ju r id iques et h is tor iques pour ou con t re l ' au then t i c i t é , et il ne pr i t p a s en 
considérat ion les a r g u m e n t s pa léographiques . Si nous nous en dout ions — t o u t 
en é v i t a n t pa r piété d ' y penser — nous n ' é t ions pas moins choqués p a r la 
cons t a t a t ion de Mars ina selon qui I m r e Szen tpé te ry , a d o p t a n t les idées de 
ses prédécesseurs n ' e m p r u n t a m ê m e pas les résu l ta t s de l ' é tude d ' I s t v á n 
H a j n a l qui avai t examiné la Chancellerie de Béla IV à l ' a ide des m é t h o d e s 
du r a p p r o c h e m e n t des écr i tures , et ne s 'est pas non plus servi de ce procédé 
si eff icace. Si nous ne vou lons pas nous dissimuler la vér i té , il nous f a u t , d a n s 
notre p r o p r e in térê t , p r e n d r e en considérat ion la cons t a t a t i on de Marsina (le 
char t r ie r de Burgenland 2 5 apprécie l ' ac t iv i té de Szen tpé te ry plus pos i t ivement 
que lui) que la d ip lomat ique hongroise ne s 'est pas t e n u e à la page de l ' évolu t ion 
générale européenne, ce qui se t r a d u i t aussi p a r l ' absence d ' é tudes cr i t iques , 
semblables à celles dans lesquelles au cours des t r a v a u x du «Codex d ip lomat icus 
et epistolaris regni Bohemiae», J . Sebánek, J . P r a z á k , S. Dusková , (1959, 
1961, 1963) ou sous le r a p p o r t au Burgen land H . Wagner 2 0 (1953) ava i en t 
exposé leurs r emarques cri t iques. Bien qu 'on ai t commencé à combler les 
lacunes de la série de régestes init iée pa r Szen tpé te ry avec le volume rédigé 
par I v á n Borsa , et que dans le domaine de la l iquida t ion des déficiences les 
«Diplomata Hungá r i áé ant iquiss ima» rédigées p a r György Györ f fy s ignif iera 
de t o u t e évidence un progrès no tab le , t o u t ceci ne rend a u c u n e m e n t supe r f l u 
la coopéra t ion des médiévis tes hongrois et des chercheurs des E t a t s voisins. 
Le t r ava i l le plus i m p o r t a n t est l ' é tude de l 'o rganisa t ion de la Chancellerie 
royale médiéva le et l ' é luc ida t ion de l ' au then t i c i t é de ses char tes , y compris la 
dé t e rmina t ion aussi e x a c t e que possible de la da t e des char tes non datées . U n 
qua r t des documents de la chancellerie royale se r a p p o r t e à la Slovaquie et c 'es t 
cet te q u a n t i t é qui p a r a î t r a dans le char t r ie r envisagé. La ques t ion de l ' au then t i -
cité exige cependan t que le r édac teur s 'occupe à fond aussi des trois qua r t s des 
chartes qu i ne l ' in té ressent pas. A n o t r e avis la vie de la Chancellerie hongroise 
pourra i t ê t re mise à j o u r pa r le t r ava i l c o m m u n de no t r e d ip lomat ique et celle 
de nos voisins. Nous examiner ions les char tes re la t ives à no t r e terr i to i re , nos 
voisins s 'occupera ient de leurs ma té r i aux , et au cours du t r ava i l parallèle nous 
24
 Urkundenbuch der Slowakei und sein Programm. Studia Historica Slovaca 3 (1965) 
p. 272. et suiv. 
25
 Op. cit. t. I. p. XV. 
26
 Urkundenfälschungen im Burgenland und den angrenzenden westungarischen Gebieten. 
(Burgenländische Forschungen, Heft 23) 1953. 
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pour r ions échanger nos expériences. I l ne serait m ê m e pas nécessaire d 'envisager 
la pub l i ca t ion d ' u n c o r p u s universel des chartes médiévales d e l à Hongr ie . Ceci 
r encon t r e r a i t f a t a l e m e n t la désapproba t ion générale, t and i s q u ' o n p e u t facile-
m e n t s ' imaginer une coopérat ion professionnelle f r u c t u e u s e se rvan t à la solution 
d ' u n e t â c h e c i rconscr i te avec précis ion. 
A cô té de la Chancel ler ie royale, l ' examen de l ' ac t iv i t é des t r i b u n a u x cen-
t r a u x et de leurs c h a r t e s pourra i t éga l emen t être inscr i t au p r o g r a m m e . Jusqu ' i c i 
la d a t e des chartes t r ihuna les c o m m e n ç a n t pa r «Damus pro memoria» ne f u t 
é tabl ie q u ' a p p r o x i m a t i v e m e n t pa r nos anciens char t r ie rs , et la décision f inale 
d o n n e r a ce r t a inemen t encore bien d u fil à re to rdre . Ici encore, il serai t plus 
ut i le de n ' éme t t r e u n avis qu 'en connaissance de l ' ensemble des m a t é r i a u x , au 
lieu de p a r t i r tou tes les fois de la c h a r t e en quest ion et de rechercher et évaluer 
les données archontologiques et géographiques . Du fa i t qu ' à l ' heure actuelle 
t ou t e s les sources hongroises sont r e t rouvab les — soit en original soit en photo-
copie — dans les Arch ives Nat ionales , beaucoup de cha r t e s non da tées on t surgi 
ce qui n e m a n q u e r a p a s de causer de p lus en plus de problèmes dès que le char-
t r ie r s lovaque a r r ive ra à la deux ième moitié du X I I I e siècle. Il serai t ut i le de 
procéder à des d é m a r c h e s susceptibles d 'accélérer le t rava i l . Ceci p e r m e t t r a i t à 
nos collègues de consacre r plus de t e m p s à l ' ana lyse de l ' ac t iv i té des corpora-
t ions , é m e t t a n t des cha r t e s , des l ieux au then t iques , des villes, des comita te et 
m ê m e de personnes pr ivées . Nous n e pouvons par t i c ipe r au recensement des 
cha r t e s du couvent de Turóe, ou d u chapi t re de N y i t r a , de la ville de B á r t f a 
ou du comi t a t de Sáros . Ce serait a u x milieux sc ient i f iques s lovaques , yougosla-
ves, t r ansy lvan iens , d ' é tab l i r quels é t a i en t les f ac t eu r s de ca rac tè re local qui 
e f fec tua ien t le t r ava i l écr i t , c o m m e n t ceux-ci se r enforcè ren t au cours du déve-
l o p p e m e n t social, d a n s quelle mesure ils encourageaient l ' expans ion de l 'usage 
de l ' éc r i tu re en t a n t q u e phénomène cul turel . 
Grâce à leur t r a v a i l assidu poursu iv i depuis plusieurs années , les savan t s 
r o u m a i n s et t r ansy lvan iens ont dépassé de beaucoup les premiers p ro je t s et 
a v a n c e n t vers des ob jec t i f s désigné p a r un p r o g r a m m e mis au po in t avec préci-
sion.27 E n imi tan t leur exemple nous a t t e n d o n s l 'essor de nos propres recherches, 
et en m ê m e t emps n o u s sommes ce r t a ins que la mise à j ou r des condit ions 
un i s san t les trois a ires d 'écr i ture — la t in , cyril l ique et grec — con t r ibue à la 
conna issance d 'un des phénomènes in téressants de la civilisation européenne . 
E . MÁLYUSZ 
27
 JAKO, S.: Les débuts de récriture dans les couches laïques de la société féodale en Transyl-
vanie. Nouvelles études d'histoire présentées au X E congrès des sciences historiques Rome 1955. 
Bucureçti 1955 pp. 209—223. Du même auteur: Paleografia latina си referire la Transilvania 
(sec. X I I — X V . ) Documente privind istoria României. Introducere. Bucureçti 1956. t. I. pp. 
169—278. Du même auteur: Ujabb adatok Dés város legrégibb kiváltságleveleinek kritikájához. 
[Données récentes pour la critique des lettres de privilège les plus anciennes de la ville de Dés. | 
Studia universitatum Victor Babes et Bolyai. Series IV, fasc. 2. História. Cluj 1958. pp. 35—53. 
J . P A T A K I : AZ 1437-es felkelés kirobbanásának történetéhez. [Contribution à l'histoire de l'éclate-
ment de l'insurrection de 1437. | Ibid pp. 55 — 65. S. JAKÓ: Conceptia modernd a paleografiei FI 
aplicarea ei in cercetàrile de paleografie latina din fara noastra. Revista Arhivelor 8(1965) pp. 
23—38. [Introduction à «Manualului de paleografie latinâ», l'ouvrage sous pressie de S. 
Jakô et R. Manolescu.] 
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Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda (Ofen) 1550—1580 
Türkischer Text. Herausgegeben von L. Fekete und Gy. Káldy-Nagy 
Budapest. Akadémiai Kiadó. 1962. 838 pp. 
Ungarische Übersetzung des Textes der Rechnungsbücher 
Budapest, Akadémiai Kiadó. 1962. 658 pp. 
Bei Beleuchtung der türkischen Herr-
schaft in Ungarn können wir uns in erster 
Reihe auf die von der türkischen Verwaltung 
geschaffenen Schriften und Aufzeichnungen 
stützen. Besonders in der türkischen Finanz-
verwaltung war die Schriftlichkeit im 16—17. 
Jahrhundert entwickelt . In untersten Ver-
waltungsstellen entstanden Aufzeichnungen 
im Verkehr der Ämter untereinander und 
im Verkehr der Amstpersonen mit den Par-
teien. Die Detai ldaten wurden v o n der 
Provinzbehörde summiert und ein Exemplar 
sandte man nach Istanbul. Dort wurden 
dann Zusammenstellungen über die Finanzen 
des ganzen Reiches angefertigt. Diese hoch-
entwickelte Schriftlichkeit ist ein Zeichen 
der Zentralisierung der Finanzverwaltung 
und der fortlaufenden Kontrolle. Von diesem 
reichen Material ist aber nur ein kleiner 
Teil erhalten geblieben. Die in untersten 
Stellen entstandenen Schriften hatten offen-
bar von Anfang an nur bis zur Verrechnung 
einen Wert, und so dachte man gar nicht 
daran, sie aufzubewahren. Ein Teil der 
Schriften der Provinzzentrale, des Ofner 
deflerhane wurde bei der Rückeroberung 
Ofens vom italienischen Genieoffizier, Luigi 
Marsigli gerettet. Das vollständigste Material 
ist in Istanbul erhalten geblieben. Die ver-
schiedenen Aufzeichnungen, Verrechnungen 
werfen ein Licht auf die türkische Finanz-
verwaltung, auf ihre Beamten und auf die 
unter türkischer Herrschaft lebende Bevöl-
kerung. Außer den Schriften der türkischen 
Finanzverwaltung bewahrten auch sonstige 
Produkte der amtlichen Schriftlichkeit 
viele Züge des damaligen taglichen Lebens 
in diesem Gebiet. 
Einblick in das tägliche Leben in den 
Gebieten unter türkischer Herrschaft ge-
währen uns aber nicht nur die türkischen 
Quellen, sondern auch schriftliche Auf-
zeichnungen anderer Art. Die Entstehung 
der letzteren kann durch die mannigfaltigen 
Zusammenhänge und Beziehungen erklärt 
werden, die zwischen den einzelnen Teilen 
des dreigeteilten Landes verblieben sind. Der 
K o n t a k t zwischen den unter türkischer 
Herrschaft stehenden Gebieten mit den 
übrigen Teilen des Landes bestand auch 
weiterhin. Abordnungen, Reisende sind in 
den unter türkischer Herrschaft stehenden 
Gebieten herumgekommen und haben ihre 
Beobachtungen und Eindrücke schriftlich 
niedergelegt. In den mit den Türken ab-
geschlossenen Friedensverträgen wurden die 
Grenzen zwischen dem Königreich Ungarn 
und d e m unter türkischer Herrschaft stehen-
den Gebiet nicht genau festgelegt. Eine Folge 
davon war, daß es an der Berührungslinie 
der beiden Mächte Gebiete gab, auf die 
beide Parteien Anspruch erhoben haben und 
deren Bevölkerung sowoh 1 von den Türken, 
wie auch von den Habsburgern besteuert 
wurde. Dies wieder brachte es mit sich, daß 
solche Dörfer auch v o n der ungarischen 
Finanzverwaltung in Evidenz gehalten wur-
den. Auf den unter türkischer Herrschaft 
s tehenden Gebieten wurden die früheren 
Verwaltungseinheiten abgeschafft, die unter 
Führung des Adels stehenden Komitate 
konnten an Ort und Stelle ihre Tätigkeit 
nicht mehr ausüben, die feudalen Grund-
herren waren geflohen. Dennoch blieben 
beide in Kontakt mit der Bevölkerung der 
von der Türken eroberten Gebiete. Der Ein-
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f luß der aus der Ferne wirkenden Komitats-
verwaltung erstarkte besonders im 17. Jahr-
hundert. Die geflohenen Grundbesitzer stan-
den auch weiterhin in Verbindung mit ihren 
unter türkischer Herrschaft stehenden Gü-
tern und Dörfern. Den 6 0 s s -Städten der 
Ungarischen Tiefebene haben die Türken 
weitgehende Selbstverwaltung gewährt. Auch 
durch die Tätigkeit dieser Selbstverwaltung 
entstand schriftliches Material. All diese 
Quellen nichttürkischen Ursprungs sind eben-
falls sehr nützlich, wenn man die Zustände 
in den unter türkischer Herrschaft stehenden 
Gebieten kennenlernen will; doch sie ergän-
zen eher nur das gewonnene Bild, beleuchten 
einzelne Details, tragen nur zu einem besse-
ren Verständnis der in den türkischen Schrif-
ten enthaltenen Daten bei. 
Bei der Erforschung, Sortierung und Er-
schließung der verschiedenen Produkte der 
türkischen Schriftlichkeit in Ungarn hat sich 
der mit dem Kossuth-Preis ausgezeichnete 
ungarische Gelehrte, Lajos Fekete, der drei 
Jahrzehnte an der philosophischen Fakultät 
der Budapester Universität die Siyaqat-
Schrift lehrte, große Verdienste erworben. 
Von seinen Schülern stach Gyula Káldy-Nagy 
hervor, der auf dem Gebiete der Erschließung 
und der Kritik des türkischen Quellenmate-
rials schon bis jetzt bemerkenswerte Arbeit 
geleistet hat. Das hier besprochene Werk 
ist das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit. 
L. Fekete hat Details der Aufzeichnungen 
über die ärarischen Einnahmen in Pest und 
Ofen veröffentlicht. Diese Aufzeichnungen 
entstanden im Ofner defierhäne, also bei 
der Provinzbehörde von 1550 bis 1580, um-
fassen also das Material von fast 4 Jahrzehn-
ten. Der Großteil der Daten bezieht sich auf 
die Einnahmen der Überfuhr in Ofen und 
Pest. Deshalb benennt L. Fekete diese 
Zusammenstellungen »Rechnungsbuch der 
Zollstelle«. Doch gibt es unter diesen Schrif-
ten auch solche, die neben den Zolleinnah-
men auch Einnahmen aus mehr als 10 ver-
schiedenen Einkommensquellen erwähnen. 
Die Einheiten der Finanzverwaltung blieben 
also auch während einer Generation nicht 
unverändert. Gy. Káldy-Nagy veröffent-
licht das Kassajournal über die Einnahmen 
und Ausgaben des Ofner Schatzamtes. Es 
enthält die Verrechnungen der Ofner und 
Pester Finanzverwaltungen und einer ganzen 
Reihe sonstiger Einnahmequellen bzw. 
-zweige aus den dem Ofner Beglerbeg unter-
stel lten Gebieten v o n Vác (Waitzen) bis 
Szeged, von Esztergom (Gran) bis Pécs 
(Fünfkirchen). Káldy-Nagy nennt diese Auf-
zeichnungen Kassabuch. Das publizierte 
Kassabuch enthält Aufzeichnungen v o m Mai 
1558 bis September 1560. 
Diese beiden Quellen über die Finanz-
verwaltung gerieten nicht zufällig in ein und 
dasselbe Buch, denn es besteht zwischen 
ihnen ein Zusammenhang. Im Kassabuch 
wurden die aus verschiedenen Einnahme-
quellen eingelaufenen Beträge gebucht und 
die Ausgaben aufgezeichnet. Aus den Auf-
zeichnungen der Ofner und Pester Zoll-
stellen ist ersichtlich, aus welchen Posten 
sich eine der wichtigen Einnahmen zu-
sammensetzt . 
Der Verfasser dieser Zeilen befaßt sich 
nicht mit türkischer Philologie und k a n n da-
her zu philologischen Fragen nicht Stel lung 
nehmen; er betrachtet die Publikation aus 
dem Gesichtspunkt, inwiefern sie den der-
zeitigen Ansprüchen der Quellenpublikation 
entspricht und die Geschichtsschreibung bei 
Erforschung der türkischen Herrschaft in 
Ungarn fördert. 
Aus dem Charakter der publizierten 
Quellen folgt, daß die enthaltenen Daten 
in erster Linie die türkische Finanzverwal-
tung selbst beleuchten. Der Band enthält 
viel Material zum Verständnis des in der tür-
kischen Verwaltung damals üblichen mu-
qata'a-Systems. Die muqata'a umfaßte einen 
oder mehrere Einkommenszweige, deren Ein-
hebung irgendeinem Unternehmer, Beauf-
tragten übergeben wurde. Der Beauftragte 
(emm), der mit seinen Mitarbeitern die 
Gelder einsammelte und in festgesetzten 
Raten dem Fiskus ablieferte, erhielt ein 
Tagegeld, ebenso seine Mitarbeiter in der 
Administration der Einkommen. Sie ha t t en 
über die eingehobenen Posten Aufzeichnun-
gen zu führen, deren Verläßlichkeit der 
Fiskus kontrollieren ließ. Die Unternehmer 
waren oft Söldner, Besitzer von timar-
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Gütern, können also nicht als B e a m t e n des 
Fiskus betrachtet werden. Sie selbst machten 
Angebote über die Höhe der einzuhebenden 
Summe aus den ihnen überlassenen Ein-
nahmequellen, und wenn dann während der 
Beauftragungszeit jemand ein höheres Ange-
bot machte, so gab der Fiskus diesem den 
Vorzug und die bisherige Beauftragung er-
losch. Der emin hatte Bürgen zu stellen, 
daß er die eingehobenen Gelder pünkt l ich 
abliefern werde. Die Bürgen waren of t eben-
falls Soldaten, und wenn der Unternehmer 
nicht bezahlen konnte, waren sie materiell , 
ja sogar auch in ihrer Person verantwortlich. 
L. Fekete hält es mit Recht für unrichtig, 
die muqät'a mit Pacht zu übersetzen (Die 
Siyaqat-Schrift in der türkischen Finanz-
verwaltung. I. Band. Budapest. 1955. S. 85). 
Es ist dies aber eine so eigenartige Institu-
tion, daß man mit dem Maß der damal igen 
europäischen Finanzverwaltung im allge-
meinen nicht an ihr Wesen herankommen 
kann. Der Fiskus ist natürlich auf seine 
Rechnung gekommen, konnte selbst Vor-
schüsse fordern, in seiner wirtschaftlich-
sozialen Wirkung war jedoch das muqät'a-
System eine schwere Belastung. Freilich hat 
die türkische Finanzverwaltung daneben 
auch sonstige Formen der Eintreibung von 
Einkommen angewendet. 
Aus den publizierten Journalen erhalten 
wir nicht nur auf die türkische Geldgebarung, 
sondern auch auf vieles Andere eine Erklä-
rung. Besondere Beachtung verdienen jene 
Daten, durch die auch die allgemeine Lage der 
türkischen Herrschaft in Ungarn klarer er-
kennbar wird. So stellt sich heraus, daß 
auf dem Gebiete der Ofner Beglerbegschaft 
aus ärarischen Mitteln höchstens ein Drittel 
der Ausgaben gedeckt werden konnte , so 
daß das Schatzamt von Istanbul jährlich 
16—18 Millionen Aktsche (fast 350 000 
Gulden) per Schiff nach Ofen schicken 
mußte. Diese mächtige Summe war in erster 
Linie für den Sold der Soldaten und sonstige 
militärische Ausgaben bestimmt. Derartige 
Posten haben mehr als 99,5% der Gesamt-
ausgaben ausgemacht. Doch muß in Betracht 
gezogen werden, daß allein auf dem Gebiete 
der Ofner Beglerbegschaft mehr als 10 000 
Soldaten stationiert waren, denen noch die 
timär- und zi'ömef-Grundeigentümer und 
die v o n ihnen im Verhältnis ihres Einkom-
mens gestellten Reiter usw. hinzugezählt 
werden müssen. Zu gleicher Zeit (um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts) betrugen die 
Einkommen des königlichen Ungarns 440 000 
Gulden. (J. Acsády: Magyarország pénz-
ügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt [Die 
Finanzen Ungarns während der Regierung 
Ferdinands I.]. Budapest . 1888. S. 171.) 
Die Besatzung der ungarischen Grenzfestun-
gen dürfte um diese Zeit auf der ganzen 
Verteidigungslinie von ungefähr 1000 k m 
höchstens 12—16 000 Mann betragen haben 
( / . Acsády: Végváraink és költségeik a 
X V I — X V I I . században [Unsere Grenz-
festungen und deren Kos ten im 16—17. Jahr-
hundert], Hadtörténelmi Közlemények, Jg. 
I, 1888. S. 70). Auffallend ist auch, in welch 
hohem Maße die türkischen Soldaten an der 
Einhebung der Einkommen ferner am H a n -
del te i lgenommen haben bzw. an diesen 
interessiert waren. All dies hat den mili-
tärischen Wert der hier stationierten Militär-
macht offenbar schädlich beeinflußt. 
Den Zolleinnahmen is t zu entnehmen, 
daß vielerlei Waren besonders aus den be-
nachbarten türkischen Provinzen nach Ofen 
und Pes t eingeführt wurden. Unter den Le-
bensmitteln überrascht bisweilen die Menge 
des eingeführten Weizens. So wurden z. B. 
im Jahre 1571 416 755 kile (mehr alslOO 000 
Doppelzentner) von der unteren Donau auf 
Schiffen hierher gebracht. D a v o n dienten 5750 
Doppelzentner zur Versorgung der Garnison 
von Ofen. Unklar ist jedoch, für wen die 
übrigen fast 100 000 Doppelzentner bestimmt 
waren. Möglich, daß man das Getreide weiter 
nach dem Westen bringen wollte. Hingegen 
ist aus den Zolljournalen auch ersichtlich, 
daß die Belieferung nicht gleichmäßig war. Im 
Jahre 1573 fiel die Menge des eingeführten 
Weizens auf ein Fünftel zurück, und selbst diese 
Menge verminderte sich 1580 auf kaum mehr als 
ein Drittel . Auch die Menge der eingeführten 
Gerste war bedeutend: im Jahre 1571 z. B. 
mehr als 10 000 Doppelzentner. In Kenntnis 
dieser Lieferungen wird es klar, welche Be-
deutung die ungestörte Donauschiffahrt für 
14 Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
202 Compte rendu de livres 
«lie Sicherung der türkischen Herrschaft in 
Ofen hatte. So wird es verständlich, daß die 
Türken sich gleich im Jahre 1543 beeilten, 
die Festungen im östlichen Teil von Trans-
danubien zu erobern. Der Pascha von Ofen, 
Ali erkannte im Juni 1556 klar: das Ansteigen 
der Gerstenpreise auf mehr als das Dreifache 
hänge damit zusammen, daß die Besatzung 
von Szigetvár (Komitat Baranya) im Laufe 
eines Monats 14 Schiffe aufgebracht hat 
(A budai basák magyar nye lvű levelezése 
[Korrespondenz der Paschas v o n Ofen in 
ungarischer Sprache]. Bd. I. Budapest . 1915. 
S. 6). Dies bewog die Türken noch im Juni, 
Szigetvár zu belagern. Hingegen ist es auch 
klar, welch großen Verlust es für die ungar-
ländische türkische Provinz und das im 
Kampf stehende türkische Heer bedeutete, 
daß im Jahre 1599 die ungarischen Hei-
ducken von einer nach Ofen fahrenden 
Schiffskarawane in der Nähe des Markt-
fleckens Tolna mehr als 40 Einheiten (darun-
ter Frachtschiffe) vernichteten. (St. Szamos-
közy: Rerum Transylvanarum Pentades. 
Monumenta Hungáriáé Historica. Scriptores. 
X X V I I I . Bd. Budapest. 1876. S. 255—260). 
Unter den aus dem Westen eingeführten 
Waren nehmen die verschiedenen Tuche einen 
bedeutenden Platz ein. Unter den einzelnen 
Posten f inden wir in erster Linie Tuche aus 
Breslau, daneben solche aus Iglau, Nürnberg 
und Italien. Dieselben Tuchsorten erscheinen, 
freilich in bedeutend größerer Auswahl, auch 
unter den nach Ungarn eingeführten Waren 
(Gy. Ember: Magyarország X V I . századi kül-
kereskedelmének történetéhez [Zur Ge-
schichte des Außenhandels Ungarns im 16. 
Jahrhundert], Századok, Jg. 1961, S. 15). 
Diese Übereinstimmung ermahnt uns zur 
Vorsicht bei der Bewertung der zahlen-
mäßigen Posten der ungarischen Einfuhr. 
Denn wenn die westlichen Waren über die 
ungarischen Zollgebiete zu den Türken ge-
langten — und dies war ganz gewiß der 
Fall —, muß bei den nach Ungarn eingeführ-
ten Mengen auch der Konsum der von den 
Türken besetzten Gebiete, also das separat 
nicht angeführte Transitgut in Betracht ge-
zogen werden. Dies bezieht sich übrigens 
offenbar auch auf Siebenbürgen, wo die 
westlichen Tuche ebenfalls einen bedeutenden 
Absatzmarkt h a t t e n (vgl. S. Goldenberg: 
Kolozsvár kereskedelme a XVI. században. 
Kelemen L. emlékkönyv [Der Hande l Klau-
senburgs im 16. Jahrhundert. Gedenkbuch 
für L. Kelemen]. Kolozsvár. 1957. S. 301). 
Die Publikation von L. Fekete und Gy. 
Káldy-Nagy enthä l t außer den D a t e n über 
die behandelten Fragen natürlich auch 
D a t e n über manches Andere. Nach den ver-
schiedenen Publikationen über Steuerkon-
skriptionen (z. B. L. Fekete: Az esztergomi 
szandzsák 1570. évi adóösszeírása [Steuer-
konskription des Sandschaks Gran aus dem 
Jahre 1570]. Budapest . 1943; Gy. Káldy-
Nagy: Baranya m e g y e XVI. századi török 
adóösszeírásai [Die türkischen Steuerkon-
skriptionen des Komitats Baranya im 16. 
Jahrhundert]. Budapest . 1960) war es eine 
gute Initiative, a u c h andersartige türkische 
Texte zu publizieren, die uns zur besseren 
Kenntnis des Lebens im 16. Jahrhundert 
verhelfen, wenn sie auch für einzelne Gebiete 
der Geschichtsschreibung (z. B. die Lokal-
geschichte) nicht viel zu sagen haben. 
Die zwei wertvol len finanziellen Quellen 
publizierten L. Fekete und Gy. Káldy-Nagy 
hier in türkischer Sprache, mit deutschen 
Erklärungen für die ausländischen Fach-
leute. Gleichzeitig wurden Proben aus der 
Originalschrift in Faksimile abgedruckt. Zum 
Verstehen des Wesentlichen der Quellen 
bieten die im Band enthaltenen Studien von 
L. Fekete und Gy. Káldy-Nagy ( D a s Rech-
nungsbuch der Zollstelle bzw. D a s Kassa-
buch) eine bedeutende Hilfe. In dem am An-
fang dieser Rezension erwähnten anderen 
Bande haben die Verfasser die T e x t e in eige-
ner Übersetzung ins Ungarische mit Apparat 
in ungarischer Sprache publiziert, um sie 
e inem breiteren Kreise ungarischer Forscher 
zugänglich zu machen. 
Der Text des Kassajournals des Ofner 
türkischen Fiskus erschien in diesen Publi-
kationen zum erstenmal in Druck; einzelne 
Teile der Aufzeichnungen der Ofner und 
Pester mujäta'a wurden im U m f a n g von 18 
Seiten bereits im Jahre 1890 von A. Velics 
und E. Kammerer veröffentlicht (Magyar-
országi török kincstári defterek [Türkische 
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Fiskaldefter aus Ungarn|) . Die Übersetzung 
v o n Velics und seine Methode der Quellen-
publikation haben jedoch nur insoferne 
einen Wert, daß sie die Aufmerksamkeit auf 
diese Quelle gelenkt haben. Yelics hat^ näm-
lich die Daten zusammengezogen, viele davon 
weggelassen, oft nur die Zahlen publiziert, 
die an sich nichts sagen. Eine besondere 
Schwierigkeit bedeutet der U m s t a n d , daß 
seine Lesung in vielen Fällen ungenau oder 
fehlerhaft ist. Auch gegen die ungarische 
Übersetzung der türkischen Texte kann Ein-
wand erhoben werden. Die Abkürzung und 
Zusammenziehung der Daten wurden nicht 
mit Raumersparnis begründet. In der Ein-
leitung zum I. Band steht zu lesen: »Von der 
gewohnten Form der Quellenpublikationen 
mußte in vielem abgewichen werden, denn 
unsere Schriften sind Denkmäler derart frem-
der Institutionen und sind in derart eigen-
artiger Form und Manier abgefaßt, daß ihre 
wortgetreue Lbersetzung in Originalform 
und in ursprünglicher Einteilung v o n den 
Bearbeitern entweder überhaupt nicht oder 
nur mit den größten Schwierigkeiten, ihnen 
nicht zumutbarem vielem Studium gebraucht 
werden könnte« (S. XVII) . L. Fekete ist vor 
all diesen Schwierigkeiten nicht zurück-
geschreckt, und der qualitative Unterschied 
zwischen den beiden Publikationen spiegelt 
die Entwicklung wider, die die ungarische 
Turkologie auf diesem Gebiet aufzuweisen 
hat. 
Doch nicht nur in der Art der Publika-
tion, sondern auch in der Erklärung des 
Charakters der einzelnen Quellentypen spie-
gelt sich die Entwicklung. Ein einziges Bei-
spiel: die Sandschak-Aufnahmen dürf ten zur 
Illustration genügen. Káldy-Nagy ist der 
Meinung, daß diese Aufnahmen keine Ver-
rechnungen sind, sondern Voranschläge über 
die zu erwartenden Einnahmen. Auf Grund 
dieser Ausweise entschied die Finanzverwal-
tung, welche Ortschaften sie als ööss-Güter 
des Sultans behält und welche Niederlassun-
gen militärischen und zivilen B e a m t e n als 
ihre Bezahlung oder den Besatzungen der 
Festungen als Sold überlassen werden. Dem-
gegenüber galt bisher im allgemeinen die Auf-
fassung, daß in den Sandschak-Aufnahmen 
die für den Fiskus tatsächlich eingeflossenen 
Gelder aufgezählt wurden; der timär- Be-
sitzer hat dann unabhängig davon von den 
Dörfern weitere Steuern gefordert. Die 
frühere Auffassung wurde offenbar durch den 
Umstand wesentlich beeinflußt, daß in 
Ungarn der Leibeigene zwei Zehntel seiner 
Ernte abzuliefern hatte: das eine (die décima) 
der Kirche, das andere (die nona) d e m 
Grundherrn. Und da die Türken bei der Aus-
gestaltung ihres Besteuerungssystems die in 
den eroberten Gebieten vorgefundenen Ver-
hältnisse gewöhnlich berücksichtigt hatten, 
ergab sich von selbst die Gelegenheit, eine 
Parallele zu ziehen. Die Daten von Káldy-
Nagy (der ra'öyö bezahlte auf den häss-
Gütern des Sultans nur ein Zehntel der 
Ernte, bzw. trieb der itmör-Besitzer jene 
Summe ein, die in der Sandschak-Aufnahme 
ausgewiesen war), bieten überzeugende Be-
weise zur Widerlegung der allgemein bekannten 
Auffassung. Diese Frage wird vom Verfasser 
am Anfang seiner erwähnten Studie über das 
Kassabuch aufgeworfen, wo er das Sys tem 
der Einkünfte im allgemeinen darstellt 
(S. 753—754). 
Bei Besprechung der Arbeit dürfen natür-
lich einige Mängel nicht unerwähnt bleiben. 
Im Vorwort zur ungarischen Ausgabe heißt 
es, daß mehrere türkische Wörter in der 
Übersetzung beibehalten wurden. Der Be-
gründung, daß man »vom Geist der Schriften 
auch in der Übersetzung möglichst viel be-
wahren wollte«, kann m a n nur beipflichten. 
Ein Teil dieser Wörter ist solcher Art, daß 
man sie schwer genau übersetzen könnte. 
Die Lösung, diese im Sachverzeichnis ins 
Ungarische zu übersetzen bzw. zu erklären, 
ist glücklieh. »Die Erklärung der Wörter 
erfolgt stets im Sachverzeichnis, auf Grund 
der Überlegung, daß sie im Falle wiederholten 
Vorkommens dort leichter gefunden werden 
können« (S. 9). Leider suchen wir aber v o n 
den als Beispiel angeführten Wörtern im 
Sachverzeichnis vergebens nach der ver-
sprochenen Erklärung für rengber, jahudi 
(jahud), selbst die im Tex t unzähligemale 
vorkommenden Wörter giimriilc, resm sind 
nicht zu finden. Leider fehlen nicht nur ein-
zwei Wörter bzw. Erklärungen, sondern das 
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Sachverzeichnis weist auch allgemeinere 
Mängel auf. 
Die dreierlei Sachverzeichnisse (geogra-
phische Namen, Personennamen und Wörter 
des politischen und Wirtschaftslebens) sind 
gleicherweise nicht immer konsequent. So 
werden zum Beispiel bei den geographischen 
Namen, sofern sie von den derzeit gebräuch-
lichen abweichen, einmal als Erklärung die 
bekannten Namen angegeben: Cseglét = 
Cegléd, Novigrád = Nógrád usw. Ein anderes 
Mal bleiben Namen ohne Erklärung, von 
denen manche wohl leicht zu identifizieren 
sind, wie Diregel, das für Drégely (Kom. 
Nógrád) steht, die Festung, deren Name 
durch den Opfermut der Besatzung (1552) 
in die ungarische Geschichte eingegangen ist. 
Aber die Namen wie Érk, Halász, Lór, Tód-
falu., Tuzla usw. besagen dem Leser nichts. 
Wenigstens so viel hätte angeführt werden 
müssen, in welchem Teile des Landes sich 
diese Ortschaften befinden. Begriffe, die im 
Texte sowohl ungarisch wie auch türkisch 
vorkommen, sollen im Sachverzeichnis in 
beiden Sprachen angeführt werden. Dies 
wußte auch der Verfasser des Sachverzeich-
nisses. Z. B. ihtisäb s. piaci pénzek [Markt-
gelder] und die Erklärung f inde t man bei 
letzterem. Hingegen suchen wir das türki-
sche Wort esterhäl vergebens, denn es kommt 
nur im ungarischen Teil unter »süveg« vor. 
Die türkische Bedeutung ist nur hier anzu-
treffen. Ein Sachverzeichnis hat natürlich 
meistens nur einen akzessorischen Charak-
ter, und bei einem derart großen Werk wäre 
es vielleicht gar nicht angebracht, so gering-
fügige Mängel zu erwähnen, wenn das Sach-
verzeichnis in diesem Falle nicht größere 
Bedeutung hätte als im allgemeinen. Im 
Text befinden sich nämlich keine erklärenden 
Fußnoten, diese sollen durch das Sachver-
zeichnis ersetzt werden. (Natürl ich dienen 
außer den Sachverzeichnissen auch die er-
wähnten zwei Studien des Bandes als gute 
Hinweise.) Die Sachverzeichnisse entstehen 
gewöhnlich am Schluß der Arbeit etwas 
übereilt, dadurch werden aber die erwähnten 
Mängel höchstens begreiflich, doch nicht 
entschuldigt. 
In der Arbeit g ibt es ferner auch einige 
kleinere Inkonsequenzen. So findet sich auf 
S. 160 unter den Einkommenszweigen der 
Ofner und Pester muqäta'a aus dem Jahre 
1573 : , Beleuchtungssteuer (sem'häne). Auf 
S. 597 hingegen, wo die Einnahmen desselben 
Kreises aus einem früheren Jahre aufgezählt 
werden, bedeutet sem'häne: Kerzengießen-
steuer. Die Juden, eine Schicht der Kaufleute , 
werden im allgemeinen jahudi ( jahud) ge-
nannt, ihr Name k o m m t aber auch in der 
Form yahudi (yahud) vor (S. 590). 
Es gibt einige grundsätzliche Fragen, die 
im Leser beim Stud ium dieser Publikation 
und im allgemeinen über die Art und Weise 
der türkischen Quellenausgaben auftauchen. 
S tat t den ganzen T e x t zu publizieren nimmt 
derzeit immer mehr die Methode überhand, 
daß die sich wiederholenden Teile entweder 
abgekürzt oder weggelassen, die Daten syste-
matisiert werden, wodurch ihr Gebrauch er-
leichtert wird. Natürl ich hat dieser Vorgang 
dann einen Sinn, wenn die Kürzung alles 
Wesentliche der Quelle enthält, und das 
Material so publiziert wird, daß der Benützer 
nicht genötigt ist, Arbeiten zu verrichten, die 
der Verfasser der Publikation in Kenntnis der 
ganzen Quelle, eventuel l auch anderer Quellen 
leichter und gründlicher verrichten konnte. 
Freilich handelt es sich hier um e twas ganz 
anderes, als was die Publikation v o n Velics 
bot , die infolge der bereits erwähnten Ände-
rungen den Text der Quelle fast unbrauchbar 
machte. Bei der hier besprochenen Ausgabe 
der Quellen in türkischer Sprache ist es ver-
ständlich, daß m a n sich in der Form an das 
Original hielt, an dessen Struktur und Ein-
teilung. Hingegen hätte man in der ungari-
schen Übersetzung — meines Erachtens — 
unter Beibehaltung des Wesentlichen Kür-
zungen vornehmen können. So hät te man 
zum Beispiel das D a t u m stets in abgekürzter 
Form am Rande des Textes anführen können, 
wodurch auf jeder Seite merklich R a u m ge-
spart worden wäre. Im Kassabuch hät te man 
bei anderer Eintei lung an einzelnen Stellen 
die Summierung kürzer bringen können usw. 
Den Anspruch auf Abkürzung kann m a n auch 
schon deshalb vorbringen, weil der im Titel 
angeführte Zeitraum: 1550—1580 unwillkür-
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lieh irreführend ist, denn in der Publikation 
finden wir tatsächlich nur über insgesamt 
11 Jahre Material. Deshalb kann auch die 
Frage aufgeworfen werden, wie sich diese 
Publikation zur ganzen 150jährigen türki-
schen Herrschaft und ihrem vielfältigen Quel-
lenmaterial verhält. 
Eng damit verknüpft ist eine weitere 
Frage. Aus der Publikation ist nicht ersicht-
lich, ob außer den hier publizierten Zoll-
journalen auch aus anderen Jahren ähnliche 
Aufzeichnungen bezüglich der muqäta'a von 
Ofen und Pest erhalten geblieben sind. Auch 
würde uns interessieren, wo sich noch Zoll-
stellen befunden haben und aus welchen 
Zeitabschnitten über sie Quellenmaterial 
erhalten geblieben ist. Was wir über den 
Handel der einzelnen Städte lesen können 
(deutscher T e x t S. 706) ist zwar interessant, 
gibt uns jedoch in den erwähnten Fragen 
keine Auskunft . Als Káldy-Nagy den Quel-
lenwert der Kassabücher hervorhebt, er-
wähnt er, daß er das Kassabuch der Jahre 
1558—1560 als das geeignetste zur Publika-
tion ausgewählt habe (deutscher Text S. 755). 
Es wäre richtig gewesen, anzuführen, wieviele 
Kassabücher und aus welcher Zeit der For-
schung zur Verfügung stehen. 
Die Publikation einzelner Quellen ist 
natürlich eine bedeutende Hilfe, um das 
Leben im von den Türken besetzten Lande 
kennenzulernen, das Bild wäre verständli-
cherweise viel vollkommener, wenn nach 
Festlegung des ganzen Quellenmaterials die 
Publikation der schriftlichen Denkmäler 
über die Türkenzeit in Ungarn in einheitli-
chem System erfolgte. Dies würde nicht nur 
zur klareren Kenntnis des türkischen Regi-
mes in Ungarn beitragen, sondern auch die 
Lokalgeschichtsschreibung würde dadurch 
unterstützt. Sie ist nämlich bei Abfassung 
des Abschnitts über die Türkenherrschaft zu 
gutem Teil noch immer auf die Publikationen 
von Velics und Kammerer angewiesen. Wie 
bekannt, hat die ungarische Historische Ge-
sellschaft am Anfang der zwanziger Jahre 
mit der Herausgabe einer Serie »Fontes His-
tóriáé Hungaricae aevi Turcici« begonnen. 
Die Quellen sollten in zwei Gruppen publi-
ziert werden. Die eine hätte diplomatische 
Quellen umfaßt, in der anderen wollte man 
Schriften der heimischen Behörden, haupt-
sächlich jene der Generalkapitäne, ferner die 
Werke und die Korrespondenz hervorragen-
der Persönlichkeiten veröffentlichen. Leider 
wurde der Plan nicht verwirklicht, denn es 
ist bloß ein einziger Band erschienen (Tage-
buch des János Ferdinánd Auer). Auffallend ist, 
daß im Plan keine Quellen in türkischer Spra-
che vorgesehen sind. Das dürfte offenbar dar-
auf zurückzuführen sein, daß man nicht daran 
dachte, die Quellentexte auszuforschen und es 
auch keine Fachleute gab, die sich mit der 
türkischen Sehriftlichkeit in Ungarn befaßt 
hätten. Seither sind auf dem Gebiete der 
Registrierung und Filmaufnahme des in der 
Türkei und in anderen Ländern vorhandenen 
Quellenmaterials bedeutende Fortschritte zu 
verzeichnen. Gleichzeitig sind auch — wie es 
auch die hier besprochene Publikation be-
weist — die persönlichen Bedingungen zur 
Veröffentlichung türkischsprachiger Quellen 
gegeben. Nicht nur die ungarische, sondern 
auch die internationale Wissenschaft sind 
daran interessiert, daß man von diesen Mög-
lichkeiten Gebrauch macht. 
I . S I N K O V I C S 
Lajos Lukács: Garibaldi e Vemigrazione ungherese 1860 1862 
Modena, 1965. 204 pp. 
La Iinea d'interesse del suo libro: «Movi-
menti indipendistici e costituzionali unghe-
resi 1849—1867» (Budapest 1955), condusse 
L. Lukács alla ricerca intorno al ruolo che 
l'emigrazione di Kossuth ebbe in Italia. In 
occasione di tre centenari l'autore pubblicö 
tre saggi: Garibaldi és Kossuth 1860—61-ben 
(«Garibaldi e Kossuth nel 1860—61» rivista 
Századok, 1958, pp. 119—154, seritto nel-
l'anniversario della nascita di Garibaldi); 
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— Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 
I860—61-ben («I volontari ungheresi di 
Garibaldi e Kossuth nel 1860—61» Érteke-
zések a történettudomány köréből Uj sorozat 
24. sz. ; (Saggi sulle scienze storiche, nuova 
serie, 24. 1962: In occasione della spedizione 
in Sicilia); Aspromonte és a magyar emigráció 
1862-ben (Aspromonte e l'emigrazione unghe-
rese nel 1862) rivista Századok 1963, pp. 
32—66.: per rievocare la mossa di Garibaldi 
contro Roma. Il présente volume rende 
accessibili queste ricerche — in forma rielabo-
rata — agli studiosi italiani del Risorgimento. 
Nell'introduzione l'autore rileva il fatto 
ch'egli non intende dare una cronaca degli 
avvenimenti, piuttosto vorrebbe illustrare 
il ruolo dell'emigrazione ungherese in con-
fronto alio sviluppo politico-sociale dell'Italia 
contemporanea. Perö i tre saggi non appli-
cano nello stesso modo questo metodo che 
durante i cinque-sei anni trascorsi fra la 
nascita del primo e dell'ultimo, subi una 
certa modificazione, un certo chiarimento. 
La figura centrale del primo saggio è 
Kossuth. L'autore parte dalia costatazione 
di fondo che l'attività di Kossuth nell'emi-
grazione va caratterizzata in due modi: da 
una parte essa è diretta da un pensiero radi-
cale, rivoluzionario, d'altra parte, nella sua 
qualità di ex capo dello stato ungherese, il 
Kossuth — su una base d'uguaglianza 
voile condurre trattative coi capi di stato e 
coi ministri delle potenze occidentali, cer-
cando di integrare la sua politica nella Ioro 
sfera d'interesse e, in questo modo, pensö di 
poter assicurare la libertà della sua patria. 
Il risultato di tale duplicità è dal suo 
internamento a Kutahia in poi — una incer-
tezza e una irresolutezza di fronte alle ten-
denze politiche italiane. La missione del co-
lonnello Alessandro Monti, inviato dal primo 
ininistro piemontese Gioberti a Debrecen, 
l'attività di una legione italiana nell'ultima 
fase della guerra di liberazione gli fanno spe-
rare che il re Carlo Alberto, riconoscendo la 
comunità dei destini fra l'Italia e l'Ungheria 
possa divenire l'alleato degli ungheresi uella 
rinnovata lotta. Kossuth cerca di orientarsi 
in questa direzione. Nello slesso tempo si 
ricorda che anche la repubblica veneziana di 
Manin e quella romana di Mazzini cercarono 
il contatto con lui nel 1849 e che nel 1851, 
approfittando della visita dell'inglese H e m -
mingsen, s'era informato dettagliatamente 
dei metodi rivoluzionari posti in atto da 
quest'ultimo nei movimenti popolari segreti 
in Italia, e subito vorebbe adoperare questi 
metodi per la insurrezione di József Makk 
in Transilvania. Perö, dopo la sua liberazione, 
trae l'impressione cbe non ha niente da 
aspettarsi dalla politica piemontese. Cosïsi 
associa all'Alleanza Democratica Europea di 
Mazzini. È Kossuth che fa elaborare il p iano 
strategico della rivolta operaia milanese del 
6 febbraio 1853. prendendo parte alla prepa-
razione di una rivoluzione popolare. Ma la 
data fu scelta maie, e la responsabilità ne 
ricadde su Mazzini. La sconfitta della con-
giura di Makk e lo scacco della rivolta mila-
nese scossero la fiducia di Kossuth nell'effi-
caeia dei metodi di Mazzini.* 
Dopo il trattato di Plombières la politica 
liberale di Cavour e le trattat ive diplomatiche 
con Napoleone III i piani di reallizzazione 
dell'unità politica italiana prendono il soprav-
vento. Kossuth fa tut to il possibile per 
collegare a questi piani la causa di una nuova 
guerra di liberazione ungherese. Abbandona 
la via rivoluzionaria e rivendica la restituzione 
legale della sfera di poteri di governatore. 
ricevuta dal proprio popolo. Fra i radicali, 
che nei decenni passati erano i soli a diffon-
dere il pensiero dell'unità politica italiana, 
Mazzini rappresentö di fronte alle circon-
stanze cambiate una posizione negativa, 
invece Garibaldi offri i suoi servizi al re e 
lotto nella guerra del 1859. Cos! egli venne 
a trovarsi sulla stessa piattaforma di Kos-
suth. Confrontando invece l'atteggiamento 
assunto dai due nel seguito — e questo è 
il pensiero centrale dello studio — Lukács 
rileva che, dopo la grande delusione cagio-
nata dall'armistizio di Villafranca, Garibaldi 
seppe subito abbandonare la linea di Napo-
leone III . tanto più che la cessione ai fran-
cesi di Nizza, sua terra nat ale, svegliö il suo 
odio contro il primo ministre piemontese. 
Kossuth invece aderi negli anni seguenti a 
questa politica, dato che egli non poteva 
* Eugenio Kastner: Mazzini e Kossuth, Firenze 1924. 
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sperare nella realizzazione dei suoi scopi se 
non dalla comunità dei destini italo-unghe-
resi, riconosciuta da una grande potenza. 
Da questi antecedenti risulta la giustezza 
del punto di partenza di Lukács nel valutare 
la parte di Kossuth negli avvenimenti del 
1860—61. In Sicilia e nel reame napoletano 
dei Borboni, Garibaldi assicurô la vittoria alla 
rivoluzione radicale popolare promulgata da 
Mazzini. Kossuth e Klapka restano muti, ma 
coloro che hanno idee più conseguentemente 
radicali — corne Gusztáv Frigyesi , István 
Dunyov — о un modo di pensare più elastico 
— prima di tutt i István Tiirr — aiutano 
questa rivoluzione. Attraverso il radicale 
Agostino Bertani lo stesso Cavour, liberale, 
gli dà un appoggio col rifornire i volontari 
dei Mille. Garibaldi ha f iducia inVittorio 
Emanuele II e mediante taie f iducia contro-
bilancia la diplomazia «machiavcllica» di 
Cavour. Questa politica, del Garibaldi, te-
mendo che l'interventofrancese ed un contrac-
colpo austriaco annullino il suo piano totale 
per la riconquista di Roma e di Venezia, 
vorrebbe che il re galantuomo proclamasse 
dal Campidoglio l'unità pol it ica italiana. 
Cavour invece teme l'estensione del movi-
mento repubblicano radicale, e quindi riven-
dica l'annessione immediata délia Sicilia e di 
Napoli al Piemonte. Finalmente, il primo 
ministro si decide, fa occupare due province, 
rUmbria e le Marche, dello s tato papale, 
creando cosi un congiungimento diretto con 
Napoli ed ottiene che Garibaldi céda il 
potere al re che vi arriva con il suo esercito. 
Nello stesso tempo Cavour, per controbattare 
l'eventuale intervento austriaco, I'l l set-
tembre 1860 conclude un patto con Kossuth 
e con il Comitate Nazionale Ungherese da 
questi diretto, assicura la spedizione ad Est 
di armi per una eventuale insurrezione unghe-
rese, e per rendere più liscia l'operazione, 
a Londra créa i presupposti finanziari per 
l'impressione di banconote ungheresi. Kossuth 
con una lettera dircttagli e anche tramite 
Tiirr, vorrebbe convincerc Garibaldi a metter-
si alla testa di una escercito italiano, destinato 
ad aiutare gli ungheresi. In tal modo va in-
contro al desiderio di Cavour che vuole teuere 
Garibaldi lontano da una rischiosa spedi-
zione a Roma. Risultato deU'energico inter-
vento di Tiirr fu poi che Garibaldi acconsentí 
ai plebisciti a Napoli e in Sicilia per l'an-
nessione al Piemonte. 
Il significato délia presa di posizione di 
Kossuth e di Tiirr per i liberali, contro i 
radicali, avrebbe potuto meglio essere rile-
vato da Lukács, se egli avesse potuto consul-
tare il libro di Denis Mac Smith («Garibaldi 
e Cavour»), pubblicato anche in italiano da 
Einaudi nel 1958. Quando Kossuth giunse a 
Torino, la lotta dei due partiti era già acer-
rima. Mazzini era a Napoli e il radicalisme 
repubblicano del Bertani e del Crispi aveva 
una forte influenza sul Dittatore, che proprio 
I ' l l settembre scrisse una lettera al re riven-
dicando le dimissioni di Cavour e la sostitu-
zione di questi con Rattazzi, leader del-
l'opposizione radicale nel parlamento. Il re 
non sa ancora decidersi. 
Benchè l ' intervento di Kossuth e Tiirr 
per l'annessione del Napoletano non fosse 
stato di valore decisive e definitivo: esso 
aiuto la diplomazia cavouriana a vincere. 
Perö dobbiamo completamente dar ragione 
a Lukács seconde il quale questo intervento 
non migliorù la considerazione di Kossuth 
presso il governo piemontese, tanto meno che 
la spedizione di armi verso l'Oriente e la 
stampa di banconote in Inghilterra presto 
finirono in uno scandalo; nei radicali invece 
si svegliè un'avversione inestinguibile contro 
di lui. Lo stesso Smith cosi giudica la politica 
liberale del primo ministro, come elemento 
dello sviluppo futuro dell'Italia: «Cavour . . . 
ancora alcuni anni prima défini una «scioc-
chezza» il parlare dell'unità d'Italia, e se 
adesso (1859—60) aveva cambiato opinione, 
non ebbe modi cavallereschi di fronte a co-
loro che gli avevano mostrato, quanto 
erroneamente egli giudicô la propria epoca. 
Aveva anche ragione nel non poter tollerare 
la loro insufficienza, ma l'Italia sarebbe 
stata costruita su basi più solide, se egli 
avesse trattato più cordialmente coloro che. 
in un altro campo, erano i pioneri del movi-
mento nazionale.» Avrebbe potuto consta-
tare che «talvolta una iniziativa popolare vale 
più di un alleato straniero» (Op. cit. pp. 305, 
311). 
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Ma il libro dello Smith potrebbe correg-
gere il confronto Kossuth-Garibaldi, fatto da 
Lukács, anche da un altro punto di vista. 
Nel 1860 Garibaldi mancô di dare un assetto 
democratico alla questione agraria in Sicilia 
altrettanto, come ne fece a meno Kossuth 
in Ungheria nel 1849 (pp. 33, 40). Dall'esposi-
zione dello Smith risulta chiaro che Garibaldi 
adoperô la forza contro i contadini anti-
feudatari, contro le occupazioni di terre 
(pp. 31, 106—107, 178—179, 207—208). 
Anche il famoso romanzo di Tomaso Lampe-
dusa, Il Gatlopardo, descrive autenticamente 
corne la nobiltà siciliana sfruttö per i suoi 
propri interessi la politica del Garibaldi. 
Il contrasto fra i due non consiste quindi nel 
fatto che Kossuth si appoggia sulla nobiltà 
media e Garibaldi sul popolo. Anche quanto 
la loro popolarità non c'è differenza fra loro. 
La primavera del 1962 Togliatti ha tenuto 
una serie di conferenze a Torino e richiaman-
dosi a Gramsci constatö che nella politica 
seguita nel 1860 da Garibaldi mancava lo 
slancio giacobino (Unità, 15 aprile 
1962). 
Il secondo saggio del Lukács approfon-
disce sotto vari aspetti quello ch'egli disse 
nel primo (vedi pp. 123 e seguenti) e mette 
in luce particolarmente la sorte della légioné 
ungherese di Garibaldi dopo la liquidazione 
della campagna siciliana, con importante ma-
teriale d'archivio che compléta opportuna-
mente quanto si conosce dal libro di Attilio 
Vigevano* e quello che sapevamo già sul 
rapporto di Kossuth colla legione ungherese 
di Garibaldi. Lukács pubblica in appendice 
il «Diario della brigata Eber della 15-a divi-
sione (Türr) dal 10 giugno 1860, giorno della 
sua costituzione, fino al novembre 1860» 
(pp. 179—200), trovato nell'epistolario Türr 
dell'Archivio Nazionale di Budapest, datato 
del 10 novembre 1860 da Caserta. Con tale 
pubblicazione Tautore rende un buon ser-
vigio agli studiosi italiani del Risorgimento. 
Quindi, in una serie di ritratti (Türr, Tüköry, 
Winkler, Dunyov , Frigyesi, Sándor Teleki, 
Nándor Éber) Г autore cerca di dimostrare 
i rapporti delTemigrazione con le lotte poli-
* La légioné ungherese in Italia 1859—1867. Roma 
1924. 
tiche italiane e basandosi su iniziative pre-
cedenti rileva che i partecipanti ungheresi piü 
radicali della campagna fedelmente appoggia-
vano la causa garibaldina. 
Il terzo saggio (La spedizione romana di 
Garibaldi nel 1862) contiene moltissimo 
materiale finora sconosciuto, trovato negli 
archivi ungheresi. L'autore spogliö metodica-
mente i documenti-Pulszky della biblio-
teca Széchényi, gli scritti Dunyov e Tanárky 
dell'Archivio Nazionale e cosí riusci a dare 
un quadro molto piü completo, particolar-
mente sul modo di pensare radicale di Fri-
gyesy e Dunyov. Si sa che agli inizi Garibaldi 
pensö a una spedizione ungherese congiunta 
con la liberazione di Venezia. Frigyesy — tra-
mite Dunyov — cercö di interessare Klapka 
al piano. II 26 giugno Garibaldi indirizzö u n 
manifesto alla nazione ungherese, perö il 
giornale torinese dell'opposizione radicale 
non lo pubblicö prima del 23 agosto. Pulszky 
— che già prima si separö dalla politica 
piemontese di Kossuth — insieme con Anto-
nio Mordini, Тех luogotenente palermitano di 
Garibaldi, e con una commissione parla-
mentere, si reca in Sicilia, per dissuadere 
l'eroe da ogni impresa inconsiderate. Quando 
Garibaldi e i suoi volontari sbarcano in 
Calabria, Dunyov, d ivenuto invalido nella 
battaglia sul Volturno per avere perduto 
una gamba, invita i legionari ungheresi di 
Salerno ad aderire. Circa una ventina di essi 
riusci — in parte già prima — raggiungere 
Garibaldi. Károly Eberhardt invece — che 
nel 1860 giunse a Palermo quale colonnello 
comandante della prima divisione delle truppe 
condotte daH'intransigente repubblicano 
Piancini, e partecipö alla spedizione siciliana 
— adesso è comandante di una regia truppá 
e si vede costretto ad impedire ad Aspro-
monte con la forza Tavanzata di Garibaldi 
verso Roma. Klapka risponde sul Diritto in 
tono ostile al manifesto del Garibaldi in-
dirizzato agli ungheresi, altrettanto fa Kos-
suth con tono più moderato sull'« Italia» di 
Losanna. Ecco, una confusione terribile 
nella politica delTemigrazione. Tutto questo 
si ripercuote sulla v i ta dei soldati della 
legione ungherese: essi, ricordandosi delle 
tradizioni garibaldine, si ribellano contro 
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l'incomprensione burocratica délia Direzione 
Nazionale, l'esagerata disciplina, l'eterno 
cambio degli ispettori e dei comandanti, 
Secondo D u n y o v lo scacco di taie impresa 
fu più tragico per la sua propria patria che 
per l'Italia. Nelle sue lettere, settembre-
novembre, afferma molto chiaramente che 
gli ungheresi non hanno niente da aspettarsi 
dall'estero e la maggior colpa dei capi del-
l'emigrazione fu che non hanno potuto su-
scitare fiducia nel popolo ungherese e non 
hanno proclamato la riconciliazione con le 
nazionalità del loro paese, perché soltanto 
taie roconciliazione avrebbe potuto assicu-
rare la libertà e l'indipendenza (p. 161.). 
Frigyesy, anche nella prigione nei din-
torni di Genova e più tardi nei suoi piani in 
relazione con la rivolta polacca del 1863—64, 
rimane fedele a Garibaldi e partecipa alla 
nuova spedizione di Mentana contre Roma. 
Secondo Lukács gli insuccessi di Garibaldi 
sono la conseguenza délia resistenza del 
governo liberale e délia mancanza di un 
programma economico-sociale particolar-
mente nel 1860, basato sui contadini, nonchè 
del fatto che «egli offri la possibilità alla 
borghesia e alla nobiltà liberale italiana di 
consolidare la monarchia nazionale, elimi-
nando i movimenti delle masse popolari e 
rinviandone le rivendicazioni col rafforzare 
i loro interessi di classe» (pp. 154, 177). 
Siamo certi che gli studiosi italiani del 
Risorgimento accoglieranno volentieri i tre 
saggi di Lukács. Anche dal punto di v ista 
délia storiografia ungherese ci auguriamo 
che — secondo quanto esprime lui stesso — 
Lukács possa completare i suoi studi con 
ricerche negli archivi italiani. La bella tra-
duzione di Margit Dombai assicura una let-
tura facile. L'editore e la tipografia di Modena 
hanno fatto un buon lavoro. Gli studiosi 
ungheresi del Risorgimento ne possono 
essere grati. 
J . K O L T A Y - K A S T N E R 
Robert A. Kann: Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie 
Geschichte und Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflösung des 
Reiches im Jahre 1918 
Zweite, erweiterte Auflage. Graz—Köln, Hermann Böhlaus Nachf. 
1964. Bd. 1 472 p., Bd. II 457 p. 
Das Werk des in Österreich geborenen 
und derzeit in den Vereinigten Staaten leben-
den Historikers, das jetzt auch in deutscher 
Sprache dem fachkundigen Publikum vor-
liegt, ist in historiographischer Beziehung 
nicht so leicht kategorisierbar. Das Werk 
lehnt sich in bezug auf wissenschaftliche 
Fundierung am meisten der österreichischen 
liberalen Schule an, die den hervorragenden 
Bearbeiter der politischen Geschichte, Hein-
rich Friedjung als ihren Begründer betrachtet 
und die in den rechtsgeschichtlichen Arbeiten 
Joseph Redlichs ihren Höhepunkt erreichte. 
Der Ursprung der Nationalitätentheorie ist 
ebenfalls in der »alten Heimat« zu finden: 
bei dem Sozialdemokraten Otto Bauer. 
Bezüglich der gefühlsmäßigen Motive zeigt 
das Buch mit der westeuropäischen politi-
schen Publizistik vom Anfang des Jahrhun-
derts die größte Verwandtschaft; man wird 
oft an die strengen aber wohlmeinenden 
Kritiker der Habsburgermonarchie, an den 
F ranzosen Louis Eiseman und den Engländer 
Seton Watson erinnert. Von den Komponen-
ten darf jedoch auch der amerikanische 
nicht vernachlässigt werden. An der inte-
grierten Betrachtungsweise der Nationalitä-
tenprobleme, an der eigenartigen Auffassung 
des Nationalismus und am Interesse für die 
politischen Perspektiven einer übernatio-
nalen Entwicklung ist die Wirkung der intel-
lektuellen Atmosphäre der neuen Heimat des 
Verfassers unverkennbar. 
Die Arbeit Robert A. Kanns ist zu glei-
cher Zeit österreichisch, westeuropäisch und 
amerikanisch, doch sind die zweifellos fest-
stellbaren nationalen Züge einzeln und auch 
in ihrer Gesamtheit nicht genügend, um dem 
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Werk seinen wissenschaftsgeschichtlichen 
Platz anzuweisen. »The multinational Em-
pire« ist seit anderthalb Jahrzehnten ein 
Standardwerk im Kreise der die Geschichte 
der Donaumonarchie erforschenden Histo-
riker und seine weite Verbreitung kann es 
nicht einfach R. A. Kanns Lehrmeistern von 
Rang oder seiner vornehmen Umgebung 
verdanken. Die anerkennende Aufnahme des 
Werkes von Seiten der internationalen wis-
senschaftlichen öffentlichen Meinung gilt 
in erster Reihe dem gegebenen wissenschaft-
lichen Werke, das mit seiner Anschauungs-
weise, Methode und mit seinem Material 
— trotz aller berechtigten Einwände 
die Erforschung der Geschichte der multi-
nationalen Habsburgermonarchie ein gutes 
Stück weitergebracht hat. 
Robert A. Kann betrachtet die Proble-
matik der Nationalitäten der Habsburger-
monarchie aus einem ungemein breiten Blick-
winkel. Sein Gesichtspunkt ist teils ein ge-
schichtlicher, teils ein theoretischer: der 
Gesichtspunkt der abstrakten Interessen des 
übernationalen Staates. Die Betrachtungs-
methode birgt freilich viele Widersprüche 
in sich — was wir im weiteren auch beweisen 
werden — und zeigt letzten Endes ein ver-
zerrtes Gesamtbild. Das Tableau zeigt jedoch 
selbst in seinem falschen Kolorit und seinen 
verfehlten Perspektiven mehr und Wahr-
haftigeres aus der Wirklichkeit als die 
mit claire — obscure Schema arbeiten-
de nationale Historiographie. Die sich 
dem Fragenkomplex der Habsburgermonar-
chie aus nationalem Gesichtspunkt nähernde 
Geschichtsschreibung - bis in die letzten 
Zeiten hat fast ausschließlich diese gegolten 
—, hat ihr Augenmerk nur auf die nationale 
Geschichte gewendet und auf das Studium 
der Monarchie als Ganzes schon von vorn-
herein verzichtet. Und wenn sich infolge der 
Zusammenhänge doch die Notwendigkeit 
irgendwelcher Vergleiche ergab, dann ge-
schah dies gemäß der traditionellen Grava-
minalpolitik: es wurde nur darauf geachtet, 
die Formen der bestehenden (oft aber nur 
angenommenen) Unterdrückung nachzu-
weisen. Selbst die österreichische Geschichts-
schreibung, die am meisten bestrebt war, das 
Ganze zu erfassen, war von dieser Einseitig-
keit nicht frei. Die Nationalitätenbewegungen 
interessierten die österreichischen Historiker 
nur insoferne, in welchem Maße diese die 
Verwirklichung der aus Wien ausgehenden 
verschiedenen Einrichtungspläne förderten 
oder behemmten. Die Mängel der aus natio-
nalem Gesichtspunkt ausgehenden Geschichts-
schreibung waren schon seit langem ins Auge 
springend. Das Buch des amerikanischen 
Historikers beweist nun auch in positivein 
Sinne, wie zweckdienlich zum Verständnis 
der multinationalen Monarchie der Bruch 
mit den traditionellen Methoden ist. 
Der auf die Interessen des übernationalen 
Staates gerichtete Blick umfaßt sämtliche 
Völker der einstigen Monarchie. In dem zwei-
bändigen Werke des amerikanischen Histori-
kers f inden demgemäß alle elf Nationen der 
Monarchie ihren Platz. Freilich nicht mit 
gleichem Gewicht: als Maß dient die politi-
sche Rolle, die sie im Verlauf der Geschichte 
gespielt hatten. Der Verfasser teilt die Völker 
der Monarchie in zwei große Gruppen: in 
Nationen, die über eine selbständige Ge-
schichte verfügen, und solche, die keine 
haben. Diese Einteilung gilt nur innerhalb 
der Monarchie und der Autor distanziert sich 
klar von den nunmehr auch in der bürger-
lichen Literatur als veraltet angesehenen 
Kategorien »geschichtliche« und »geschichts-
lose« Völker. In die erste Gruppe werden 
— wieder in Reihenfolge des politischen 
Gewichts — die Deutschösterreicher, die 
Ungarn, die Tschechen, die Polen, die Kroa-
ten und die Italiener eingeteilt, in die zweite 
die Slowaken, die Serben, die Slowenen, die 
Rumänen und schließlich die Ruthenen. Im 
ersten Bande des »Nationalitätenproblems« 
wird — nach Motivierung der obigen Gliede-
rung der nationalen Frage — die Geschichte 
der elf nationalen Bewegungen dargestellt, 
die geschichtliche Wertung von elferlei Na-
tionalismen geboten. Den Zeitrahmen bilden 
zwei epochale Jahre: 1848 und 1918, doch 
greift der Autor, wenn notwendig, bis ins 
Zeitalter des .Josephinismus zurück und 
streift stellenweise zwecks besseren Ver-
ständnisses auch die Probleme des Nationa-
lismus der Nachfolgestaaten. Der zweite 
14 Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Compte rendu de livres 211 
Band kann — was Inhalt und Aufbau be-
trifft — schwerer umgrenzt werden. Es ist 
dies eigentlich die Geschichte der politischen 
Reformpläne, jener Bestrebungen, die die 
Lösung der nationalen Frage innerhalb der 
Monarchie suchten; es ist aber zugleich auch 
eine Geschichte der Politik, wie sie lockerer 
oder fester in den Reformplänen eingebettet 
ist, eine Erörterung des statistischen Lebens 
und der politischen Manifestationen der sieb-
zigjährigen Epoche von der Revolution bis 
zum Zusammenbruch. In den vielleicht 
etwas zu mager ausgefallenen Schlußfolge-
rungen summiert der Autor die geschicht-
lichen Erfahrungen der Habsburgermonarchie. 
Die gemeinsame Darstellung aller natio-
nalen Bestrebungen hat an sich schon ge-
wisse Vorteile gegenüber der Darstellungs-
weise, die sich auf die einzelnen Nationen 
beschränkt. Die simple Nebeneinanderstel-
lung enthält bereits die Grundelemente der 
Komparatistik und auch die einfache Gegen-
überstellung läßt vom Wesentlichen mehr 
verstehen als die gewohnte isolierte Auf-
zählung einer Menge von Daten. Bei der 
thematischen Vollständigkeit konnte diese 
Arbeit aber noch immer ein uninteressantes 
Inventar der nationalen Bewegungen bleiben. 
Daß sie es aber nicht bleibt, ist nicht nur der 
übernationalen Betrachtungsweise, sondern 
der nach Vollständigkeit strebenden Methode 
zu verdanken. Robert A. Kann versucht 
es, das innere Wesen der nationalen Bewe-
gungen herauszuschälen, ihre einander vor-
aussetzenden und ausschließenden Züge zu 
erfassen, die komplizierten Wechselwirkungen 
der verschiedenen Nationalismen aufzu-
decken, um die gemeinsame Wirkung der 
Manifestationen auf das Ganze des politi-
schen Organismus abzuschätzen: mit einem 
Wort, um sämtliche Beziehungen dieses 
eigenartigen Fragenkomplexes aufzurollen. 
Den amerikanischen Historiker beschäf-
tigen besonders der ideelle Inhalt der natio-
nalen Bewegungen und ihre politische Er-
scheinungsform. Lim den ideellen Inhalt zu 
verstehen, greift er zu den ideologischen 
Wurzeln zurück, gibt eine Darstellung der 
aus verschiedenen Richtungen kommenden 
Wirkungen und verfolgt mit Aufmerksam-
keit die Veränderungen, die am Ideengehalt 
in den sieben Jahrzehnten vor sich gegangen 
sind. Seiner Grundstellung entsprechend be-
faßt er sich am eingehendsten mit der Aus-
arbeitung der ideologischen Strömungen, die 
auf die Gesamtmonarchie eingewirkt haben. 
Der Leser erhält hauptsächlich darüber 
einen gründlichen und in die Detaijs gehenden 
Aufschluß, wo, wann, in welchem Maße und 
in welcher Weise die nationalen Bewegungen 
sich mit der übernationalen Staatsidee deck-
ten, und anderseits: wie und wann in diesen 
Bewegungen die Ablehnung des Vielvölker-
staates überhandgenommen hat. Die Fest-
stellungen des Verfassers wirken nicht in 
jedem Falle mit der Kraft neuer Entdeckun-
gen, das Gesamtbild veranschaulicht aber 
doch überzeugend die ideologischen Bedin-
gungen der Existenz der Monarchie. Der 
Umstand, daß die Untersuchung des gesamt-
monarchischen Inhalts in den Vordergrund 
gestellt wird, führt jedoch keineswegs zu 
einer Vernachlässigung der sonstigen Züge 
der nationalen Ideologien. Der Autor be-
gnügt sich nicht damit, darzustellen, inwie-
fern der deutschösterreichische, der unga-
rische, der tschechische, der südslawische 
und die übrigen Nationalismen den Bestand 
des multinationalen Staatsgebildes voraus-
gesetzt oder ausgeschlossen haben, er befaßt 
sich auch damit, klarzustellen, wie sich die 
nationalen Bewegungen gegeneinander ma-
nifestiert haben. Das Buch zeigt uns, welche 
ideellen Prämissen das nationale Zusammen-
leben in den geschichtlich herausgebildeten 
territorialen Einheiten hatte, wie sich der 
betreffende Nationalismus die Einrichtung 
der einzelnen Landesteile vorgestellt hat. 
Der Verfasser bleibt jedoch nicht bei der 
Aufzeigung des ideologischen Inhalts stehen, 
sondern er untersucht mit ähnlicher Gründ-
lichkeit auch die Formen, in denen sich die 
nationalen Ideologien politisch manifestiert 
haben. Die Erörterung der politischen Mani-
festationen erfolgt auch in zwei Schichten: 
zuerst in der Projektion der nationalen 
Ideologien und dann in ihren geschichtlichen 
Auswirkungen auf die Gesamtmonarchie. Er 
bringt die politischen Manifestationen natio-
nalen Charakters auch mit anderen politi-
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sehen Bestrebungen in Zusammenhang, so 
daß sich daraus im ganzen genommen eine 
Art kompletter nationaler Geschichte, und 
in vieler Hinsicht eine ganze Monarchie-
geschichte ergeben. 
Unseres Erachtens verdient bei Beurtei-
lung der Tätigkeit des Historikers Robert 
A. Kann am meisten die die Zusammen-
hänge aufzeigende instruktive Methode die 
größte Beachtung. Der Verfasser gehört aber 
auch in bezug auf das traditionelle Rüstzeug 
des Historikers zu den Fachleuten v o n Rang. 
Der aus Österreich stammende amerika-
nische Historiker ist ein vorzüglicher Kenner 
der die letzte Epoche betreffenden Geschichts-
quellen der Habsburgermonarchie und ihrer 
Historiographie. Wohl stammten seine Kennt-
nisse nur zu geringem Teil aus Archiven, 
doch wäre es unbegründet, von dem eine 
Synthese gebenden Historiker zu verlangen, 
daß er alle Detailfragen mit archivalischen 
Daten belege. Die Natur der Arbeit erfordert 
— da es sich größtenteils um eine Ideologie-
geschichte handelt — hauptsächlich ein 
Studium des gedruckten Quellenmaterials. 
In dieser Beziehung läßt das Werk Robert 
A. Kanns nur wenig zu wünschen übrig. 
Besonders beachtenswert und in der Habs-
burger-Historiographie fast alleinstehend ist 
es, daß der Verfasser die seinerzeitigen und 
späteren Manifestationen aller Nat ionen der 
einstigen Monarchie in seine Untersuchun-
gen einbezogen hat. 
Nach dem Maßstab der fachlichen Kritik 
ist Robert A. Kanns Werk eine beachtens-
werte geistige Leistung; dies kann übrigens 
auch ohne jede wissenschaftliche Erwägung 
sofort festgestellt werden. Man kann die 
beiden dicken Bände nicht aus einer — bei 
historischen Werken leider zur Gewohnheit 
gewordenen — rezeptiven Posit ion aus 
lesen; sämtliche Teile erwecken lebhafte 
Impressionen. Sie erwecken Einverständnis 
oder Widerspruch, sie veranlassen den Leser, 
die Probleme v o m Gesichtspunkt des Ver-
fassers weiter durchzudenken und spornen 
ihn an, die inneren Widersprüche zu suchen. 
In unserer Kritik haben wir uns im voran-
gegangenen — bei globaler Anführung unse-
rer Vorbehalte — mit den unseres Erachtens 
posit iven Beziehungen des Werkes befaßt. 
Eine endgültige Meinung können wir uns 
jedoch erst bilden, wenn wir auch über die 
während des Lesens aufgetauchten negativen 
Eindrücke berichten. 
I m vorangehenden haben wir anerken-
nend von den umfassenden und wohlfundier-
ten Sachkenntnissen des Verfassers gespro-
chen. Es muß aber gesagt werden, daß sich 
zwischen die präzisen Daten manchmal auch 
sachliche Irrtümer eingeschlichen haben, daß 
unter den wohlbegründeten Aussagen auch 
einige irrtümliche Feststellungen vorkom-
men. Robert A. Kann erwähnt, Miklós 
Wesselényi habe im ungarischen öffentlichen 
Leben nach dem Freiheitskampf eine ernste 
Rolle gespielt. In der ungarischen Literatur, 
selbst in den popularisierenden Arbeiten ist 
es allgemein bekannt, daß Wesselényi, der 
schon längst sein Augenlicht verloren hatte , 
polit isch im September 1848 zum letztenmal 
aufgetreten ist. Der Verfasser meint, der 
Wiener Hof habe seine Deutschland betref-
fenden Pläne bereits im August 1870, nach 
den ersten preußischen Siegen über Frank-
reich aufgegeben. Eine derartiger Richtungs-
wechsel ist jedoch erst im Mai 1871, 
unter dem Eindruck des endgültigen preußi-
schen Sieges eingetreten. Unzutreffend ist 
auch die Meinung, Beust habe anfangs die 
föderalistischen Versuche Hohenwarts unter-
stützt . Der к. u. k. Minister des Äußern, 
der es für unvermeidbar hielt, nach dem 
preußisch—französischen Waffenstillstands-
abkommen die neue Lage Deutschlands zur 
Kenntnis zu nehmen, war in Wirklichkeit 
von Anfang an gegen jedweden slawen-
freundlichen Versuch. Er hat die Ernennung 
Hohenwarts ausdrücklich für ein gegen seine 
Person gerichtetes Mißtrauen betrachtet. 
Auch jene Behauptung entspricht nicht den 
Tatsachen, Rußland habe dem Mitteleuropa 
Schwarzenbergs gegenüber Neutralität be-
kundet. In Wirklichkeit hat es sich um eine 
entschiedene Ablehnung gehandelt. Robert 
A. Kann spricht von einer Verordnung aus 
dem Jahre 1902, derzufolge in den Schulen 
der Nationalitäten in Ungarn von den 26 
wöchentlichen Unterrichtsstunden 18 zur 
Erlernung der ungarischen Sprache verwen-
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det werden mußten. Wahrscheinlich wollte er 
hier auf die Lex Apponyi verweisen, diese 
stammte jedoch aus dem Jahre 1907 und ent-
hielt keinerlei Vorschriften über die Wochen-
stunden der ungarischen Sprache. Die Be-
hauptung des Verfassers, die Krone habe 
1905 und in den darauffolgenden Jahren die 
Wahlreform in Ungarn tatsächlich durch-
führen wollen, ist durch keine Belege unter-
stützt. In der Durchführung der Wahlreform 
erfolgte der erste ernste Versuch im Sommer 
1917, unter den zwingenden Verhältnissen 
der Kriegslage. Unseres Wissens hat der 
österreichische Ministerpräsident Clam-Mar-
tinic im Frühjahr 1917 einen entschieden 
deutsch-zentralistischen Standpunkt ver-
treten und hat mit seinen früheren födera-
listischen Vorstellungen gebrochen. Auch das 
Verhältnis zwischen Tisza und Burián kann 
man nicht mit der total veralteten Formel 
»treuer Diener« abtun. Solche Bemerkungen 
könnten wir noch weiter vorbringen, da je-
doch diese kleineren Irrtümer in dem Werke 
keine funktionellen Folgen haben, erscheint 
es nicht zweckdienlich, die Liste fortzusetzen. 
Mit der Erwähnung der sachlichen Irrtümer 
wollten wir bloß anzeigen, daß wir die 
Kontrolle der Kenntnisse und ihre ständige 
Ergänzung selbst bei einem auf solch impo-
nierendes Wissen aufgebauten Werke für 
notwendig erachten. 
Die obigen Bemerkungen sind solcher 
Natur, daß der Rezensent ruhig den stereo-
typen Satz hinzufügen kann: sie vermindern 
keineswegs den Wert des Werkes. Die Arbeit 
Robert A. Kanns enthält jedoch reichlich 
auch solche Mängel, über die man nicht mit 
einer nachsichtigen Handbewegung hinweg-
gehen kann. Im ersten Band seines Werkes 
unternahm es der Verfasser, die nationalen 
Bewegungen innerhalb der Monarchie dar-
zustellen. Unter den Darstellungen der na-
tionalen Bewegungen befinden sich mehrere 
ganz vorzügliche, doch gibt es auch weniger 
gelungene, sogar auch ausgesprochen miß-
lungene Darstellungen. Der Verfasser erledigt 
die italienische nationale Bewegung unver-
ständlicherweise sehr kurz. Bei der Expo-
nierung des Problems spricht er nur von den 
Bestrebungen der bei der Monarchie ver-
bliebenen 500 000 Italiener und der damit 
verbundenen Regierungspolitik und schließt 
die unvergleichlich inhaltsschwerere Epoche 
von 1848 bis 1866 einfach aus der Erörterung 
aus. Die ansonsten stichhaltige Feststellung, 
die Italiener wünschten niemals, sich inner-
halb Österreich einzurichten, erklärt sein 
Vorgehen keineswegs. Unter den mit terri-
torialen Forderungen auftretenden natio-
nalen Bestrebungen war die italienische 
nationale Bewegung die wichtigste seit dem 
Wiener Kongreß und die italienische Frage 
kulminierte gerade in den auf 1848 folgenden 
anderthalb Jahrzehnten. Dabei handelt es 
sich wohl um eine klassische Form der natio-
nalen Manifestation; ihre eingehende Unter-
suchung wäre schon deshalb nötig gewesen, 
weil die italienische Bewegung einen bedeu-
tenden ideellen und politischen Einfluß auf 
andere nationale Bestrebungen innerhalb der 
Monarchie ausgeübt hatte und weil sie an-
derthalb Jahrzehnte hindurch als eine der 
wichtigsten Fragen der Regierungspolitik 
galt. 
Die deutsch-österreichischen nationalen 
Bestrebungen schließt Robert A. Kann zwar 
nicht aus dem Kreis seiner Untersuchungen 
aus, mißt aber dem Umstand, daß die 
deutsch-österreichische Bewegung ein Teil der 
gesamtdeutschen Bewegung war, keine ent-
sprechende Bedeutung bei. Freilich wird 
erwähnt, besonders in bezug auf 1848, daß 
die geplante neue österreichische Einrichtung 
mit der Schaffung der deutschen staatlichen 
Einheit zusammenhängt. Auch über den aus 
dem Zerfall des österreichischen Liberalis-
mus entstandenen alldeutschen Zweig be-
kommen wir ein Bild. In den deutsch-
österreichischen nationalen Bestrebungen 
spiele jedoch nach der Deutung Robert 
A. Kanns der deutsche Inhalt eine gänzlich 
vernaclilässigbare Komponente und es do-
miniere in ihr unstreitig das österreichische 
Element. Der deutsch-österreichische Natio-
nalismus hat sich wohl tatsächlich niemals 
von der Idee seiner Berufung im Donauraum 
ganz befreien können und seine jeweiligen 
Ansichten wurden obendrein auch von der 
dynastischen Staatsidee beträchtlich beein-
flußt. Dieser Nationalismus hing jedoch in 
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seinen Gefühlen, Wünschen und Ideen in 
erster Linie an Deutschland und konnte sich 
die Zukunft der Deutsch-Österreicher nur 
in einem deutschen Reich vorstellen. Eine 
andere Frage ist, daß dieser Nationalismus 
zu gleicher Zeit scharf antipreußisch war und 
die gegen die kleindeutsche Lösung und den 
Bismarckischen Antiliberalismus auftretende 
Dynastie hingebungsvoll unterstützt hat. 
Der österreichische Nationalismus blieb von 
dieser Zeit bis Königgrätz großdeutsch und 
hat ihren durch den Prager Frieden erfolgten 
Ausschluß nur infolge der zwingenden Um-
stände zur Kenntnis genommen, um dann 
später auch die kleindeutsche Einheit , weil 
sie deutsch war, anzunehmen. Für den sich 
Deutschland zuwendenden Nationalismus 
war die Habsburgermonarchie samt ihrer 
verworrenen nationalen Frage bloß ein 
Nebenkriegsschauplatz, den er einem auch 
Deutschösterreich umfassenden Großdeutsch-
land zuliebe ohne größeren Kummer ge-
räumt hätte. Robert A. Kann, der nur die 
innere Beziehung der deutschösterreichi-
schen nationalen Bestrebungen sieht, bleibt 
der Feststellung schuldig, daß der deutsch-
österreichische Nationalismus in der Epoche 
der deutschen nationalen Umgestaltung 
reichlich zu den desintegrierenden Kräften 
zählte. 
Das Bild, das Robert A. K a n n über die 
ungarischen nationalen Bestrebungen ent-
wirft, ist in vieler Hinsicht falsch und sehr 
mangelhaft. Der Verfasser schenkt nur einem 
wesentlichen Element des ungarischen Natio-
nalismus, der Problematik der ungarischen 
Suprematie innerhalb des historischen Un-
garn Beachtung, vernachlässigt jedoch ganz 
eine Analyse der Frage der ungarischen 
Eigenständigkeit innerhalb des Reiches. 
Freilich ist auch die Erklärung der Beweg-
gründe der ungarischen Hegemoniebestre-
hungen mangelhaft (der Verfasser leitet 
diese Erscheinung ausschließlich aus dem 
Umstand ab, daß die ungarische Rasse keine 
Verwandten habe); die Darlegung der Prin-
zipien der Einrichtung ist mangelhaft , ent-
behrt der Geschichtlichkeit, die zum Ver-
ständnis notwendigen Zusammenhänge blei-
ben unübersichtigt, oder werden in ein schie-
fes Licht gestellt. Die ungarische Suprematie 
ist aber bloß ein einziger — wohl kein vor-
teilhafter — Farbton im Gesamtbild des 
ungarischen Nationalismus. Jedoch ob der 
ungarische Nationalismus einen gesamt-
monarchischen Inhalt hatte und wie dieser 
beschaffen war, darüber erfahren wir von 
Robert A. Kann kaum etwas Wesentliches. 
Ebenso entging seiner Aufmerksamkeit, wel-
che wirtschaftliche und außenpolitische 
Überlegungen die Generation der ungari-
schen Reformzeit dazu bewegten, den Be-
stand der Habsburgermonarchie für notwen-
dig zu erachten. Er ließ auch unbeachtet, daß 
Deák und seine Umgebung vor dem Aus-
gleich die Interessen des Gesamtreiches für 
einen über den ungarischen Interessen 
stehenden Gesichtspunkt hielten. Nach seiner 
Deutung war die übrigens hochgeschätzte 
Maßhaltung Deáks nach Königgrätz nicht 
eine aus irgendeiner politischen Überzeugung 
sich ergebende Einstellung, sondern nur tak-
tische Klugheit. Jene Auffassung, die in den 
ungarischen nationalen Bestrebungen von 
Anfang an stets die Lostrennung für den 
wichtigsten Faktor hält, weiß natürlich mit 
den ungarischen Selbständigkeitstendenzen 
v o m Reformzeitalter bis zum Ausgleich 
nichts anzufangen und kann auch über die 
Veränderungen nichts Wesentliches aussagen, 
die im gesamtmonarchischen Inhalt des 
ungarischen Nationalismus vom Ausgleich 
bis zum Weltkrieg erfolgt sind. 
Außer den Einseitigkeiten und irrigen 
Interpretationen in der Analyse der ver-
schiedenen nationalen Bestrebungen zeigen 
sich auch in der allgemeinen Annäherung zur 
Problematik des Nationalismus schwere 
Mängel. Daß der Nationalismus nicht bloß 
eine ideologische Erscheinung ist, sondern 
in einer best immten Zeit unter best immten 
Umständen ein Produkt der wirtschaftlichen 
Entwicklung, darauf wird in den beiden 
dicken Bänden nirgends hingewiesen. Be-
griffe wie wirtschaftliche Integration, Ge-
samtmonarchie-Markt, nationaler Markt usw. 
sind für Robert A. Kann unbekannt, ob-
zwar ohne diese der Inhalt des Nationalismus 
heute kaum mehr erschöpft werden kann. 
In dem Werk, das die Auswirkungen des 
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Nationalismus so detailliert darstellt, f inden 
wir nichts darüber, wie die sozial-politischen 
Bestrebungen auf die Manifestationen der 
nationalen Bewegungen eingewirkt haben, 
welche Zusammenhänge zwischen den natio-
nalen Bestrebungen und den sozial-politi-
schen Bewegungen bestanden, inwieweit die 
Erreichung der nationalen Ziele von der 
Verwirklichung der politischen Programme 
abhängig war. Auch die Abschätzung der 
äußeren Beziehungen der österreichischen 
nationalen Bewegungen bleibt uns der Ver-
fasser schuldig, obzwar die innerhalb der 
Monarchie sich abspielenden Manifestationen 
ohne Berücksichtigung der aus den benach-
barten Ländern kommenden Impulse in den 
meisten Fällen unverständlich bleiben. Da-
mit steht im Zusammenhang, daß der Ver-
fasser nicht oder nur selten die Wirkung 
darstellt, die die nationalen Bewegungen auf 
die Außenpolitik der Monarchie ausgeübt 
haben und weist nur stellenweise darauf hin, 
wie die jeweilige außenpolitische Lage die 
Zielsetzung der nationalen Bewegungen be-
einflußt hat. 
Die in der Analyse der nationalen Be-
strebungen, in der Deutung der Natur des 
Nationalismus sich zeigenden Mängel ver-
mindern stark den Wert und die Brauchbar-
keit des Werkes. Den entschiedensten Wider-
spruch kann aber die über die nationale 
Reform der Monarchie gegebene Summierung 
erwecken. Der Verfasser gibt einen (iber-
blick der Reformpläne, formell die chrono-
logische Ordnung befolgend, in Wirklichkeit 
aber auf eine eigenartige »überzeitliche« 
Weise. In der Behandlungsweise existieren 
die in sozial-politischem Sinne klaren Peri-
oden nicht, bloß die f iktive übernationale 
Idee ist wirksam, die für den Vielvölkerstaat 
ewig gültige Einrichtungspläne produziert. 
Sonstige Bedingungen zur Verwirklichung 
der Ideen und Pläne beschäftigen den Ver-
fasser nicht, für ihn ist in erster Reihe der 
ideelle Inhalt wichtig, die Praxis aber höch-
stens ein unangenehmes Beiwerk. Durch 
diese unhistorische Behandlungsart werden 
auch die Reformpläne selbst in ein gänzlich 
schiefes Licht gestellt, das Vorgehen wird 
jedoch dadurch endgültig widerspruchsvoll, 
daß der Verfasser selbst die politische Ge-
schichte der Monarchie in diesen total f ik-
t iven Rahmen einbettet. Diese Geschichte 
ist natürlich nicht einmal in bezug auf die 
nationale Reform die reale Geschichte, die 
die objektiven sozialen und politischen Vor-
bedingungen abwägt, sondern eine nach den 
subjektiven Gesichtspunkten des Verfassers 
vorgenommene willkürliche Gruppierung. 
Die Beweggründe, die zu den Mängeln 
in der Analyse der Details und zu den Ver-
zerrungen in der Beurteilung des Ganzen 
geführt haben, kann der Rezensent nicht mit 
Sicherheit erkennen. An den Fehlurteilen ist 
vermutl ich auch die Mangelhaftigkeit der 
Kenntnisse mitschuldig. Wenn wir die Be-
merkung des Verfassers über das Buch v o n 
Miskolci lesen: »ein ungemein reichsfreund-
licher ungarischer Standpunkt«, haben wir 
den Eindruck, daß Robert A. Kann von der 
ungarischen Historiographie und von der 
ungarischen Geschichte nichts verstanden 
hat. Die Kompetenz des Verfassers wollen 
wir aber doch nicht in Frage stellen. Bei den 
Fehlern kann auch die gefühlsmäßige Vor-
eingenommenheit eine Rolle gespielt haben. 
Robert A. Kann n immt den Ungarn sehr 
übel, daß diese hartnäckig am Prinzip »eine 
politische Nation« festhielten und daß sie 
seines Ermessens die föderative Umgestal-
tung der Monarchie mit der Erzwingung des 
Dualismus ein für allemal verhindert haben. 
Aber die Auswirkung solcher Emotionen ist 
schließlich doch nur begrenzt. Wir glauben, 
daß sich die Fehlurteile und die mißlungenen 
Summierungen in erster Reihe aus der An-
schauungsweise und der Methode ergeben. 
Robert A. Kann brach mit der »nationalen« 
Anschauung der Geschichte der Monarchie 
und gewann dadurch in historiographischem 
Sinne einen breiteren Horizont. Vom über-
nationalen Gesichtspunkt aus, durch Gegen-
überstellung der nationalen Bestrebungen 
und des Idealtyps des Bundesstaates konnte 
der Verfasser viele solche Eigenheiten des 
Vielvölkerstaates wahrnehmen, die bisher 
der nationalen Geschichtsschreibung verbor-
gen geblieben waren. Die Geschichte ist je-
doch mannigfaltiger, als alle vorfabrizierten 
Schemen. Der Historiker, der sein Urteil 
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nicht nach allseitiger Analyse sämtlicher 
Erscheinungen fällt, sondern nach vorherigen 
Überlegungen klassifiziert und bildet, kann 
zwar gestreiche Bilder entwerfen und 
dauernde Detailergebnisse erzielen, kann 
aber nicht damit rechnen, das Ganze zu er-
fassen, eine wissenschaftliche Vollendung zu 
erreichen. 
I . D I Ó S Z E G I 
Пятьдесят лет 
Великий Октябрь и венгерские революции 
Сборник статей 
Budapest, Akadémiai Kiadó és Kossuth Kiadó, 1967. 495 pp. 
В ознаменование славной годовщины, 
пятидесятилетия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, Институт исто-
рии партии при Ц К Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии и Институт истории 
Венгерской академии наук выпустили спе-
циальный сборник, посвященный изучению 
влияния О к т я б р я на Венгрию вообще и на 
венгерские революции в особенности. Этот 
юбилейный том свидетельствует о новых 
усилиях венгерской исторической науки 
еще г л у б ж е понять и показать историчес-
кий опыт революций 1917—1919 гг. 
Сборник открывается большой статьей 
члена Политбюро Ц К В С Р П Д. Немеша: 
«Пятидесятилетие советского государства 
и Венгрия». Эта работа вышла недавно 
отдельным изданием на русско.м языке в 
Москве. Автор здесь рисует обобщающую 
картину советско-венгерских отношений на 
широком фоне исторического развития 
Венгрии в последнем полустолетии. В 
период большого революционного подъема 
в годы мировой войны идеи двух русских 
революций воодушевляли и мобилизовали 
и в Венгрии народные массы. Они высту-
пали за свержение ненавистной Габсбург-
ской монархии и за победу буржуазно-
демократической революции, что и свер-
шилось осенью 1918 г. 
Ленинские идеи проникали по разным 
каналам в Венгрию. Полевение под давле-
нием трудящихся масс социал-демократи-
ческой партии и оформление ее левого 
крыла с одной стороны и взращивание из 
среды военнопленных-революционеров в 
России целой плеяды коммунистических 
руководителей — с другой содействовали 
возникновению революционной пролетар-
ской партии нового типа. Созданнае в 
ноябре 1918 г. Коммунистическая партия 
Венгрии возглавляла борьбу за дальней-
шее развитие революции. Установление 
советской республики в Венгрии явилось 
блестящей победой на этом пути. П е р в а я 
социалистическая революция победила у 
нас мирным путем, в чем сыграло свою роль 
то обстоятельство, что в России тогда у ж е 
второй год существовала социалистическая 
держава . Автор подчеркивает, что союз 
Советской России и Венгерской советской 
республики родился в общей борьбе против 
мирового империализма. Взаимоподдержка 
этих двух социалистических стран была 
олицетворением принципов пролетарского 
интернационализма. 
Первое социалистическое государство 
на венгерской земле, однако, просущество-
вало недолго. Наступили тяжелые времена 
контрреволюционного террора и фашист-
ского режима. Венгерские господствующие 
классы в этот период отличались своей 
злобной ненавистью к Советскому Союзу. 
Они прекрасно понимали, что само его 
существование дало моральную и полити-
ческую поддержку венгерскому пролетари-
ату, который собирал свои силы и готовился 
к новой решительной борьбе. Отношение к 
стране Советов и в период режима Хорти 
осталось одним из главных вопросов клас-
совых сражений. Д . Не.меш показывает это 
на примере истории советско—венгерских 
дипломатических отношений м е ж д у двумя 
мировыми войнами. Естественно, что в 
Венгрии, в стране, где однажды пролетариат 
у ж е создал свою диктатуру, контрреволю-
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ционные силы пуще огня боялись Совет-
ского Союза. Чтобы отвлечь массы, они 
всячески р а з ж и г а л и национализм и шо-
винизм. Естественно также , что они нашли 
подходящего союзника в лице гитлеровской 
Германии. 
Предательская политика господству-
ющих кругов привела к тому, что во второй 
мировой войне Венгрия попала в трагичес-
кое положение. Страна оказалась на к р а ю 
национальной катастрофы. Борьбу всех 
антифашистских сил возглавляли тогда 
коммунисты. Они выступали не только за 
свержение фашизма, но и за коренное 
преобразование всего общественного строя 
страны. Революционное движение черпало 
свои силы не в последнюю очередь в том, 
что Венгрию освободила К р а с н а я армия . 
В заключении статьи мы ознакомимся с 
коренными изменениями, которые произош-
ли у нас после освобождения. В строитель-
стве новой жизни социалистическая Венг-
рия добилась крупных успехов. Ее теперь 
связывают прочные братские узы с брат-
скими социалистическими странами. Она 
уверенно идет к полному осуществлению 
идей великого Октября . 
Остальные работы юбилейного сбор-
ника охватывают различные аспекты исто-
рии бурных революционных лет. Они стара-
ются отражать многогранность происшед-
ших изменений и преобразований. Рево-
люционные события в России повлияли не 
только на деятельность официальных кру -
гов отдельных стран, но т а к ж е и на вы-
ступления европейских рабочих партий. 
Одной из важнейших проблем, выдвинутых 
Февральской революцией, был вопрос об 
окончании империалистической мировой 
войны. Это было время, когда правительства 
отдельных воюющих стран стали искать 
возможности компромиссного мира. Ф. 
Мучи в своей статье «Февральская револ-
юция, Стокгольмская конференция и Соци-
ал-демократическая партия Венгрии» рас-
сматривает разногласия, царившие в со-
циалистических партиях по вопросу о 
мире. Если в странах Антанты и после 
Февраля социалисты неизменно выступали 
за продолжение мировой войны, то в 
Австро-Венгрии некоторые социал-демок-
ратические организации (вместе с частью 
германской социал-демократии), з а н я в 
центристскую позицию, перешли на плат-
форму т. н. «мира по соглашению». Выдви-
жение такого лозунга м о ж н о считать шагом 
вперед в том отношении, что он включил 
в себе и отрицание аннексий и контрибуций. 
Общеизвестно, однако, что только боль-
шевики стояли последовательно на клас -
совых позициях. Они боролись не только 
против открытых социал-шовинистов, но 
разоблачали и соглашательскую политику 
меньшевиков и эсеров, сущность т. н. 
«революционного оборончества.» 
Весной 1917 г. вновь возникла идея 
созвать международную конференцию со-
циалистических партий Европы с целью 
выяснить, при каких условиях мыслимо 
окончание войны. Д л я подобного совеща-
ния после Февральской революции созда-
лась, к а к будто, благоприятная ситуация. 
Статья останавливается на позиции Со-
циал-демократической партии Венгрии в 
связи с предполагаемой конференцией. 
Усилия С Д П В уже раньше были направ-
лены на то, чтобы играть роль посредника 
между социалистическими группами раз-
ных стран. Делегаты партии на Стокгольм-
ской конференции т а к ж е держались этой 
линии. Ф. Мучи знакомит нас с «прог-
раммой мира,» выработанной этими деле -
гатами. На основе подробного анализа 
«программы» он приходит к выводу, что 
данный документ, несмотря на некоторые 
его положительные черты, был непоследо-
вательным и носил компромиссный х а р а к -
тер.' Б ы л о нетрудно предвидеть, что попыт-
ка примирить две противостоящие д р у г 
другу группировки, в одинаковой мере 
пропитанные национализмом, окажется не-
осуществимой. Стокгольмская попытка 
оказалась превзойденной еще до того, к а к 
она могла оформиться полностью. Посред-
ничество СДПВ т а к ж е оказалось нереаль-
ным. 
Жужа Надь ставила перед собой цель про-
следить изменения политики правительств 
Антанты по отношению к первой победившей 
социалистической революции. С привлече-
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нием разнообразных первоисточников н но-
вейшей специальной литературы она дает 
i штересный обзор своей темы : „« Русский воп-
рос» на Парижской мирной конференции." 
Работа охватывает довольно большой пери-
од и старается дать всю историю проблема-
тики от возникновения «русского вопроса» 
после Февральской революции вплоть до 
краха военной интервенции против Совет-
ской России. Автор показывает, что победа 
Октябрьской революции до основания 
потрясла капиталистический мир . С тех пор 
все его проблемы, будь они внешнеполити-
ческие, военные или внутриполитические в 
какой-то форме всегда связаны со существо-
ванием первой в мире социалистической 
великой д е р ж а в ы . Это и предопределяло 
исключительное значение того сложного 
комплекса проблем, который современники 
называли просто «русским вопросом.» В ра-
боте уделено должное внимание усилиям 
Советского правительства, чтобы, руковод-
ствуясь ленинскими принципами мирного 
сосуществования, найти возможность путем 
переговоров и разумных соглашений урегу-
лировать все спорные вопросы. Кроме того, 
мы с интересом читали о том, каково было 
влияние революций в Германии и Австро-
Венгрии осенью 1918 г., а т а к ж е создания 
в Венгрии советской республики на методы, 
применяемые западными д е р ж а в а м и про-
тив Советской России. Автор дает харак-
теристику внутренних противоречий и 
соперничества между Англией, Францией и 
США, указывает на раздор в лагере рос-
сийской контрреволюции и на роль бур-
жуазного национализма у отдельных угне-
тенных царизмом наций. Ж . Надь трактует 
все эти явления как значительные фак-
торы в конечном провале политики 
открытой антисоветской интервенции, не 
подвергая при этом ни малейшему сомне-
нию первенствующее значение самоотвер-
женной борьбы поднявшихся на защиту 
советской страны многомиллионных рабо-
чих и крестьян, руководства большевист-
ской партии. 
В годы гражданской войны и иност-
ранной военной интервенции бывшие воен-
нопленные центральных д е р ж а в — как это 
известно — играли значительную роль в 
защите социалистической революции. Со-
ветский народ х р а н и т память о помощи 
венгерских и других бойцов-интернацио-
налистов в борьбе за власть Советов. 
Изучению славных традиций международ-
ной пролетарской солидарности посвя-
щено уже немало исследований к а к в вен-
герской, так H в зарубежной историогра-
фии. Естественно, что в настоящем сборни-
ке эта тематика т а к ж е нашла свое отраже-
ние. Из двух опубликованных здесь работ 
читатель может ознакомиться с судьбой 
двух миллионов военнопленных, бывших 
солдат и офицеров австро-венгерской 
армии в л а г е р я х царской России и с их 
историей в период двух революций 1917 г. 
Обе работы написаны с привлечением 
большого количества новых архивных (в 
том числе советских) источников. А. Йожа 
в своей статье: «Австро-венгерские военно-
пленные и их участие в боях Октябрьской 
революции» дает общую характеристику мил-
лионной массы пленных и делает попыт-
к у нарисовать процесс их дифференциации 
вследствие проникновения, с одной сто-
роны, националистической пропаганды че-
рез проантантовские национальные орга-
низации угнетенных Габсбургами нацио-
нальностей и революционных идей — с 
другой стороны. Д л я нас интересен прежде 
всего этот второй процесс. 
Военнопленные, направленные на ра-
боту в разные промышленные предприятия, 
стали очевидцами революционных выступле-
ний русского пролетариата против царского 
режима. Нередко они сами включались в 
забастовки и демонстрации и на практике 
осваивали методы сознательной классовой 
борьбы. Создание социал-демократических 
и других классовых организаций в лагерях 
означало новую ступень в революционном 
воспитании военнопленных. Эта работа 
получила большой размах после Февраль-
ской революции в местах значительной 
концентрации пленных: в Сибири и на 
Украине. За привлечение на свою сторону 
сотен тысяч пленных боролись к а к револю-
ционные силы, т а к и буржуазные группиров-
ки. Если для кадетов, напр., они казались 
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средством, способным препятствовать даль-
нейшему развитию революции, то боль-
шевики законно видели в военнопленных 
потенцониальных союзников в грядущей 
новой революции. В октябрьские дни мно-
гие военнопленные по одиночке или в 
небольших группах участвовали в сражени-
ях в Москве, Петербурге и т. д. К а к пра-
вильно указывает Дь. Милеи («Револю-
ционная огранизация венгерских военно-
пленных в европейской части Советской 
России. Ноябрь 1917 г. — март 1918 г.»), 
в военном отношении роль нескольких 
тысяч военнопленных-интернационалис-
тов не могла быть решающим элементом в 
революции и в завоевании власти. Правда, 
это положение немного изменилось, когда 
советской стране в весьма т я ж е л ы х усло-
виях пришлось выдержать первые натиски 
хорошо вооруженных интервентов. Старая 
армия явно разлагалась , а новая — Красная 
армия только еще родилась. В такой об-
ствановке оформленные у ж е отряды интер-
националистов, сражавшиеся в наиболее 
опасных участках фронта, могли оказать 
ощутимую помощь. В первые месяцы после 
Октября, однако, мобилизация и револю-
ционная организация этих интернациона-
листов только началась. Именно эти первые 
шаги заинтересовали Милеи. Он приводит 
много интересных фактов и на этой основе 
делает новые выводы о возникновении пер-
вых крупных организаций в Москве (став-
шей надолго руководящим центром дея-
тельности интернационалистов), Петро-
граде, а позже и во всех местах, где нахо-
дились в то время военнопленные. Автор 
доказывает, что политические столкнове-
ния, происходившие во всех лагерях , 
носили я р к о выраженный классовой харак-
тер. Д в и ж е н и е солидарности с Советской 
Россией быстро возростало. Т а к ж е росло 
число интернационалистов-бойцов, под-
нявшихся на защиту социалистической ре-
волюции. Считаясь с тем, что для совет-
ской власти потенциальным внешним со-
юзником является прежде всего между-
народный пролетариат, в том числе проле-
тариат стран Центральных д е р ж а в , боль-
шевики всячески содействовали револю-
ционной организации военнопленных. Вер-
нувшись на родину, они в самом деле 
разнесли идеи мира и революции, идеи 
ленинизма и тем самым ускорили углубле -
ние революционного брожения у себя 
дома. 
Представляет несомненный интерес на-
гшсанная Д. Кёваго работа: « И н т е р н а -
ционалисты в Венгрии в период Советской 
республики», которая к а к бы продолжает 
тематику двух вышеупомянутых статей, 
когда открывает перед нами малоизучен-
ную до сих пор историю Международной 
социалистической федерации, действовав-
шей в Венгрии в 1919 г. Ее корни доходят 
до федерации иностранных групп п р и Ц К 
Р К П ( б ) , которая образовалась весной 1918 
г. в Москве. Она с л у ж и л а образцом, когда 
после буржуазной революции в В е н г р и и 
осенью 1918 г. и в Будапеште начали 
создавать организацию с целью мобилизо-
вать невенгерских социалистов-интернаци-
оналистов. Руководство принадлежало вер-
нувшимся из Советской России коммунис-
там, участникам и организаторам у п о м я н у -
той международной федерации в Москве. Кё-
ваго документально изображает, что венгер-
ская столица уже с этого времени превра-
т и л а с ь в управляющий центр революцион-
ной деятельности социалистов разных стран 
Центральной Европы. В конце 1918 г. и 
в начале 1919 г. эти страны все гуще покры-
вались сетью нелегальных коммунисти-
ческих организаций. Они были связаны 
м е ж д у собой. Б у д а п е ш т задолго до про-
возглашения здесь советской республики 
с л у ж и л а базой, оказавшей помощь чеш-
ским, румынским, югославским и др. ком-
мунистам. После 21 марта существовавшие 
раньше социалистические группы невенгер-
ских национальностей и оказавшихся в 
Венгрии многочисленных иностранцев пре-
вратились и формально в Международную 
социалистическую федерацию. Она объеди-
няла 15 национальных групп и была под-
чинена венгерской партии . Работа федера-
ции развернулась в д в у х направлениях . Ее 
секции участвовали в жизни социалисти-
ческой Венгрии, а с начала интервенции они 
мобилизовали своих членов в международ-
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ные полки венгерской К р а с н о й армии, 
чтобы выполнить долг интернациональной 
пролетарской солидарности. С другой сто-
роны, эти секции старались распространить 
ленинские идеи и правду о Венгерской со-
ветской республике за границей, в «своих» 
языковых областях . Эта их в т о р а я дея-
тельность подготавливала расширение со-
циальной революции. 
(Советская и венгерская партийные 
программы и конституции в 1919 г.» —так 
озаглавила свой очерк Илона Габор. В нем 
она подробно излагает содержание прог-
раммы Партии рабочих социалистов— 
коммунстов В е н г р и и а также конституции 
Венгерской советской республики, сравни-
в а я эти основные документы с текстом прог-
раммы РКП(б) , принятой на V I I I съезде и 
первой советской конституции от 1918 г. 
Материал дает возможность а в т о р у под-
крепить сложившееся в венгерской исто-
риографии мнение о положительных и от-
рицательных ч е р т а х в конкретном примене-
нии опыта р у с с к о й революции и социа-
листического строительства в Советской 
России. 
Т. Хайду и з б р а л себе те.му и з области 
внутренней политики: <Социал-демокра-
тическая партия Венгрии и правитель-
ственный кризис в январе 1919 г». Тем не 
менее автор затрагивает весьма важные 
теоретические проблемы развития револю-
ции. Излагая причины, породившие зна-
менитый правительственный кризис , он 
старается по-новому подходить к вопросу о 
своеобразном «двоевластии» в Венгрии в 
этот период. В первые месяцы буржуазной 
революции политическая власть и прави-
тельственная коалиция были довольно 
аморфными: истинные классовые интересы 
не выступали еще наружу. Но положение 
должно было с к о р о измениться. Рост ре-
волюционных сил в стране и я в н о е укрепле-
ние КПВ на одном полюсе, оживление в 
лагере контрреволюционных сил на дру-
гом — такова была обстановка в начале 
нового года. Е с л и политический кризис в 
январе и был вызван правыми, к л ю ч поло-
ж е н и я находился в руках С Д П В . Социал-
демократические руководители — п р а в д а , 
после некоторого колебания — решили 
сохранить во что бы то ни стало коалицию с 
буржуазными партиями . Этот шаг, отра-
ж а в ш и й неверие в силы венгерского 
пролетариата, о т л о ж и л на время действи-
тельное решение кризиса власти, оттяги-
вал социалистическое преобразование стра -
ны. Достоинством статьи является рельеф-
ное описание внутренного расстройства 
социал-демократии. 
«Отклики на Венгерскую советскую 
республику в международной социалисти-
ческой печати» — под таким загаловком 
составил свои обзор Я. Емниц, в котором 
собраны отзывы английских и французских 
газет разных социалистических г р у п п о 
провозглашении, развитии и падении Вен-
герской советской республики. Автор при-
водит много цитат, свидетельствующих о 
сочувствии французских и английских 
социалистов с героической борьбой вен-
герского пролетариата . Вместе с тем, он 
останавливается и на осуждающем мнении 
о р г а н о в печати английских т. н. «нацио-
нально-социалистов», голос которых я в л я л -
ся диссонансом общей солидарности и под-
д е р ж к и рабочих п а р т и й двух стран. 
В заключении Ф. Йожеф пишет увле-
к а т е л ь н о о «революционизирующем влиянии 
Великого Октября на венгерскую литера-
туру ( 1917—1919)«, обоготив тематику тома 
пластичным изображением идейного раз-
в и т и я лучших представителей венгерской 
литературы. Осознав уроки безумной им-
периалистической бойни и крайнюю необ-
ходимость демократических преобразова-
ний, они с истинным воодушевлением 
присоединялись к идеям социализма. 
Краткий обзор содержания юбилей-
ного сборника у б е ж д а е т нас в том, что 
венгерские историки достойно встретили 
годовщину Октябрьской социалистической 
ревоюции. Своими творческими усилиями 
они содействовали раскрытию всемирно-
исторического з н а ч е н и я всепобеждающих 
идей Октября, раскрытию славных тради-
ций нашей отечественной истории. 
э. ПАЛОТАШ. 
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Au 50e anniversaire de Ja Grande Révolution Socialiste 
d'Octobre 
La Section de Philosophie et des Sciences Historiques de l'Académie des Sciences de 
Hongrie et la Société Historique Hongroise ont organisé le 3 novembre 1967 à l'Académie des 
Sciences de Hongrie une session scientifique à l'occasion du 50e anniversaire de la Grande Ré-
volution Socialiste d'Octobre. 
Zs. P. Pach, membre correspondant de l'Académie, directeur de l'Institut des Sciences 
Historiques, dans son discours d'ouverture, a attiré l 'attention de l'auditoire sur le fait que les 
solennités commémoratives du 50e anniversaire de la Révolution d'Octobre coïncident à peu 
de choses près avec celles du 100e anniversaire de la parution du premier tome du Capital. Il y 
a donc lieu pour commémorer le nom de Marx et Lénine, d'évoquer en une unité historique les 
prévisions scientifiques de la Révolution Socialiste et sa première réalisation dans la pratique. 
Il a souligné que la réunion de l'idéologie socialiste et du mouvement ouvrier reflète une 
relation organique sans exemple jusqu'à présent dans l'histoire universelle entre la science et la 
réalité. 
Analysant l'activité de Marx et de Lénine, Zs. P. Pach signale que dans le premier tome 
du Capital, Marx, après une étude approfondie du développement objectif de la production 
capitaliste, a mis en relief le caractère antagoniste du capitalisme, fournit la preuve scientifique 
de la nécessité de la liquidation révolutionnaire de l'ordre capitaliste. Faisant l'analyse de la 
formation des conditions économiques, du mouvement des classes, confrontant maintes fois le 
résultat de ses recherches avec la pratique, Lénine constate que le système capitaliste mondial 
est entré dans son stade supérieur et que «la nécessité théorique de la révolution socialiste est 
devenue une tâche pratique». Zs. P. Pach souligne ensuite que la Grande Révolution Socialiste 
d'Octobre «a fourni un témoignage historique concluant de la valeur scientifique à toute 
épreuve de l'analyse marxiste-léniniste». 
Avant 1917 — bien que nombreux aient été ceux qui reconnaissaient l'iniquité du capi-
talisme — le système capitaliste semblait inébranlable. Pratiquement personne ne jugeait la 
victoire du prolétariat en Russie possible, mais la Grande Révolution Socialiste d'Octobre «a 
par son témoignage pratique fourni la preuve des possibilités réelles de l'expropriation des ex-
propriants, de la victoire des ouvriers sur leurs oppresseurs». 
En concluant son discours d'inauguration Zs. P. Pach a rappelé à l'auditoire que le f lambeau 
révolutionnaire allumé en octobre 1917 jette sa clarté aujourd'hui beaucoup plus loin qu'il y a 
deux ou trois décades et que «la détonation des armes parties devant le Palais d'Hiver se fond 
historiquement avec le grondement de la merveilleuse fusée Vénus». 
I. Dolmányos, candidat ès sciences historiques, chargé de cours à l'Université Roland 
Eötvös de Budapest, secrétaire de la Société Historique Hongroise, dans l'introduction de son 
rapport présenté sous le titre «Discussions idéologiques, questions méthodiques dans les recher-
ches sur la révolution d'octobre» a précisé que les représentants de l'historiographie bourgeoise, 
au cours des premières années qui suivirent la révolution d'octobre ne donnèrent pas de preuve 
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d'avoir pris conscience de la révolution. A la période «d'indignation» a cependant, bien vi te 
succédé une analyse malveillante de la révolution. 
Le rapporteur a ensuite constaté que, bien que depuis l'historiographie bourgeoise con-
sacre des efforts extraordinaires, fasse preuve d'une supplesse sans pareil en ce qui concerne le 
thème de la révolution, on n'en a pas moins abandonné, au courant du temps, plusieurs points 
de discussion se rapportant à la lu t te entre l'idéologie marxiste et l'idéologie bourgeoise au fur 
e t à mesure qu'apparaissait le bien-fondé au point de vue marxiste. Ainsi, on ne saurait douter 
aujourd'hui du poids et de la portée historique de la révolution d'octobre — et la relation entre 
la révolution française et la révolution d'octobre est devenue de nos jours un lieu commun, 
même dans les cercles des penseurs bourgeois; bien plus, le nombre de ceux qui comprennent 
que l'importance historique de cette dernière a dépassé celle de la précédente,, augmente sans 
cesse. 
La question de savoir s'il est possible et s'il faut critiquer la politique d'intervention des 
puissances de l 'entente est de moins en moins un thème de discussion. De même, l'insinuation 
bourgeoise selon laquelle la révolution a mis au pouvoir des éléments incapables de création a 
également été écarté de la discussion. 
Le tournant qui se manifeste dans l'historiographie bourgeoise en ce qui concerne l'appré-
ciation de la figure historique de Lénine est particulièrement digne d'intérêt. Selon les constata-
t ions du rapporteur, on lui refusait auparavant toute grandeur humaine et politique tandis que 
plus récemment l'histoire officielle occidentale découvre pas-à-pas la génialité politique de 
Lénine. Ce thème a fourni au rapporteur la possibilité de soulever et d'analyser le problème 
suivant: quelles sont les conséquences de l'entrée en contact des historiens bourgeois de valeur 
avec l'histoire de la société soviétique ? C'est surtout avec l'exemple du professeur anglais Carr 
qu'il a prouvé que les historiens compétents peuvent écarter une partie du système dogmatique 
de la génération précédente des historiens bourgeois et confirmer plusieurs thèses de l'histo-
riographie marxiste. Une conséquence également posit ive — selon les affirmations de I. Dolmá-
nyos — réside dans le fait qu'après l'étude des événements de la révolution d'octobre et de 
l'activité idéologique des dirigeants soviétiques, plusieurs problèmes de l'histoire universelle 
seront envisagés sous un angle différent. En même temps le rapporteur a attiré l 'attention sur 
le fait que ces modifications partielles ne devaient pas faire oublier l'essentiel, notamment que 
les historiens de ce type gardent malgré tout leur conception bourgeoise de base, qu'ils formu-
lent de façon plus acceptable, grâce à ces modifications, malgré un point de départ erroné. 
Comme la majorité de ceux qui s'occupent de «soviétologie» — surtout les émigrés — se carac-
térisent par une attitude hostile, le devoir impératif de l'historien marxiste — a souligné le 
rapporteur — est de s'élever contre les interprétations erronées de la révolution d'octobre et 
de l'histoire soviétique. 
I. Do lmányos a ensuite passé en revue les plus actuels et les plus importants sujets de 
discussion à propos de la révolution d'octobre. Il a observé que l'historiographie bourgeoise 
s'efforce en premier lieu a réfuter la nature et la valeur internationales de la révolution d'oc-
tobre. Aussi, est-il usuel de souligner que la révolution d'octobre est un phénomène russe d'une 
importance historique, mais que les changements intervenus en Russie ne sont pas en rapport 
organique avec les développements réalisés dans d'autres parties du monde. De nos jours, par 
exemple, la théorie qui se fait forte de prouver les causes et le caractère exclusivement russes de 
la révolution et qui présentant les léninistes comme les simples successeurs des anarchistes rus-
ses est très populaire. Selon d'autres hyppïïïeS^s occidentales à la mode, le pouvoir soviétique 
n'est que la continuation du tzarisme; on a même élaboré une théorie sur le caractère asiatique 
du communisme. Après un compte rendu critique des hypothèses ci-haut, le rapporteur a souligné 
avec insistance que les commentaires bourgeois de la révolution d'octobre ont tous un bout 
identique: faire croire à leurs lecteurs que tout ce qui s'est passé en Russie n'a aucun rapport 
possible avec l 'occident. 
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Dans la partie suivante de sa conférence, I. Dolmányos a analysé et refuté les avis qui, 
dans le cadre de l'histoire bourgeoise s'appliquent à dénier à la révolution d'octobre tout élé-
ment non seulement de marxisme, mais aussi de démocratisme (p.e. la révolution d'octobre 
n'était qu'un simple coup de force militaire, etc.). 
Dans la seconde partie de son rapport I. Dolmányos a passé en revue les efforts déployés 
par l'historiographie soviétique pour analyser de façon compétente l'histoire des révolutions 
russes, et particulièrement de la révolution d'octobre. Après avoir souligné l'activité des années 
vingt, il a signalé l'importance des travaux de recherches de ces dix dernières années qui ont 
dans le domaine de la documentation historique de la révolution d'octobre revisé de façon criti-
que les déformations, les exagérations de l'époque du culte de la personnalité et continué de dé-
velopper la conception marxiste de l'histoire de la révolution d'octobre, en suivant la voie indi-
quée par Lénine. 
L'activité du parti bolchevik et de tout le mouvement ouvrier révolutionnaire constate 
toujours l'image centrale, mais les historiens soviétiques — a observé I. Dolmányos — s'effor-
cent de fournir un panorama complet de la politique russe et d'y intégrer les luttes du parti. 
Ceci permet d'accorder plus d'attention au tzarisme, à l'opposition libérale des propriétaires-
bourgeois; on voit mieux ainsi les motifs économiques de la révolution d'octobre, et l 'analyse 
détaillée de l'histoire économique de l'année 1917. La discussion détaillée de l'histoire des so-
viets, l'approfondissement de la recherche portant sur le rôle des intellectuels, la mise en évi-
dence des mouvements révolutionnaires étudiants, constituent des innovations importantes. 
Pour terminer, le rapporteur a attiré l'attention de l'audience sur l'important enseigne-
ment que nous pourrons tirer de cet anniversaire. Notre travail, notre enseignement de l'histoire 
doit faire de la transformation de la révolution d'octobre en une expérience profonde pour les 
masses, une question de prestige. Nous ne pouvons nous estimer satisfaits tant que les événe-
ments de la révolution, ceux qui y ont participé, ses interrelations n'ont pas été intégrés dans le 
monde intellectuel et sentimental des hommes, comme ont réussi à le faire pour la grande révo-
lution française en cent ans les générations progressistes qui nous précèdent. 
La première intervention de T. Hajdu, candidat ès sciences historiques, collaborateur en 
chef de l 'Institut d'Histoire du Parti analyse les répercussions de la Révolut ion d'Octobre en 
Hongrie. A propos des révolutions russes il a mis en évidence le fait qu'elles ont réveillé le 
mouvement ouvrier paralysé par la guerre et l'ont mis sur le chemin du progrès révolutionnaire. 
Elles ont en même temps poussé les classes régnantes à employer des manoeuvres politiques. T. 
Hajdu a attiré l'attention sur le fait que déjà la révolution de février avai t apporté un change-
ment radical à la situation du mouvement ouvrier hongrois, en ce qu'elle avait tiré de son isole-
ment la direction du parti social-démocrate. En effet l'opposition bourgeoise - a contre-cœur, 
il est vrai — se montrait prête à s'allier avec les sociaux-démocrates contre Tisza. Le rappor-
teur a ensuite passé en revue les mouvements ouvriers de novembre et décembre 1917 et l'action 
des socialistes révolutionnaires. Il a analysé dans tous ses détails l 'activité des syndicalistes 
révolutionnaires et notamment celle de leur dirigeant Ervin Szabó. Il a souligné qu'Ervin Szabó 
était marxiste «compte tenu de ses bases théoriques et des résultats auxquels il parvint dans la 
mesure où il a immédiatement compris la vérité de la révolution russe et sa signification inter-
nationale». Le rapporteur a ensuite mis en relief l'importance d'Ervin Szabó étant donné qu'il 
s'est placé à la tête d'un mouvement qui était le précourseur du Parti des Communistes de 
Hongrie. Et s'il a commis, dans l'application du marxisme, quelques fautes de plus ou moins 
grande portée, a souligné T. Hajdu, nous ne trouvons personne à cette époque qui eut appliqué 
le marxisme à la société hongroise avec moins d'erreurs. Par la suite, T. Hajdu, en analysant 
l'idéologie d'Ervin Szabó, a constaté que les opinions qu'il professait au début de la guerre 
subirent dans les dernières années un changement important. Il a déploré la pauvreté de litté-
rature hongroise consacrée à Ervin Szabó, et le fait qu'elle aspire la plupart du temps plus à 
le condamner qu'à le comprendre. 
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Pour terminer, il a étudié la réaction des dirigeants de la monarchie par rapport à la 
révolution russe et a constaté que le gouvernement hongrois, tout en reconnaissant les avan-
tages offerts par la révolution prolétaire russe dans le domaine de la politique extérieure, s'est 
laissé guider dans ses actions par la compréhension du danger que représentait l 'exemple du 
prolétariat russe à l'intérieur du pays . 
Zs. L. Nagy, candidate ès sciences historiques, collaboratrice de l'Institut des Sciences 
Historiques, secrétaire de la Société Historique Hongroise a analysé dans son intervention les 
composants récemment mis en relief de la politique antisoviétique des puissances de l 'Entente. 
Dans le cadre de la politique de l 'Entente on peut déterminer aussi des tendances antagonistes 
qui eurent de l'influence non seulement sur les rapports entre les vainqueurs, mais qui détrui-
sirent aussi l 'unité des contre-révolutionnaires en Russie. Tout cela a joué un rôle important 
dans l'échec de la politique antisoviétique. L'une des sources les plus importantes de l'antago-
nisme tirait son origine des plans des puissances à propos de la Russie. E n général, les alliés ont 
tous souhaité affaiblir la Russie, en détacher certains territoires, dans l'intérêt de l'affermisse-
ment de leur propre situation internationale, mais en ce qui concerne les détails, les opinions 
étaient très divergeantes. Les efforts des alliés v isant à l'affaiblissement de la Russie ne corres-
pondèrent pas non plus aux conceptions de Koltchak et des autres généraux blancs qui désiraient 
maintenir l'empire tzariste dans son intégrité. Leur objectif commun qui était de renverser le 
pouvoir soviétique — a néanmoins consolidé les bases de l'alliance entre les grandes puissances 
et la contre-révolution. 
L'autre source des antagonismes — source qui avait une égale importance pour le pou-
voir soviétique — était constituée par la différence d'opinion quant a u x méthodes, différence 
qui s'était manifestée chez les alliés dès le début avec plus ou moins de vigueur. Selon les con-
statations de Zs. L. Nagy les h o m m e s d'état anglo-saxons — mais aussi Clémenceau — ont fait 
passer au premier plan la méthode des négociations, de la diplomatie, tandis que des dirigeants 
militaires, et surtout les français, mais aussi des politiciens comme Churchill ont cherché la 
solution par les armes. 
Elle a ensuite expliqué que les antagonismes entre les puissances impérialistes et la 
contre-révolution ont été observés par Lénine dès le début et analysé comme des facteurs en-
travant la formation d'un front uni contre le pouvoir soviétique. Lénine a mis en relief, et ses 
constatations sont toujours correctes de nos jours, tant l'affrontement des intérêts des puissances 
que les discussions et les antagonismes qui surgirent en ce qui concerne les méthodes à employer 
dans la lutte contre les Soviets. Zs. L. Nagy a ensuite analysé l 'activité de la diplomatie soviéti-
que qui se fondait sur la politique léniniste, et qui tentait d'exploiter à son propre prof i t ces 
antagonismes; pour terminer elle a constaté que la politique léniniste, tout en profitant des 
possibilités de la diplomatie contre les alliés, a organisé et pris la direction de cette lutte armée 
qui conduisit en f in de compte à l'échec de l'intervention. 
Gy. Milei, collaborateur en chef de l 'Institut d'Histoire du Parti , analysant dans son 
intervention quelques questions du mouvement communiste hongrois en Russie Soviétique a 
constaté que l 'un des résultats historiques de l 'activité des communistes hongrois, prisonniers 
de guerre était le rappel sous les armes de 100 000 internationalistes hongrois et de leur aligne-
ment à côté de la puissance soviét ique. Un autre succès de leurs efforts s'est manifesté dans la 
formation de l'histoire nationale des années 1918—1919. Le rapporteur a ensuite passé en revue 
l'activité du Groupe Hongrois Communiste, et à partir du mois de mars 1920, des sections 
hongroises d'agitation et de propagande entre le mois d'août 1919 et le mois d'octobre 1921. 
Il a exposé que les dirigeants du Groupe Hongrois avaient compris, à partir de l'expé-
rience de la République Hongroise des Conseils, que seid un parti communiste «unifié, fort, 
exempt d'éléments opportunistes» était à même de conduire la nouvel le lutte révolutionnaire 
de la classe ouvrière et de la paysannerie hongroises. Aussi, ont-ils considéré comme de leur 
premier devoir la réorganisation du parti démantelé. Ils ont à cette f in mis en oeuvre une ample 
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activité d'organisation et d'instruction dans les rangs des Hongrois, soldats rouges interna-
tionalistes et prisonniers de guerre vivant en Russie Soviétique. 
C'est dans ces conditions et de cette façon que put se déployer un travail d'éducation 
politique plus approfondi que jusqu'alors et que put commencer simultanément avec la forma-
tion systématique des cadres d'agitateurs l'oeuvre de publication en langue hongroise. Entre 
1919 et l 'automne 1921 plusieurs milliers de communistes et soldats rouges hongrois ont acquis 
les éléments fondamentaux des connaissances politiques marxistes, étudié la leçon des révolu-
tions russes et hongroises et complété leurs connaissances générales. 
Pour terminer, il a traité — à propos du repatriement des prisonniers de guerre — de la 
mission confiée aux communistes hongrois qui devaient organiser le travail illégal du parti. U n 
grand nombre d'entre eux, défiant la terreur blanche, jouèrent un rôle important dans la ré-
construction des organisations illégales du parti et dans leur réorganisation. 
A. Józsa, candidat ès sciences historiques, collaborateur scientifique de l 'Institut 
l'Histoire Militaire, a mis en relief dans tous les détails — en majeure partie en se fondant sur 
les résultats de ses recherches aux Archives du Parti à Moscou — le rôle militaire joué par les 
internationalistes dans la guerre civile. Le rapporteur a signalé qu'au cours de l'été 1918 — à 
une époque critique de la guerre civile —• un nombre relativement important d'internationa-
listes recrutés parmi les prisonniers de guerre, participèrent à la mise en échec de l'attaque des 
forces militaires interventionistes et contre-révolutionnaires. La lutte héroïque qu'ils soutinrent 
côte-à-côte avec les ouvriers et les paysans pauvres russes, ainsi que leur solidarité ont créé les 
conditions préalables des premières victoires sérieuses de l'Armée Rouge et ont assuré le temps 
nécessaire pour la mobilisation, l'instruction et le rassemblement des forces soviétiques. Il va 
sans dire que leur poids et leur rôle militaire diminuèrent rapidement sur les fronts de la guerre 
civile, au fur et à mesure que s'accumulaient les expériences tactiques des régiments ouvriers 
et que la paysannerie moyenne se rapprochait du pouvoir soviétique. Jusqu'en octobre 1918 
environ 700.000 prisonniers de guerre furent rapatriés dans la Monarchie Austro-Hongroise, ce 
qui eut pour conséquence la diminution de la base de recrutement des formations internationa-
listes. 
A. Józsa a ensuite mentionné le rôle joué par les internationalistes dans les rangs des 
formations de la force armée intérieure où, assurant la surveillance d'objectifs importants, tout 
comme la mise en échec de diverses émeutes contre-révolutionnaires ils combattaient hono-
rablement dans des nombreuses domaines de la lutte des classes. Pour conclure, il a apprécié le 
rôle joué par les internationalistes dans l'histoire des luttes révolutionnaires du peuple soviéti-
que et a souligné que leurs actions — sauf durant l'été 1918 — eurent surtout une importance 
morale. Il a souligné que dans notre histoire nationale, par contre, nous pouvons célébrer la 
lutte héroïque des internationalistes hongrois — à côté de la guerre d'indépendance de 1848— 
1849 et de la défense de la République des Conseils de 1919 — comme appartenant à notre tradi-
tion militaire progressiste qui mit les masses en mouvement. 
Zs. P. Pach, dans son discours présidentiel de clôture a souligné que la Grande Révolu-
tion Socialiste d'Octobre a exercé une très grande influence sur toute la société hongroise: 
ouvriers, paysans, intellectuels. Nombreux sont ceux qui ont interprété les événements de la 
Russie — ce qui a été signalé par tous les rapporteurs — presque dès le début comme un tour-
nant qui offrait des perspectives claires et qui exerça une influence certaine sur notre patrie. 
Pour terminer, il a précisé que «faisant suite à l'Octobre russe, l'Octobre hongrois 1918 et le 
mois de mars 1919 ont permis aux forces révolutionnaires hongroises de se rassembler pour 
bénéficier des possibilités qui leur étaient offertes au printemps de 1945, comme un nouveau 
cadeau de l'Octobre russe. Ainsi toutes les conquêtes démocratiques et socialistes que nous 
avons réalisé depuis la libération, constituent en même temps l'éloge de la Grande Révolution 
Socialiste d'Octobre.« 
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Dix ans du développement de notre société 
L'Inst i tut d'Histoire du Parti du Comité Central du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois 
(PSOH) a organisé, en collaboration avec l 'Ecole Supérieure du PSOH, une session d'étude 
afin de procéder à une analyse détaillée du développement réalisé de 1956 à 1966. Cette session 
d'étude devait faire appel non seulement au concours des historiens, mais aussi à celui des re-
présentants d'autres branches de la science. 
La session d'étude a é té ouverte par la conférence de H. Vass, directeur de l'Institut 
d'Histoire du Parti. Cette conférence a été consacrée aux processus économiques, sociaux et 
politiques du développement hongrois au cours des dix dernières années. 
Selon le conférencier, ces dix ans constituent une nouvelle période unique tant du point 
de vue des principes et des méthodes du travail dans le parti, que de celui de l'application du 
marxisme aux conditions hongroises. Grâce à l'organisation et à l'activité du PSOH, les séquel-
les du culte de la personnalité ont été éliminées, les luttes intérieures supprimées et l'application 
judicieuse du marxisme-léninisme a assuré un développement plus rapide et plus fructueux dans 
le domaine de la construction socialiste. Cependant, si nous tenons compte des processus écono-
miques et sociaux ainsi que du contenu des objectifs politiques du parti, nous voyons que ces 
dix ans ne constituent pas une époque tout à fait homogène. Compte tenu de ces critères, les 
dix ans qui commencent en novembre 1956 comprennent la dernière phase de la lutte pour la 
création des bases du socialisme, et la première phase de la lutte pour l'épanouissement de la 
société socialiste hautement développée. L'époque en question se décompose donc en deux pé-
riodes, dont la première comprend encore deux sous-périodes. 
Au terme de cette division, la première sous-période s'étend du 4 novembre 1956 au dé-
cembre 1958; la seconde, de décembre 1958 au printemps 1961; la deuxième période commence 
donc au printemps 1961. 
La première partie de la première sous-période fut surtout remplie par la solution de 
problèmes relevant de la politique et du pouvoir, tandis que pendant sa seconde moitié les 
tâches économiques et culturelles passèrent au premier plan. Après la répression de la contre-
révolution, il fallait d'abord consolider le pouvoir ouvrier, réorganiser le parti, assurer la reprise 
de la production, et fonder sur des bases nouvelles la politique économique. La solution de ces 
problèmes exigeait avant tout la clarification des causes de la contre-révolution. 
La stabilisation du pouvoir ouvrier n'était possible que grâce à l'application judicieuse 
du principe léniniste de la dictature du prolétariat. En effet, une partie des problèmes découlait 
du fait que dans la situation donnée il fallait défendre la dictature prolétarienne sans le soutien 
actif de la majorité du prolétariat. Lénine avait considéré comme possible de défendre la dicta-
ture prolétarienne même dans une position minoritaire, à condition de disposer de la supériorité 
des forces au moment et à l'endroit décisifs, et à condition de pouvoir élargir ultérieurement les 
bases de masse. 
La consolidation du pouvoir ouvrier nécessitait en outre que l'exercice de la dictature 
révolutionnaire allât de pair avec le développement incessant de la démocratie socialiste et la 
consolidation de la légalité socialiste. Le développement parallèle de la dictature révolution-
naire et de la démocratie socialiste contribua au rétablissement de la confiance et à la rapide 
reprise de la production. Le parti f i t valoir son rôle dirigeant en assurant la direction du travail 
politique, et non par l'emploi de méthodes administratives. II élimina les tentatives révision-
nistes de mise en doute du rôle dirigeant du parti, et lutta en même temps contre les conceptions 
séctaires qui interprétaient le rôle du parti et de la classe ouvrière de façon mécanique. Toutes les 
mesures prises par le parti é ta ient mues par les véritables intérêts des travailleurs, mais le parti 
se gardait cependant de s'incliner devant les humeurs passagères des grandes masses. 
La conférence nationale du Parti, tenue en juin 1957, désigna le travail de construction 
économique, politique et culturelle comme les tâches les plus importantes de la lutte des classes. 
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Dans la direction économique, on procéda à de notables changements dès décembre 1956. Parmi 
ces changements, il faut rappeler la réduction du nombre des indices obligatoires pour les plans, 
l'introduction du système de participation au bénéfice, les modifications des salaires et de 
l'organisation du travail, les mesures prises pour l'amélioration de la structure de l'économie 
nationale, l'introduction de l'achat libre des marchandises dans l'agriculture. C'est à cette 
époque que fut élaboré le plan triennal pour les années 1958—1960. Les mesures dont il v i ent 
d'être question étaient très importantes tant du point de vue économique que du point de v u e 
politique; elles exercèrent une heureuse influence sur la production, sur le comportement poli-
tique des masses laborieuses et sur l'évolution de l'alliance ouvriers-paysans. 
La seconde sous-période qui commence en décembre 1958, avait pour objectif principal la 
réalisation des conditions socialistes de production dans l'ensemble de l'économie nationale. 
L'une des tâches les plus importantes découlant de cet objectif, était l'accélération de la réorga-
nisation socialiste de l'agriculture. Il fallait résoudre le plus vite possible, la contradiction entre 
d'une part, le niveau de la production industrielle et agricole, et d'autre part, le secteur socialiste 
et le secteur de la petite production marchande. 
L'achèvement de la réorganisation de l'agriculture faisait sentir son e f fe t dans le domaine 
de la politique comme dans celui de l'économie. La production réalisée dans le cadre des grandes 
exploitations socialistes favorisait le processus de développement de la nouvelle paysannerie 
socialiste ce qui eut une répercussion favorable à l'alliance ouvriers-paysans. D'autre part, le 
nouveau mode de production assura la possibilité d'une augmentation plus rapide de la produc-
tion agricole. Cette augmentation était absolument indispensable et n'aurait pas été possible 
dans les conditions assurées par un mode de production plus arriéré. L'intensification du déve-
loppement de l'ensemble de l'économie nationale exigeait également l'accélération de la produc-
tion agricole. La compétition pacifique dans le domaine de l'économie entre les deux systèmes 
mondiaux suscita des exigences accrues vis-à-vis de la production à l 'exportation ce qui nécessi-
tait un meilleur approvisionnement de l'industrie en matières premières. 
La réorganisation de l'agriculture fut menée à bien et la production agricole ne f léchi t 
pas pendant la solution de cette tâche, mais le rythme de son augmentation fut par la suite 
moindre que ce que l'on avait prévu. Il y avait plusieurs causes à cette lenteur du développe-
ment: une partie de la paysannerie ne supportait pas sans secousses le changement de son an-
cienne forme de vie et travaillait avec moins d'entrain dans les nouvelles conditions certaine-
ment favorables, mais insolites pour elle. La direction des grandes exploitations qu'étaient les 
nouvelles coopératives, l'organisation du travail, représentaient des tâches entièrement nouvel-
les dont la solution demandait également du temps. Onne pouvait pas non plus assurer d'un jour 
à l'autre les équipements adaptés aux nouvelles conditions. L'émigration de la paysannerie vers 
l'industrie et, par conséquent, le vieillissement de la population rurale étaient plus rapides que 
l'on n'avait prévu. La pénurie de main-d'œuvre qui s'en suivit ne pouvait être enrayée par 
l'intensification de la mécanisation étant donné que le manque plus général des moyens de 
production adaptés aux exigences des grandes exploitations représentait déjà une tâche di f f i -
cilement soluble pour les industries mécaniques. Il fallait réaliser de grands investissements dans 
un laps de temps court, ce qui pesait lourd sur l'économie nationale et ralentissait tout le procesus. 
La deuxième période, qui commence en 1961 et dure jusqu'à nos jours, a comme tâche 
principale la consolidation et le développement des conditions socialistes de production. Le 
Congrès du PSOH tenu en 1962 a dressé le bilan des résultats obtenus et constaté l 'achèvement 
de la construction des bases du socialisme et l'ouverture de l'époque de la construction totale 
du socialisme. Le Congrès a défini les trois tâches principales de la construction du socialisme: 
développement des bases matérielles et techniques du socialisme; consolidation des conditions 
sociales; développement de la science et de la culture. 
Le développement des bases matérielles et techniques du socialisme constitua l'une des 
tâches les plus importantes du second plan quinquennal. Il apparut à cette époque qu'étant 
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donné l'absence des réserves indispensables à une économie extensive, il fallait se tourner vers 
la réalisation d'une économie intensive. Etant donné précisément l'absence de réserves dispo-
nibles pour la production, le r y t h m e de la croissance du revenu national baissa. L'augmentation 
de la productivité devint ainsi la seule ressource du développement. 
La croissance de la production industrielle avait comme corollaire défavorable l'augmen-
tation des s tocks et des fonds de roulement. La réforme économique devint indispensable. Ayant 
reconnu ce fait , le Comité Central du PSOH adopta en décembre 1964 une résolution sur l'éla-
boration de la réforme du mécanisme économique. 
Le conférencier a passé ensuite en revue les différentes opinions concernant le moment 
où il aurait fal lu élaborer le nouveau système de la direction économique. 
En parlant de l 'évolution des conditions sociales socialistes, le conférencier a constaté 
que l 'achèvement de la construction des bases du socialisme avait assuré les conditions objec-
tives de l 'unité socialiste de la nation, mais que la consolidation de cette unité constitue encore 
une tâche à résoudre. 
La mise en valeur des idées socialistes, de la culture socialiste, de la conception socialiste 
du monde est absolument nécessaire dans tous les domaines de la vie de la société. Le dévelop-
pement de la production, des conditions économiques, politiques et juridiques, et surtout le 
démocratisme de l'ordre polit ique favoriseront le développement de la conscience et de la con-
duite socialiste. Dans la situation créée par la réforme du mécanisme économique l'accroissement 
du démocratisme prolétarien fera partie intégrale de tout le processus de développement. 
Après la conférence de H . Vass, la session d'étude a continué par des rapports annexes et 
différentes interventions. Cette série d'interventions a été ouverte par le rapport de J. Molnár 
candidat ès sciences historiques qui a parlé de «La répression de la contre-révolution de 1956 
et la consolidation». J. Molnár a précisé d'abord que la répression de la contre-révolution 
n'avait commencé qu'après la formation du gouvernement révolutionnaire ouvrier-paysan, 
c'est-à-dire après la création d'un centre révolutionnaire et d'un plate-forme idéologique. 
Le rapporteur a examiné ensuite la s i tuation politique internationale et intérieure en 
novembre 1956. Au cours de l 'analyse des interrelations entre la situation internationale et la 
situation intérieure hongroise il a souligné l'importance du soutien accordé par l 'Union Soviéti-
que et les démocraties populaires aux forces révolutionnaires hongroises. En revanche, le fait 
que la classe ouvrière hongroise n'ait pu réprimer à l'aide de ses propres forces la contre-révolu-
tion comportait dans le domaine de la diplomatie des désavantages provisoires pour les pays 
socialistes. Ces désavantages eurent des répercussions d'autant plus graves que les preuves du 
soutien accordé par les puissances impérialistes au groupe d'Imre N a g y ne purent être réunies 
qu'ultérieurement. 
En ce qui concerne l 'évolution de la s i tuation politique intérieure, il ne faut pas oublier 
que l'objectif de la contre-révolution hongroise avai t été de tromper les masses et qu'elle s'était 
appuyée sur le mécontentement réel des travailleurs. Si la terreur contre-révolutionnaire avait 
détrompé u n grand nombre de personnes et si le 4 novembre avait créé des conditions favo-
rables aux forces révolutionnaires, le trouble idéologique des masses laborieuses n'avait pas cessé. 
Le camp de la contre-révolution n'avait pas non plus abandonné la lutte après la défaite mili-
taire. Bien que l'extrême droite ait été écartée de l'action, les révisionnistes se regroupèrent et 
préparèrent différentes actions. E n s'alliant avec les éléments de droite du Parti des Petits Pro-
priétaires et du Parti National Paysan, ils créèrent une organisation illégale appelée Mouvement 
Hongrois Démocratique de l'Indépendance, et créèrent le 14 novembre le Conseil Ouvrier 
Central. Ce dernier se proposait d'organiser à l 'échelon central les conseils ouvriers à travers tout 
le pays et de regrouper les organismes contre-révolutionnaires existants , dont une partie était 
armée. Son objectif était de rétablir le gouvernement d'Imre N a g y , d'obtenir le retrait des 
troupes soviétiques, d'instaurer un régime fondé sur la pluralité des partis, et d'organiser, en 
vue de la réalisation de ces exigences, une grève nationale. 
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Cependant, les masses laborieuses se tournèrent de plus en plus contre ces activitées 
contre-révolutionnaires. Le Gouvernement Révolutionnaire Ouvrier-Paysan fut formé, et le 
7 novembre le Comité d'Action provisoire du PSOH publia son appel à la réorganisation du 
parti. Le parti réorganisé se désolidarisa des erreurs commises par le Parti des Travailleurs 
Hongrois, et en collaborant avec le gouvernement il essaya de satisfaire sans retard les exigences 
justifiées de masses laborieuses, surtout celles des ouvriers et des paysans. Pendant ce temps la 
lutte énergique continuait contre le groupe d'Imre Nagy. Assistées par les troupes de l'armée, de 
la police, et par les troupes soviétiques, les forces spéciales constituées surtout par des ouvriers 
supprimèrent les groupes contre-révolutionnaires armés. Le rétablissement total de l'ordre fut 
quelque peu ralenti par l'activité du Conseil Ouvrier Central et par le trouble idéologique qui 
se manifestait même à l'intérieur du Parti, mais ce n'étaient que des phénomènes transitoires. Le 
PSOH se renforça tant du point de v u e idéologique que de celui de l'influence exercée sur les 
masses. La résolution adoptée par le Comité Central provisoire, en décembre 1956, examina les 
causes de la contre-révolution et indiqua la direction dans laquelle il fallait chercher la solution 
des tâches politiques ultérieures. 
Dans la dernière partie de son rapport, János Molnár a constaté que la victoire totale des 
forces révolutionnaires, au printemps 1957, avait conduit au rétablissement de l'idéologie prolé-
tarienne sans aucune distorsion. La consolidation avait été rendue possible par l'application 
conséquente du marxisme, par la prise en considération des intérêts de la classe ouvrière, mais 
la condition la plus importante de la victoire avait été que le peuple hongrois avait pris position 
pour le système socialiste. 
Gy. Lázár, vice-président de l'Office National du Plan a consacré son intervention à la 
politique économique du Parti. Selon les thèses générales du Parti définies pour le domaine éco-
nomique, le développement de l'économie nationale doit être fondé sur les propres ressources du 
pays, ce qui n'exclue évidemment pas l'utilisation des possibilités réelles de la coopération inter-
nationale. Il faut assurer le développement parallèle des forces de production et du niveau de 
vie, il faut gagner constamment le soutien des masses laborieuses et il faut assurer la mise en 
application de la centralisation démocratique au cours du travail économique de l'édification du 
socialisme. Ces thèses générales, définies f in 1956 et début 1957 sont encore en vigueur de nos 
jours. Gy. Lázár a constaté que l'époque allant de f in 1956 à f in 1958, début 1959 avait, du 
point de vue économique, comme tâche principale le rétablissement des justes proportions dans 
le domaine de la production et de la répartition des biens, et que l'objectif f ixé à cette période 
était de réaliser le plus v i te possible la consolidation de l'économie et de pallier aux dangers issus 
des troubles de cette dernières. La mise en application de certaines mesures économiques judi-
cieuses, ainsi que l'aide assurée par les états socialistes rendirent possible la consolidation dès 
1957, mais on ne réussit pas à rétablir les justes proportions de la production et de la répartition. 
L'élaboration de ces justes proportions devint donc également l'objectif du plan triennal com-
mencé en 1958, avec cette modification toutefois qu'il fallait élaborer ces proportions de façon 
telle qu'elles pussent servir de base à un programme de politique économique à long terme. 
En 1959, la situation économique devint assez compliquée ce qui rendit les tâches à 
résoudre encore plus complexes. Il apparut, d'une part qu'il serait possible de dépasser les pré-
visions du plan triennal dans les domaines les plus importants, que la réorganisation socialiste 
de l'agriculture avait été commencée, et que l'on était en train d'élaborer des projets favorables 
au sein du Conseil d'Entraide Economique. En revanche, l'équilibre économique n'avait pu 
être réalisé. En effet, les résultats remarquables de la production n'avaient pas été accompagnés 
d'une évolution satisfaisante de la productivité et des coûts de production, les investissements 
n'étaient pas suff isamment concentrés et la balance du commerce extérieure était encore moins 
favorable que l'année précédente. 
Le PSOH reconnut de façon très claire les composantes de cette situation économique 
complexe et constata la nécessité pour l'avenir d'un nouveau type de travail. A l a fin de 1959 le 
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VIIe congrès du parti f ixa comme objectif l 'achèvement de la construction des bases du socia-
lisme et la transformation structurale de l'économie nationale. Le congrès déclara que la réalisa-
tion de cette tâche exigeait avant tout l'élaboration d'une structure industrielle économique, 
l'assurance des conditions de fonctionnement des grandes exploitations agricoles, le développe-
ment intensif de la production, le maintien de la balance des paiements grâce à l'intensification 
de l'exportation, l'utilisation adéquate des moyens destinés aux investissement et à la consti-
tution de réserves. 
Les résultats de cette nouvelle orientation de la politique économique apparurent pendant 
la période du second plan quinquennal. La réorganisation socialiste de l'agriculture fut achevée; 
la production industrielle et agricole ainsi que le volume des échanges internationaux augmen-
tèrent de façon sensible. Le revenu national, la consommation de la population et les fonds fixes 
augmentèrent également. A côté de ces résultats évidents on ne réussit pas à réaliser les objec-
tifs adoptés dans tous les domaines de la politique économique. Le rythme de croissance du re-
venu national n'atteignait pas le taux prévu et les biens destinés à la consommation et à l'accu-
mulation représentaient une valeur beaucoup trop élevée par rapport au revenu national dis-
ponible. La croissance de la production agricole n'atteignait pas le rythme prévu, en outre, les 
prévisions du plan concernant les coûts réels de la réorganisation ainsi que ses conséquences 
avaient été elles-même inexactes. La production ne suivait pas d'assez près les besoins, les 
stocks augmentaient de façon excessive et malgré les résultats obtenus, les structures de 
la production ne s'étaient pas transformée non plus de la façon requise par les objectifs 
adoptés. 
Le PSOH procéda à une nouvelle analyse pénétrante des défauts et les ramena aux 
causes suivantes: La ligne adoptée par le Parti n'avait pas été mise en pratique de façon satis-
faisante ni dans la planification économique, ni dans la pratique. Les facteurs économiques ca-
pables d'influencer sur la production et l'utilisation des biens n'étaient plus de nature à stimuler 
la mise en valeur des intérêts de l'économie nationale. Finalement, le système de direction était 
en partie dépassé et nécessitait une transformation. La résolution adoptée en décembre 1964 
donna les directives nécessaires à l'élimination de ces défauts; ces directives étaient conformes à 
l'esprit des décisions prises lors des VII e et VIIIe Congrès du Parti. En 1965, dernière année 
du plan quinquennal, l'amélioration était déjà sensible, l'équilibre de l'économie nationale 
devint plus stable. La réforme du système de la direction nécessitait cependant d'autres mesu-
res. Celles-ci furent prises en 1966. 
E. Gulyás, candidat ès sciences économiques, a présenté un rapport intitulé «L'impor-
tance historique de la réorganisation socialiste de l'agriculture hongroise». Au début de son inter-
vention le rapporteur a précisé que le résultat d'importance historique de la réorganisation de 
l'agriculture réside en ce qu'elle a permis de créer de grandes exploitations, et que celles-ci peu-
vent servir de cadre à une production agricole moderne, mécanisée. Eh ce qui concerne les di-
mensions des exploitations agricoles, la Hongrie s'est élevée ainsi au rang des pays les plus dé-
veloppés. Ce fait est capital du point de vue de l'évolution ultérieure, même si sous d'autres 
rapports l'agriculture hongroise aceuse un certain retard. La tendance à la concentration des 
propriétés foncières est également présente dans la plupart des pays capitalistes. Parmi les pays 
socialistes, la petite production marchande n'est plus prépondérante qu'en Pologne et en 
Yougoslavie. Si les résultats de la production agricole ne sont pas, à l'heure actuelle, moins bons 
dans ces deux pays qu'en Hongrie, cette situation sera, à long terme, certainement désavanta-
geuse à leur développement économique. 
L'un des critères de la réussite de la réorganisation de l'agriculture est son influence sur 
la production, la production marchande et les exportations. Compte tenu des résultats obtenus 
dans ces différents domaines, la réorganisation a été certainement une réussite. Mais le volume 
des investissements réalisés dans l'agriculture n'est pas encore satisfaisant, compte tenu surtout 
des besoins déterminés par l'équipement moderne. Nous devons compter avec l'arriération de 
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notre agriculture et avec le fait que l'utilisation de la technique moderne et des résultats scienti-
f iques exige des investissements considérables. 
D u point de vue des rendements des récoltes nous sommes en retard par rapport aux pays 
développés, et si nous avions maintenu les petites exploitations, nous n'aurions eu aucune 
chance de combler ce retard. Grâce à la réorganisation socialiste ce n'est plus qu'une question 
de temps. Le développement est d'ores et déjà spectaculaire dans plusieurs branches de l'agri-
culture. Entre 1961 et 1965, l 'augmentation de la production marchande agricole dépassait de 
loin l'augmentation de la production. Ceci est un succès précieux du point de vue de l'alliance 
ouvriers-paysans et son importance est également grande pour le commerce extérieur. L'accrois-
sement de la production marchande assure l'augmentation des exportations sans demander 
beaucoup d'importations et contribue ainsi dans une large mesure à l'équilibre du commerce 
extérieur. La réorganisation a été également favorable du point de vue de la productivité du 
travail: la valeur de production brute par travailleur agricole était en 1965 plus de deux fois plus 
élevée qu'en 1949. La productivité agricole s'est ainsi approchée de la productivité industrielle. 
La diminution sensible de la population active agricole par rapport à la population active 
totale est un autre effet heureux de la réorganisation. Etant donné que la proportion des tra-
vailleurs agricoles est toujours en rapport inverse avec le développement d'un pays, cette 
tendance du développement est incontestablement heureuse et nécessaire. L'émigration rurale, 
conduisant à la réduction du nombre des travailleurs agricoles, est donc un phénomène indiscu-
tablement sain. Mais le départ massif des jeunes et, par conséquent, le vieillissement de la popu-
lation rurale peuvent avoir des conséquences défavorables. 
En terminant son rapport E. Gulyás a constaté que la transformation des rapports de 
production a été achevée en 1961, mais que l'évolution de la grande exploitation agricole est en-
core loin d'être terminée. Ce processus est lent, les résultats n'apparaissent que très progres-
s ivement . Il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agit là d'une transformation historique qui 
représente le chemin de l'avenir. 
Madame A. Mód, candidate ès sciences économiques, a consacré son rapport aux change-
ments de structure de notre société. Elle a fait l'analyse détaillée de l'évolution de la proportion 
et de la composition de la population active. Entre 1949 et 1965, l 'augmentation de la popula-
tion active a été presque une fois et demi plus élevée que pendant les 20 années qui précèdent la 
libération. Bien qu'il s'agisse là d'un processus en général favorable, cette intensité de l'augmen-
tat ion a suscité un certain nombre de problèmes à résoudre. Le nombre de la population active a 
dépassé le niveau nécessaire et économiquement justifié. La production des biens n'a pas aug-
menté à la même cadence que le nombre des travailleurs. La rapide insertion des femmes à la 
production est devenue l'une des causes de la baisse de la natalité. 
En examinant les changements survenus dans les rapports des différentes catégories de 
la population active, on peut enregistrer les processus suivants: la proportion des salariés (toutes 
catégories) par rapport à la population active est passée de 56% en 1941 à 60% en 1965. Dans 
cette catégorie, la proportion des ouvriers est passée de 30% en 1949 à 45% en 1965, celle des 
travailleurs intellectuels, de 6% en 1941 à 15% en 1965, celle des retraités, de 4 % en 1941 à 
15% en 1965. La proportion des indépendants est tombée de 55% en 1949 a 2% en 1965; cette 
réduction est due principalement à la réorganisation socialiste de l'agriculture. 
Les changements survenus dans les rapports des catégories de la population active, pour 
être favorables, ne sont pas moins exempts de problèmes. Le départ massif des jeunes de l'agri-
culture peut avoir des conséquences nuisibles: il fait augmenter la catégorie des salariés et peut 
conduire à la stagnation de la production agricole. La proportion relativement élevée des em-
ployés de bureau est également défavorable du point de vue de l'évolution de l'économie. 
La conférencière a passé ensuite en revue la répartition de la population selon les classes 
sociales et sa stratification selon les professions. Les ouvriers (toutes catégories) constituent à 
peu près la moitié, les travailleurs de l'agriculture un tiers de la population. Les différences de 
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evenu entre groupes comparables des différentes classes ne sont pas importantes, tandis que 
ces différences sont sensibles entre les groupes constitués selon le caractère de l'activité. Selon 
ce dernier regroupement, les revenus les plus élevés reviennent aux personnes remplissant des 
postes de direction, à certains intellectuels, dans une moindre mesure aux ouvriers qualifiés, et 
encore moins aux travailleurs agricoles. Grâce à l'extension de la scolarité, les différences de 
niveau culturel ont sensiblement diminué. Mais les différences selon les couches professionnelles 
sont toujours considérables, et la reproduction de cette différence de niveau n'a pas été entière-
ment éliminée. Les enfants de parents ayant une haute scolarité font plus souvent des études 
supérieures que les enfants de parents moins scolarisés. 
E n parlant de la composition sociale des différentes couches professionnelles, la conféren-
cière a constaté que les dirigeants et les intellectuels sont en 40% d'origine ouvrière et 25% d'ori-
gine paysanne. Les ouvriers sont plus souvent issus de familles paysannes que de familles ouvriè-
res. La paysannerie constitue une couche stable de ce point de vue, les paysans sont presque 
tous issus de familles paysannes. En ce qui concerne le passage d'une couche à l'autre, on n'a pu 
observer ces derniers temps qu'une tendance ascendante; au niveau des groupes on ne peut pas 
parler de déchéance. Dans la structure actuelle de la société, les représentants des «couches 
intermédiaires» sont nombreux. Parmi les familles ayant plusieurs membres actifs la proportion 
des familles représentant une seule couche est relativement basse (30%). Mais seules les couches 
socialement proches les unes des autres sont représentées à l'intérieur d'une même famille. L'as-
cension sociale a suivi jusque maintenant un mode extensif: compte tenu de leur niveau culturel 
et f inancier ainsi que de leur mode de vie, de grandes masses sont passées à des couches supérieu-
res. E n revanche, c'est le mode intensif du développement qui doit prévaloir dans les temps à 
venir de façon a ce que les différentes couches s'élèvent dans leur ensemble à un niveau supérieur. 
Pour terminer son rapport, Madame A. Mód a précisé que la structure sociale telle 
qu'elle se dégage de ces analyses et les problèmes qui s'y rattachent indiquent clairement qu'il 
convient d'élaborer une économie plus eff icace, grâce à l'élaboration d'une meilleure direction 
économique et à l'élargissement du démocratisme socialiste. 
T. Kiss, candidat ès sciences économiques a présenté un rapport intitulé «La Hongrie et 
le Conseil d'Entraide Economique». Dans l'introduction de son rapport il a montré que la situa-
tion économique et la politique sont en étroite relation au niveau international. Les activités du 
Conseil d'Entraide Economique dépendent tant de la vie économique et politique des pays so-
cialistes, de la compétition économique avec les pays capitalistes, que de l 'évolution de la situa-
tion politique internationale. 
L'économie des pays membres du Conseil d'Entraide Economique a connu jusqu'à ces 
derniers temps un développement extensif. La pénurie en capitaux et le chômage latent ont sti-
mulé le développement des branches nécessitant moins d'investissements et beaucoup de 
travail. Les réserves en matières premières des industries de transformation commencent ce-
pendant à s'épuiser, la phase du développement extensif touche à sa f in et cette circonstance 
entraîne certains problèmes dans la coopération des pays membres du Conseil d'Entraide Eco-
nomique. 
Pour la Hongrie, la participation aux activités de cet organisme est indiscutablement 
avantageuse. Nos possibilités d'exportation de machines vers les pays capitalistes sont assez 
restreintes. Or, l'efficacité économique de l'exportation dans le domaine de la construction 
mécanique est beaucoup plus élevée que celle de l'exportation des produits agricoles. Aussi 
la coopération au sein du Conseil d'Entraide Economique a-t-elle un rôle décisif en ce que la 
proportion de l'exportation des matières premières et produits agricoles est tombé de 81,5% en 
1938 à 46% en 1965, tandis que l'exportation des machines s'est élevée de 9 ,3% en 1938 à 
32,7% en 1965. Le Conseil d'Entraide Economique a donc permis de transformer de façon 
avantageuse la structure des exportations et constitute par là un facteur important de l'évolu-
tion favorable de l'ensemble de l'économie nationale. 
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Le rapporteur a discuté ensuite certaines opinions exprimées par E. Gulyás concernant 
l'agriculture. 
Le rapport de B. Köpeczy, professeur à l'université, membre correspondant de l'Acadé-
mie, était intitulé «Dix ans de développement de notre vie culturelle». Dans l' introduction de 
son rapport le professeur Köpeczi a constaté que la suppression de l'hégémonie culturelle des 
classes régnantes est l'un des résultats les plus remarquables de la période qui s'ouvre avec la 
libération. Cependant, la polit ique dogmatique a fait sentir ses effets néfastes même dans ce 
domaine. Pendant les dix dernières années on s'est efforcé de donner un nouveau contenu et 
de nouvelles méthodes à la politique de l'instruction populaire. 
Plusieurs facteurs, se répercutant de façon directe ou indirecte sur la vie culturelle, ont 
favorisé l'épanouissement de la révolution culturelle. Ces facteurs sont le développement de la 
vie économique, l 'augmentation du niveau de vie, la transformation socialiste du village, le 
développement de la technique. Le nombre des abonnés à la Télévision est à l'heure actuelle 
voisin du million, celui des abonnés à la Radio s'élève à presque deux millions et demi; plus de 
deux millions de personnes participent tous les ans à l'enseignement scolaire ou extrascolaire. 
Les achats de livre ont quintuplé pendant les dix dernières années; le nombre des auditeurs de 
concerts et des visiteurs de musées a considérablement augmenté. Seul le public des théâtres et 
des cinémas a diminué, mais cela s'explique par l'influence de la télévision. 
Le niveau de la culture générale a donc sensiblement augmenté, mais le développement 
culturel des différentes couches n'est pas devenu un processus continu. L'enseignement géné-
ral de 8 classes a été suivi par 53 ,1% des travailleurs industriels, 2 0 % des travailleurs agricoles. 
51% des ouvriers et 14% des paysans lisent régulièrement des livres. Il ressort de ces données 
qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le niveau de culture général. 
Changement positif de notre politique culturelle: on s'efforce de plus en plus d'être 
exigeant et moderne dans le domaine de l'instruction populaire. L'organisation de discussions 
ouvertes est également une nouvelle et fructueuse méthode pour exercer une influence sur la 
manière de voir des écrivains et des artistes aussi bien que sur celle de l'opinion publique. Il 
faut lutter avec ces méthodes e t avec d'autres pour gagner le public dans une situation où d'une 
part, nombreux sont ceux qui réclament, surtout dans le domaine des genres mineurs, les formes 
anciennes et des productions sans valeur artistique, et d'autre part, certains intellectuels subis-
sent l'influence de tendances philosophiques et artistiques bourgeoises. Il faut voir cependant 
que pendant ces dix dernières années la forces des idées socialistes s'est fait sentir plus vigou-
reusement qu'auparavant. Malgré certaines réserves éventuelles, la plupart des créateurs sont 
favorables à la construction du socialisme, et nous sommes redevables à cçt état des choses à la 
consolidation du système socialiste, mais aussi à la réalité sociale qui s'épanouit grâce à la 
politique du Parti, et à la lut te idéologique menée contre les conceptions bourgeoises. L'art et 
la littérature socialistes ont connu un véritable renouveau et obtenu une estime certaine au 
niveau international. Le développement n'est évidemment pas homogène. Plusieurs tendances 
se sont formées et certaines d'entre elles ne sont pas entièrement en accord avec l'idéologie de la 
classe ouvrière. Le développement allant dans le sens du rapprochement est cependant évident 
même dans ces cas. 
A l'issue de son rapport, le professeur Köpeczi a constaté qu'au moment de l'élaboration 
de son programme culturel, le Parti avait eu beaucoup de difficultés à surmonter. Néanmoins, 
ce programme et la déterminations des objectifs principaux se sont révélés justes. E n ce qui 
concerne les tâches à résoudre dans l'avenir, il convient d'une part de déterminer de façon plus 
claire le caractère socialiste de notre culture, et de consacrer encore plus d'attention au travail 
d'instruction populaire. 
Le rapport d'L Szenes, professeur adjoint à l'Université, a été consacré à la réorganisa-
tion du Parti et à l'élaboration de sa ligne politique. La transformation du Parti des Travail-
leurs Hongrois avait commencé dès l'été 1953, et , sous l'influence du X X e Congrès du Parti 
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Communiste Soviétique, on fit en 1956 un sérieux effort pour combattre le dogmatisme et le 
révisionnisme. La contre-révolution qui éclata en automne 1956 exigeait des mesures révolu-
tionnaires énergiques. L'aile révolutionnaire du Parti, dirigée par János Kádár, donna une 
nouvelle direction au Parti et le réorganisa après la répression de la contre-révolution. Il était 
besoin d'un parti comptant moins de membres, mais unique et travaillant avec de nouvelles 
méthodes. 
Le PSOH constata qu'à la suite des erreurs commises par le passé le contact entre le 
pouvoir d'état et les masses s'était relâché ce qui avait pour conséquence l'affaiblissement pa-
rallèle du pouvoir d'état . Par conséquent, il fallait renforcer ce pouvoir et rétablir ses contacts 
avec les masses. Pour résoudre cette tâche il fallait rendre l'état plus ouvert, élargir les organi-
sations de masses, ressusciter la confiance vis-à-vis des masses laborieuses et combattre les 
conceptions ennemies. Il va sans dire qu'à côté de l'élargissement du démocratisme, il n'était 
pas possible d'abandonner la lutte conséquente contre les ennemis. L'activité de répression de la 
dictature prolétarienne se dirigea cependant exclusivement contre ces éléments, et jamais contre 
les personnes induites en erreur. A l'égard de ces dernières on appliqua toujours la politique de 
persuasion. 
Le rapporteur a passé en revue de façon détaillée les méthodes et les résultats du travail 
politique. C'est la consolidation de la dictature prolétarienne qui témoigne le mieux des succès 
obtenus. 
I. Szabó, académicien, directeur de l'Institut des Sciences Juridiques de l'Académie des ' 
Sciences de Hongrie, a consacré son rapport au développement de la démocratie socialiste. Il a 
d'abord fait l 'analyse de la notion de démocratie, puis celle de la démocratie socialiste. La dé-
mocratie socialiste est caractérisée par le fait qu'elle fait accéder l'immense majorité de la so-
ciété à la démocratie de l'état et qu'elle élargit par là les formes traditionnelles de la démo-
cratie. 
On enregistre pendant ces derniers dix années un développement considérable de la 
démocratie socialiste. Le système de contrôle populaire a été introduit par la loi de 1957. On a 
v u naître le système juridique socialiste, on a refondu les codes les plus importants, on a procédé 
à la démocratisation du système de juridiction. La mise en application du système de contrôle 
populaire, ainsi que d'autres mesures, ont eu pour conséquence que certaines fonctions de l'état 
sont passées à des organismes sociaux. On a pu assister ainsi à la réunion d'éléments relevant de 
l'état et d'éléments relevant du domaine social. Tandis que ce processus a d'un côté renforcé le 
système social, il est devenu, d'un autre côté, source de nouveaux problèmes. 
Le rapporteur a passé ensuite en revue les problèmes se rattachant à la préparation d'une 
nouvelle constitution. Il est pour le moment difficile de décider si la nouvelle constitution doit 
seulement concerner l'organisation de l 'Etat , ou si elle doit au contraire se préoccuper de l'en-
semble du mécanisme de la société. L'élaboration d'un point de vue adéquat nécessitera pro-
bablement la collaboration de juristes et de philosphes. 
La modif icat ion de la direction économique rend nécessaire la modification des domaines 
relevant des ministères, organes supérieurs de la direction économique. Il faut redéfinir dans ce 
contexte le rôle économique des syndicats. Etant donné cependant, que les conditions sociales 
ne subissent pas de changements fondamentaux, la tâche principale ne consiste pas à procéder 
à des modifications à tout prix, mais à développer de façon rationnelle la démocratie socialiste, 
tout en réalisant les modifications qui s'imposent. 
Gy. Szántó, candidat ès sciences historiques, a parlé dans son rapport de la situation 
internationale de la République Populaire Hongroise. Dans les conditions graves traversées par 
le pays en novembre 1956, l'une des plus importantes tâches de la consolidation était de remettre 
en ordre notre s ituation internationale. Malgré certaines erreurs dogmatiques, issues de certai-
nes opinions sectaires, on peut considérer la politique étrangère hongroise de la période anté-
rieure à la contre-révolution comme fondamentalement juste. Mais les forces contre-révolution-
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naires mirent précisément à profit les erreurs sectaires et revendiquèrent que la Hongrie rompît 
ses relations avec l'Union Soviétique et les démocraties populaires, et finirent par exiger l'inter-
vention des forces impérialistes. 
Le gouvernement ouvrier-paysan formé en novembre 1956 prit pour base de sa politique 
étrangère l'amitié et la collaboration avec l 'Union Soviétique et les pays socialistes, parce qu'il 
se rendait justement compte de ce que l'indépendance nationale au meilleur sens du terme ne 
pourrait contredire l'internationalisme prolétarien. Ce principe de politique étrangère est en 
accord avec le soutien des mouvements de libération nationaux et des nouveaux pays démocra-
tiques, et il ne contredit pas la politique de coexistance pacifique avec les pays ayant un système 
social différent. La justesse de cette politique étrangère, ainsi que le soutien accordé par l'Union 
Soviétique et les démocraties populaires, assurèrent au bout de quelques années à la Hongrie un 
entier succès; à l 'ONU, la question hongroise fut définitivement retirée de l'ordre du jour en 
1963, l'autorité internationale de la Hongrie se renforça. 
Le rapport a passé ensuite en revue les tâches de la politique étrangère hongroise. L'une 
des plus importantes de ces tâches est de renforcer la paix dans la vallée du Danube. Af in de 
réaliser cet objectif, la Hongrie, membre du pacte de Varsovie, doit entretenir de bonnes rela-
tions avec les pays occidentaux voisins. D'un autre côté, nous devons nous aussi participer à 
la lutte contre les milieux militaristes ouest-allemands, sans nous refuser toutefois éventuelle-
ment à établir des relations utiles avec l'Allemagne de l'Ouest. La réalisation de nos aspirations 
sera facilitée par le fait qu'à l'heure actuelle nous voyons se renforcer dans la plupart des pays 
occidentaux les partisans de la détente internationale, du développement des relations entre 
états et de l'indépendance des pays. De même que les autres pays socialistes, la République 
Populaire Hongroise considère comme de son devoir d'aider le Vietnam en lutte dans le domaine 
économique, politique et diplomatique. 
Gy. Szántó a. pour terminer, passé en revue les relations de la Hongrie et des nouveaux 
pays indépendants. 
S. Varga, vice-recteur de l'Université des Sciences Economiques Karl Marx, a consacré 
son rapport au développement des sciences économiques en Hongrie. Au début de son rapport il 
a constaté que les recherches dans le domaine des sciences économiques avaient été pendant 
longtemps condamnées à la stagnation, mais sous l'influence des conditions favorables nées 
pendant ces dix dernières années cette branche de la science a également commencé à se déve-
lopper et on peut se féliciter dès maintenant de certains résultats importants. A l'heure actuelle, 
plusieurs centaines de chercheurs travaillent à l 'Institut des Sciences Economiques de l'Acadé-
mie des Sciences de Hongrie, aux différentes chaires d'université, dans d'autres inst ituts de 
recherches-, dans les ministères et les grandes entreprises industrielles. Le nombre des publica-
tion ainsi que leur niveau scientifique ne cessent d'augmenter. Les résultats obtenus au cours 
des recherches ont éveillé l'intérêt des spécialistes à l'étranger. 
La réforme du mécanisme économique reflète également le développement des sciences 
économiques. En effet, des spécialistes de la théorie et de la pratique de l'économie ont également 
apporté leur concours à son élaboration. En dehors des résultats hongrois, ces spécialistes se 
sont également appuyés sur les recherches économiques poursuivies dans les autres pays so-
cialistes. 
Bien que les résultats soient indiscutables, le fait que les objectifs de l'économie nationale 
et le travail de recherche ne sont pas toujours en harmonie, soulève encore aujourd'hui un 
certain nombre de problèmes. 
J. Szigeti, directeur de l'Institut de Philosophie de l'Académie des Sciences de Hongrie, 
a consacré son rapport au développement des recherches philosophiques pendant ces dix der-
nières années. Parallèlement aux périodes de l'histoire de cette époque, il a distingué trois 
phases des recherches philosophiques. Dans la première phase la tâche principale de la philoso-
phie était de donner, conformément à la ligne générale du Parti, une réponse adéquate aux pro-
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blêmes posés par l 'évolution de la société. C'est pendant cette phase également qu'a eu lieu la 
critique de György Lukács. Le rapporteur a présenté en détail les principes de cette critique. 
Dans cette première phase on a réussi à élaborer la ligne générale convenable, dans la seconde 
phase, il fallait élaborer, à l'intérieur de cette ligne générale, les méthodes adéquates. C'est à 
ce propos que l'on a posé le problème de la spécialisation des philosophes, celui des prises de 
position vis-à-vis des différentes tendances de la philosophie bourgeoise, et f inalement celui des 
dispositions à prendre pour combattre le «nationalisme provincial» et le «cosmopolitisme pro-
vincial». Après la recherche des voies qui a caractérisé ces deux premières phases, et dont on 
peut dire qu'elle a été couronnée de succès, le temps est venu pour la création de nouvelles œu-
vres philosophiques. A ce propos J. Szigeti a passé en revue les problèmes actuels de la recherche 
philosophique et les plus importants ouvrages philosophiques. 
E. Pamlényi, chef de section de l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de 
Hongrie s'est occupé des dix dernières années de la science historique. En se rattachant au 
travail idéologique du Parti, l'histoire hongroise a considéré pendant ces dix dernières années 
comme sa tâche principale la sauvegarde de la pureté et la mise en application de la conception 
marxiste de l'histoire, la lutte contre la propagation des conceptions dogmatiques et révision-
nistes. Les historiens se sont efforcés d'épurer la science historique des erreurs et des déforma-
t ions dogmatiques, tout en conservant les résultats positifs et — du point de vue de la théorie 
marxiste — satisfaisants de l'époque antérieure. 
En parlant des travaux réalisés pendant ces années, le rapporteur a passé en revue les 
recherches consacrées aux différentes époques historiques. Toutes les périodes de notre histoire ont 
été représentées dans les thèmes de recherches, depuis la formation du féodalisme jusqu'à l'his-
toire de la démocratie populaire. Les chercheurs ont consacré cependant une attention parti-
culière aux domaines qui n'avaient pas encore été élaborés, ou qui n'avaient pas été élaborés 
de façon satisfaisante, par l'histoire marxiste. Un grand nombre de publications témoignent des 
résultats obtenus: ouvrages synthétiques, publications de sources, essais, dont le niveau té-
moigne également du développement réalisé. 
Les nouveaux problèmes historiques et les nouvelles branches de recherches ont rendu 
nécessaire l'élaboration de nouvelles méthodes. La comparaison internationale, l'utilisation des 
nouvelles méthodes des statistiques et de la sociologie historique, ont déjà permis d'obtenir 
des résultats importants . Il y a de plus en plus d'intérêts pour la mise en application de métho-
des complexes. Pendant ces années, le développement de notre science historique s'est égale-
ment traduit par l'enrichissement des genres pratiqués. Le nombre croissant des biographies et 
des essais historiques, des ouvrages de vulgarisation de niveau élevé, permet aux lecteurs non-
spécialistes d'entrer en contact avec la science historique, à un niveau et dans une conception 
satisfaisants. Pour terminer, le rapporteur a évoqué les discussions entre historiens, discussions 
qui se sont développées ces dernières années afin de tirer au clair certains problèmes d'intérêt 
fondamental, et dont on peut espérer qu'elles serviront de point d'appui aux recherches ulté-
rieures. 
Après la présentation des rapports annexes, Henrik Yass a répondu aux questions 
posées. 
C'est D. Nemes, académicien, directeur en chef de l'Institut d'Histoire du Parti, 
qui a tiré les conclusions de la session d'étude. Il a constaté que cette session d'étude, 
même si elle n'était pas en mesure d'être exhaustive, a souligné les caractéristiques les 
plus importantes de l'histoire de ces dix dernières années. Il est apparu de façon évi-
dente que l'élaboration à un niveau élevé des problèmes de l'histoire exige des recherches 
complexes, et cette constatation est particulièrement valable pour les thèmes d'histoire con-
temporaine. 
On peut considérer comme un important résultat de la session d'étude le fait que les 
rapporteurs se soient efforcés de montrer la vérité historique, et de s'en inspirer pour résoudre 
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les problèmes actuels, en exposant aussi bien les phénomènes favorables que les phénomènes 
défavorables. C'est ainsi qu'ils ont dévoilé l'inexactitude des assertions d'un grand nombre de 
publications parues en Occident, dont l'objectif est précisément de déformer et de falsifier les 
événements hongrois de ces dix dernières années. 
Colloque International sur l'histoire des pays danubiens 
entre 1938 et 1945 
Le Comité International d'Organisation des conférences pour l'étude de l'histoire de la 
Résistance européenne avait décidé, l'été de 1965, lors de sa session à Vienne, tenue simultané-
ment avec le Congrès International des Sciences Historiques, de confier la préparation de ses 
prochaines conférences scientifiques, organisées sous forme de colloque, aux organes de la 
science historique hongroise. Le sujet de ce colloque avait été précisé sous le titre: «Les pays 
danubiens — des accords de Munich à la f in de la deuxième guerre mondiale. Occupation et 
Résistance.» 
Pour donner suite à cette honorable invitation, l ' Inst i tut des Sciences Historiques de 
l'Académie des Sciences de Hongrie, l ' Inst i tut d'Histoire du Parti près du Comité Central du 
Parti Hongrois Socialiste Ouvrier, l ' Inst i tut et le Musée d'Histoire Militaire, ainsi que la 
Fédération des Partisans Hongrois ont organisé cette conférence internationale dont les sessions 
eurent lieu à Budapest du 13 au 15 octobre 1966. Figuraient au programme deux sphères 
de problèmes étroitement liées: pour commencer on a soumis à l 'analyse la politi-
que que les grandes puissances avaient , dans la période indiquée, pratiquée à l'égard 
des pays danubiens, puis on en vint à l'examen des quest ions historiques caractéristiques 
des Etats danubiens et balcaniques; l 'accent a été mis sous ce rapport sur les mouvements de 
résistance. 
Ce colloque qui a mérité, à juste titre, le vif intérêt des historiens hongrois, a réuni une 
cinquantaine de participants étrangers. La délégation bulgare était conduite par N. Gormenshi, 
celle tchécoslovaque par A. Sneidarek; la France était représentée par M. Baumont et H. 
Michel; la délégation yougoslave était conduite par J. Maryanovitch; celle polonaise par S. 
Okecki; la délégation de l'Allemagne fédérale par H. Krausnick; l'italienne par F. Parri; la 
roumaine par I. Popescu-Pufuri; la soviétique par J. A. Boltine. La participation du sénateur 
F. Parri, personnalité marquante de la Résistance italienne, président du Comité d'Organisa-
tion International des Conférences d'Histoire de la Résistance n'a fait que souligner l'importance 
scientifique et politique de ces entretiens. Le comité pour l'étude de l'histoire de la deuxième 
guerre mondiale était représenté par son secrétaire général, H. Michel, la Commission Inter-
nationale d'Enseignement de l'Histoire près de l 'UNESCO par l'historien belge, B. Gheysens. 
Étaient également présents à ce colloque des historiens venus de la République Démocratique 
Allemande, de l'Autriche et des Etats-Unis d'Amérique. 
Après le discours d'ouverture de H. Vass, directeur de l'Institut d'Histoire du Parti près 
le CC du PHSO, président du comité de préparation, M. le sénateur F. Parri a salué les partici-
pants et ouvert le débat sur la base de comptes rendus, résumés pour l'essentiel aussi en oral. 
Dans leur majorité, ces rapports étaient de volumineuses études qui, fondées sur une riche 
documentation, abordaient leur sujet en procédant à une analyse approfondie, et le présen-
taient sous multiples aspects . 
Le premier de ces rapports qui s'étaient proposés de jeter de la lumière sur les relations 
des grandes puissances et des pays danubiens entre 1938 et 1945, a été consacré à l'analyse de la 
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politique de l'Allemagne nazie dans le territoire de l'Europe sud-orientale, espace qui lui était 
particulièrement important, aussi bien du point de vue de l'économie de guerre que de celui 
d'une base d'opérations militaires antisoviétiques. Afin de pouvoir procéder à des examens plus 
minutieux dans le cadre donné du rapport et pour mieux dégager les traits caractéristiques de la 
politique de pouvoir et d'alliance des nazis, l'auteur de cette étude, l'historien ouest-allemand 
M. Broszat rétrécit dans le temps le domaine fort large de son sujet aux années allant de 1938 à 
1941 et il le limite dans l'espace à la Hongrie et à la Roumanie. Bien que ce rapport ne com-
portât que relativement peu de données nouvelles, la confrontation conséquente — se limitant 
aux caractéristiques majeures de la politique extérieure et intérieure roumaine et hongroise aux 
étapes de la période examinée, s'avère être une méthode fort instructive, appelée à y attirer 
l'attention sur un grand nombre de corrélations, d'identités et de divergences. L'auteur caracté-
rise la politique allemande alors appliquée à l'égard de la Hongrie et de la Roumanie comme 
telle ayant, de plus en plus souvent, recours à des moyens de coercition afin de subordonner 
ces pays à ces projets de pouvoir, de mettre à son profit leurs ressources économiques et leur 
imposer d'abord l'alliance politique, puis la coopération militaire; il porte une vive attention au 
différend éclaté entre les deux pays au sujet des territoires et attribue une grande importance à 
cette rivalité qui s'était déclenchée entre eux pour s'assurer les faveurs de l'Allemagne, facteurs 
ayant grandement encouragé la pénétration des Allemands dans ces deux pays; il est fort habile 
à décrire le cynisme que reflétaient les promesses allemandes relatives à la réorganisation de 
l'Europe sud-orientale, les diverses prises de position et les décisions qui, formulées sans aucune 
base de principe, étaient susceptibles, à l'heure, de satisfaire le mieux possible les intérêts des 
Allemands. En fait, le rapporteur décrit de manière pertinente les rapports qui existaient entre 
la politique nazie et les mouvements de l'extrême-droite des deux pays en question et relate les 
relations que cette même politique avait établies avec les «groupes ethniques» allemands de 
Hongrie et de Roumanie: c'étaient là des moyens d'une pression à exercer sur les deux gouver-
nements dans le but de faire prévaloir les revendications de la politique de domination hitlé-
rienne. L'objectivité de l'historien ouest-allemand réussit à donner un exposé critique de la 
politique que l'Allemagne nazie avait pratiquée dans le Bassin danubien: cependant des réserves 
doivent être exprimées quant à la présentation de la politique hongroise et roumaine de la 
période donnée: la communication a accentué en effet l'adaptation forcée des dirigeants de ces 
deux pays à la prédominance allemande et ne relève pas leur propre responsabilité; fait qui 
ne saurait aucunement être négligé. 
Le rapport de V. L. Israélian s'est occupé de la politique étrangère que, dans les années 
de la seconde guerre mondiale, l'Union Soviétique avait suivie à l'égard des pays danubiens. Au 
cours de la première phase de la guerre, cette politique s'était proposée d'entraver l'extension 
de l'agression nazie et de soutenir, dans la mesure du possible, les Etats danubiens dans la 
défense de leur indépendance nationale. Cependant, ces efforts n'avaient pas enregistré les 
résultats espérés, car les réactionnaires cercles dirigeants de ces pays étaient rattachés par des 
liens trop solides à l'Allemagne fasciste, dont les positions se virent encore renforcées à la suite 
du succès de leur campagne poursuivie en Europe occidentale. La Bulgarie accepta l'occupation 
militaire de ses territoires, la Yougoslavie tomba victime de l'agression, la Hongrie et la Rou-
manie se rallièrent à l'Axe d'une manière telle qu'elles avaient leur part à la campagne livrée 
contre l'Union Soviétique. La seconde étape de la politique étrangère soviétique pendant la 
seconde guerre mondiale est celle qui couvre les années de la Grande Guerre Patriotique: à 
l'encontre de la première étape présentée sous la forme d'une esquisse servant d'introduction, 
celle-ci constitue l'object d'une analyse plus fouillée. Pour commencer, le conférencier a abordé 
le problème de savoir, quelles furent les mesures prises au cours de ces aimées par l'Union So-
viétique afin de préparer le rétablissement de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie anéanties 
par les Allemands et consacre dans la suite un examen tout aussi détaillé aus efforts que l'Union 
Soviétique avait déployés pour encourager la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie qu'elles 
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se détachent à la suite du tournant, survenu dans le cours des opérations militaires de leur allié 
allemand. Le rapport décrit d'une manière fort nuancée les différends qui, à propos de toutes 
ces questions, avaient surgi au sein de la coalition antihitlérienne: la politique étrangère sovié-
tique soutenait les forces progressistes de ces pays, tandis que leurs anciens régimes, tout en 
cherchant à se maintenir, ont eu recours à l'appui de l'Angleterre et des Etats-Unis d'Améri-
que, et fondaient leurs esprits sur la désagrégation de la coalit ion. Ce fut un succès notable de la 
politique extérieure de l 'Union Soviétique que, malgré les divergences survenues, elle sut assu-
rer, en fin de compte dans tous les problèmes essentiels et non en dernier lieu aux pourparlers 
de l'armistice, une prise de position unanime des puissances coalisées; elle réussit également à 
mettre en échec ces projets de confédération qui ne v isa ient qu'à la création d'un «cordon 
sanitaire» antisoviétique. Pour terminer, le rapport s'étendit à la libération des pays danubiens 
par les troupes soviétiques, ce qui donna feu vert à leur évolut ion démocratique populaire, et 
f it mention de ce notable appui que la politique étrangère de l 'URSS fournit à ce développement 
qui allait toujours en s'élargissant. 
Dans son rapport intitulé «La Grande Guerre Patriot ique de l'Union Soviétique et la 
libération des pays danubiens», J. A. Bottine à examiné la situation de chacun de ces pays et en 
a souligné les divergences observables sur le plan de polit ique militaire et les changements qui 
y sont accomplis d'une part sous l'effet des opérations de guerre en général et grâce à la situation 
formée sur le front soviét ique, et d'autre part sous l'effet de la résistance intérieure; il n'omit pas 
de démontrer les corrélations et les interactions qui existaient entre ces deux conditions de la 
libération des pays danubiens; en procédant à une confrontation particulièrement convaincante 
de l 'exemple de la Hongrie et de la Yougoslavie, il a relevé que bien que ces facteurs eussent une 
importance différente selon les pays, le rôle que la guerre nationale de l 'Union Soviétique à 
joué dans la libération du Bassin danubien n'en reste pas moins notable. Ce rapport comportait 
nombre de points de contact avec celui de M. Israélian, mais ici les différentes notables démar-
ches de la politique étrangère soviétique étaient éclairées surtout du point de vue de la politique 
militaire; telles les relations de haute importance établies avec le gouvernement tchécoslovaque 
d'émigration et avec le front de libération nationale de Yougoslavie , la préparation des circon-
stances permettant la dissidence roumaine, l'effet encourageant que la déclaration de guerre 
soviétique à la Bulgarie exerçait sur les forces révolutionnaires internes facilitant la rapide 
expulsion des forces d'occupation allemandes, etc. 
La politique danubienne de la France a été développée par M. Baumont; en guise d'intro-
duction, le rapporteur à d'abord analysé la politique française dans la période de Munich et con-
staté qu'elle s'était adaptée à la conception anglaise chamberlainienne. Conséquence tragique 
de cette politique, la Tchécoslovaquie, ayant pris conscience de son complet état d'abandon, 
amorça un tournant catégorique pour éviter, de la sorte, l'occupation allemande. A cette 
époque, l'objectif de la politique française était de gagner du temps, car c'était sa seule possibi-
lité d'avoir l'espoir de réorganiser en une armée moderne, capable de résister à l'agression, ces 
troupes entièrement conditionnées pour la défensive. C'est là que se trouve l'explication du fait 
que, cédant graduellement à la pression allemande, la France abandonna tous ces intérêts 
politiques dans l'espace sud-oriental de l'Europe, renonça à la garantie des frontières de la 
Tchécoslovaquie démembrée et qu'elle décida, en mars 1939. de ne pas réagir aux initiatives 
allemandes. De la sorte, la France n'eut qu'un rôle négatif dans des événements ultérieurs, 
notamment dans la formation du destin de la Roumanie et de la Yougoslavie, car le manque 
d'intérêt qu'elle témoignait à l'égard du Bassin danubien ne fit que faciliter à l'Allemagne 
d'exercer sur ces Etats une influence toujours croissante. Pour ce qui était de la Pologne, la 
politique française se calquait également sur les conceptions anglaises. Quand, après la liquida-
tion de la Tchécoslovaquie, en mars 1939, le gouvernement anglais abandonna sa politique 
suivie depuis 1919 à l'égard de l'Europe centrale, et mit soudain à témoigner de l'intérêt à la 
sauvegarde de l ' indépendance de la Pologne, garantissant les frontières de celle-ci, la France 
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lui emboîta immédiatement le pas. Ensuite, le rapport s'est ë i enau aux cnangements survenus 
jusqu'à la fin de l'année 1939 dans la situation des petits Etats de l'Europe centrale e t constata 
que l'influence de la France sur la formation de leur situation a été extrêmement restreinte. 
Le rapport de H. Michel a permis de prendre connaissance des données inédites sur 
le problème, comment les intérêts français du Bassin danubien avaient passé entre les mains 
des Allemands. Le rapporteur s'est étendu sur le processus de l'expropriation partielle par les 
Allemands de la flotille danubienne française, puis il s'est occupé de l'expropriation des actions 
en propriété française des mines de Yougoslavie, de Bulgarie et de Tchécoslovaquie, de la 
liquidation de l' influence de la France sur les intérêts pétroliers roumains, ainsi que de diverses 
autres opérations, par lesquelles l'Allemagne mi t f in aux relations économiques françaises en 
Europe centrale et assura son hégémonie dès avant l'apparition de ses troupes dans ces ter-
ritoires. 
Quant au sujet de la politique danubienne et balkanique de l'Italie, c'était E. Collotli 
qui a prononcé un rapport particulièrement intéressant. Il a constaté que l 'Anschluss mit fin 
à la politique italienne luttant contre l'ingérence allemande et supprima dans cet espace, au 
détriment de l'Italie, l'équilibre des pouvoirs; le gouvernement italien, afin de réaliser son 
vieux projet et occuper l'Albanie, s'empressa de mettre à profit l'engagement de l'Allemagne 
dans l'action dirigée contre la Tchécoslovaquie; il a rapidement vaincu ses angoisses quant à 
un affaiblissement de Ja Yougoslavie, ce qui pouvai t offrir l'occasion à l'occupation allemande 
de ce pays. Pour contrebalancer ce fait, l'Italie cessa d'exercer une pression sur la Yougoslavie. 
Bien que le gouvernement nazi ait reconnu l ' influence italienne sur les Balkans, cela ne voulait 
pas dire qu'il renonçait à cette région, moins encore à la Yougoslavie. Dans la période allant des 
accords de Munich à la déclaration de la guerre, le principal objectif que la pol it ique de l'Axe 
s'est proposé, c'était de diviser cet espace en zones d'influence et d'y assurer la neutralité des 
Etats . Cependant, la démarcation de ces zones resta incertaine, ce qui fit que la prise de position 
«non-belligérante» de l'Italie ne fut, elle aussi, que temporaire. 
Le projet d'un bloc balkanique neutre à créer sous l'égide de l'Italie en automne 1939 
visait avant tout à l'extension et au raffermissement de l'influence de cet Etat dans ces terri-
toires; toutes les parties y intéressées, en premier lieu les Roumains l'accueillirent avec sym-
pathie; au début Hitler l'adopta, lui aussi. Mais, après la victoire remportée en Pologne par les 
Allemands, Mussolini rejeta l'initiative de Ciano, estimant que ce bloc exposerait à l'insuccès 
une éventuelle pénétration et une conquête ef fect ive dans les Balkans; le gouvernement alle-
mand se montra également hostile à ce projet, car il craignait le renforcement de l'influence 
italienne et une action anti-allemande qui s'en suivait. 
La suppression des possibilités de la formation d'un bloc neutre poussa la Roumanie à 
s'assurer la bonne volonté des Italiens. Cependant ces tentatives furent écartées par le gouver-
nement italien, parce que d'une part il ne voulai t pas stabiliser sa neutralité, et d'autre part, 
parce qu'il ne voulait pas fournir à l'Allemagne un prétexte pour intervenir dans un espace qu'il 
désirait se réserver. Parallèlement, ses vues se trouvaient influencées par les revendications 
révisionnistes des Hongrois. De la sorte, la Roumanie se trouva totalement isolée e t la fiction 
de Gafenco sur la neutralité ne répondit plus que formellement aux réalités, puisqu'en pratique 
les Roumains étaient forcés de produire au prof i t de la guerre de l'Axe. 
En 1939 et au début de 1940, l'Allemagne désirait assurer la tranquillité dans les Bal-
kans et dans le Bassin danubien et s'efforçait d'y instaurer son influence décisive par le truche-
ment de moyens économiques et diplomatiques, appliqués en Hongrie et en Roumanie . Tout en 
voulant profiter des résultats de la campagne ouest-européenne, Mussolini ne se refusa pas 
d'accepter cette situation. Mais, dans la suite, il crut le moment arrivé pour démontrer l'autorité 
effective des Italiens dans les Balkans. En octobre 1940, espérant une rapide et facile parade 
militaire, il attaqua la Grèce. L'échec qu'il y essuya, donna le coup de grâce aux rapports que 
les puissances de l 'Axe établirent entre elles. Comme l'Italie n'était plus en mesure de terminer 
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la campagne grecque, sinon avec l 'aide allemande, elle n'osa plus prendre d'initiative dans la 
quest ion yougoslave et lorsque Hitler, afin d'éviter les complications a u x Balkans, rallia la 
Yougoslavie à l'alliance tripartite, puis décida, après le putch de Belgrade, à attaquer ce pays , 
Mussolini ne sut que prêter son assistance aux projets nazis et ne put t en ter la défense de ses 
propres intérêts qu'en se ralliant a u x forces séparatistes, avant tout à celles des Oustachi. 
Cependant, comme Ante Pavelitch v o y a i t d'un très mauva i s œil les convoit ises italiennes sur 
la Dalmatie et qu'il mettait à profit la rivalité germano-italienne, m ê m e ces velléités ne pou-
va ient se solder que par un succès très limité. 
Le rapport a passé, ensuite, à la prise de position italienne relative aux visées révision-
nistes hongroises et a éclairé l'arrière-plan du second arbitrage deVienne. II a constaté que l'ac-
cord germano-italien de 1936 a signif ié l 'effondrement de la ligue V ienne—Budapes t—Rome; 
mais la Hongrie, voulant utiliser les démarches al lemandes pour é tayer ses revendications 
révisionnistes et craignant, en même temps , la puissance du Reich, aurait voulu s'assurer, dans 
l'avenir aussi, le soutien des Italiens. La question de la Transylvanie se trouvait au premier 
plan de ses aspirations; cependant au cours de l'année 1939 elle ne fut soutenue sous ce rapport 
ni par l'Allemagne, ni par l'Italie et , ce qui plus est, les deux puissances, guidées par leurs inté-
rêts communs, s'efforçaient de la retenir d'éventuelles actions dirigées contre la Roumanie. Le 
gouvernement hongrois n'abandonna pas pour autant ses projets, pas p lus qu'il ne réduisit ses 
efforts diplomatiques, ce qui, en f in de compte, conduisit à un succès partiel qui fut dû au désir 
de pouvoir utiliser la Hongrie et év i ter les éventuels confl i ts . 
Le ralliement de la Bulgarie à l'alliance tripartite avait amené, à Rencontre des espérances 
italiennes et malgré les promesses de l'Allemagne, à la suprématie de ce t t e dernière dans les 
Balkans. La supériorité nazie se t rouva exprimée dans le partage économique germano-italien 
aussi: l'influence allemande devint décis ive et étendit, dans l'ensemble d u secteur, son contrôle 
sur les activités économiques des Ital iens. 
Ainsi, l 'Italie n'était plus en mesure de servir de contre-poids à l 'Allemagne et d'assurer 
l'équilibre du secteur comme l 'avaient espéré la Hongrie, la Roumanie e t la Bulgarie. Le déve-
loppement complet de la suprématie des Allemands survint après le déclenchement de la guerre 
contre l 'Lnion Soviét ique; cela ne signif ia cependant pas l'abandon des espoirs quant à une 
augmentation de l'influence italienne, e t le gouvernement de Mussolini t e n t a de se rallier p lus 
étroitement les pays en question. C'est dans le même b u t qu'il élabora le projet sur le program-
me du nouvel ordre fasciste, projet qui fut catégoriquement rejeté par Hit ler. 
En guise de conclusion, Collotti a pu constater que l'objectif majeur de la pol it ique 
italienne était de s'accaparer l'autre littoral de l'Adriatique; cependant les visées expansion-
nistes des Allemands dans les Balkans, finissant par conduire dans ce secteur à l'hégémonie du 
Reich, constituèrent les principaux obstacles où se heurtèrent les aspirations des Italiens. L n 
manque de préparation convenable sur le plan politique et militaire f i t que l'Italie se trouva a 
priori placée dans une situation d'infériorité, ce qui n 'é ta i t pas sans faire son effet dans le do-
maine diplomatique aussi. L'échec de la campagne de Grèce et le recours à l'aide al lemande 
qui s'ensuivit, constituèrent le tournant décisif dans ce processus. En conséquence, au s o m m e t 
de l'ascension victorieuse de l'Axe, la politique italienne subit une défaite complète. 
A côté des rapports que nous venions de résumer, le rapport de l 'historien belge, J. De 
Launay fut également remis aux partic ipants du colloque. Consacrée à la question ukrainienne, 
cette étude a démontré que le «soutien» des nationalistes de l'Lkraine par l'Allemagne hitlérien-
ne n'était qu'un des moyens qui se trouvèrent au service des plans agressifs dirigés vers l 'Est . 
L'éviction des nationalistes ukrainiens, nourrissant des illusions quant à l'aide allemande, de-
v int parfaitement manifeste lorsque au lieu d'un grand E t a t national espéré par eux, un régime 
d'occupation fut instauré dans les territoires ukrainiens. 
Au cours des discussions ouvertes sur les rapports figurant dans le programme du pre-
mier jour des entretiens, Gy. Ránki a fai t , avant tout , l'éloge de la conférence de E. Collotti, 
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ayant soumis à une analyse marxis te les contradictions de la politique que les Italiens suivirent 
dans la vallée du Danube, conférence ayant tourné beaucoup de données neuves, en premier 
lieu dans la description des relat ions italo-yougoslaves. A propos du rapport de M. Broszat. 
l'historien hongrois a salué l 'object ivi té de l'exposé, mais devait met tre en doute les conceptions 
professées par le rapporteur quant à la politique «nécessairement conformiste» des pet i ts pays à 
l'égard des grandes puissances e t quant aux perspectives non profi lées de «l'ordre nouveau», 
préconisé par Hitler en Europe sud-orientale. 
A propos des rapports de H. Michel et E. Collotti, H. Batoivski (Pologne) ne manqua pas 
d'accentuer, lui aussi, que les relations économiques des pays danubiens avec les puissances de 
l 'Axe sont entrés pour beaucoup en ligne de compte pour définir la politique des premiers: 
cependant, des facteurs autres qu'économiques ont , eux aussi, joué un rôle dans la tournure 
prise par cette politique. 
f . Dolmányos a fait l'éloge des deux rapports soviétiques qui o n t excellé par leur hardiesse 
de poser les problèmes; à l 'encontre d'un caractère descriptif observable encore par endroit, 
I. Dolmányos a souligné la nécessi té de l'approfondissement ultérieur de la méthode appli-
quée. Par rapport à la vie polit ique intérieure dans des pays danubiens , il a attiré l 'attention 
sur l'importance d'une analyse plus minutieuse, basée sur la m é t h o d e comparative. A u sujet 
des projets de confédération, a y a n t vu le jour dans la période de la seconde guerre mondiale, 
l'historien hongrois a déclaré que de telles conceptions se manifestèrent du côté communiste 
aussi; le jugement à porter sur ce problème exige donc une grande prudence et des recherches 
plus poussées. 
Dans son intervention, l'historien américain Me. Cagg a déve loppé que par rapport aux 
mouvements de résistance des E t a t s danubiens, c 'était en 1944 que s'imposa, dans la prise de 
position soviétique, l 'encouragement à une étroite coopération des forces communistes et bour-
geoises de la Résistance: le rapporteur, lui, a m o t i v é ce phénomène par une modification de 
l'opinion de Staline. 
Dans son intervention L. Tilkovszky s 'est occupé du rapport, consacré à la question 
ukrainienne. Selon lui, au lieu d'approcher le problème du point de v u e des nationalistes ukrai-
niens, c'est-à-dire, de le limiter à ce problème, il aurait été plus ut i l e d'analyser le processus 
positif de l'unification nationale ukrainienne réalisée avec le concours de l'Union Soviét ique; ce 
faisant, la communication aurait répondu à l'objectif qu'il s'est proposé, de présenter cette 
notable influence que la question ukrainienne ava i t exercée sur les relations internationales. 
L'historien hongrois a démontré l'effet de ce processus dans l 'Ukraine Subcarpathique occupé 
par les Hongrois, ainsi que la pol it ique du gouvernement de B u d a p e s t à ce sujet. Fidèle à la 
conception exprimée dans son rapport, M. Broszat a fait allusion m ê m e pour ce qui é ta i t de la 
question ukrainienne au caractère superficiel et insuffisamment fondé des projets allemands: 
c'étaient toujours les intérêts immédiats de la polit ique de puissance allemande qui décidèrent 
le soutient ou l'abandon de «l'idée ukrainienne». 
Au cours des discussions suivants , H. Radant (RDA) a illustré sur l'exemple de la I. G. 
Farbenindustrie la pénétration économique al lemande dans les E t a t s danubiens. I. Ölvedi a 
démontré que la victoire soviét ique à Iashi et Kichinev avait ouvert la voie, non seulement à 
la Roumanie et à la Bulgarie, mais à la Hongrie aussi, pour s'opposer a u x occupants allemands, 
vu que le nombre de ceux-ci ne dépassa, en Hongrie non plus, 70 000. Mais la direction politique 
et militaire magyare à omis ce t te occasion. 
La seconde journée du colloque a été ouverte par le rapport hongrois, présenté par 
Gy. Juhász. Cette étude, travail commun de Gy. Juhász, I. Pintér et de L. Tilkovszky s 'est pro-
posé de passer en revue la s i tuat ion internationale et intérieure de la Hongrie entre 1938 et 
1945, tout en s'axant sur le problème de savoir: dans quelle mesure les conditions données ont 
déterminé le caractère, les dimensions et les particularités du m o u v e m e n t de résistance dans 
notre pays. Dans l'introduction, les auteurs n'omettent pas de souligner que la Résistance 
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hongroise ne peut être dûment jugée si l'on ne prend pas en considération qu'après la défaite 
tragique de la République des Conseils, la contre-révolution qui s'était pour les décennies orga-
nisée en un régime solidement implanté, paralysa les forces progressistes, alors que l'idée révi-
sionniste — poutre maîtresse de la politique étrangère de ce régime — lia fatalement, surtout 
aux moments de ses succès, la Hongrie à l 'Allemagne fasciste; il faut également prendre en 
considération sous ce rapport, dans quelle mesure ces aspirations mirent obstacle à un accord à 
conclure avec les pays limitrophes et à la formation d'un bloc défensif anti-allemand, dans 
quelle mesure elles ont induit en erreur et paralysé les forces anti-allemandes à l'intérieur du 
pays. Le rapport attribue une portée toute particulière aux illusions que, dans la période étudiée, 
certains cabinets, avant tout ceux de Pál Teleki et de Miklós Kállay ont pu susciter. Les efforts 
pour conserver, puis pour rétablir les relations avec les puissances occidentales, les velléités 
pour conserver et pour récupérer une certaine liberté d'action, la démonstration des réserves à 
l'égard de la forme nazie du fascisme, l 'attachement aux méthodes parlementaires, etc. ont 
nourri, dans de larges milieux, la croyance que le gouvernement hongrois poursuivait une poli-
tique conforme aux intérêts nationaux du pays; s'il emboîtait le pas aux Allemands, sa situation 
ne lui permettant pas d'autre solution, cette alliance lui était aussi profitable; mais, malgré les 
possibilités restreintes, il témoignait également une résistance aux exigences excess ives ou 
à celles, portant lésion sérieuse aux intérêts hongrois; et le moment propice venu, il serait même 
capable de se libérer des liens toujours plus lourds de cette alliance. Cependant, les manœuvres 
contradictoires du gouvernement hongrois n'arrivèrent pas à relâcher la dépendance, bien au 
contraire, elles l 'ont renforcée; et l 'antisoviétisme qui avait imprégné le régime contre-révolu-
tionnaire poussa le pays dans une guerre atroce, ce qui, plus tard, rendit extrêmement indécis 
et équivoque la conclusion d'une paix séparée. E n rédoutant le retour des révolutions de 1918— 
1919, le gouvernement fondait ses espoirs sur la désagrégation de la coalition antihitlérienne 
et se fiait à la possibilité de pouvoir tenir les armées soviétiques éloignées de Hongrie et misait 
sur l'occupation du pays par les puissances occidentales. Les dirigeants de l'aile bourgeoise des 
forces politiques anti-allemandes de Hongrie, tels les dirigeants du Parti Social-démocrate et du 
Parti des Pet i t s Propriétaires, envisageaient, conformément aux conceptions du gouvernement, 
le même dénouement réclamé avec insistance; en effet, c'était pour cette raison que le cabinet 
Kállay facilita quelque peu leur activité politique. Par contre, la persécution des communistes 
qui, dans des conditions incroyablement dures, menaient depuis vingt-cinq années leur travail 
clandestin leur exigeant de grands sacrifices, se poursuivait avec la même énergie. Ceux-ci 
préconisaient une large union des forces antifascistes, mise sous la direction de la classe ouvrière, 
exigeaient la cessation immédiate des hostilités avec l'Union Soviétique et réclamaient de 
s'opposer énergiquement aux Allemands. Mais à cause de sa faiblesse et de ses possibilités 
extrêmement réduites, le parti communiste ne put travailler avec cette efficativé que réclamait 
sa mission. Au printemps de 1944, la Hongrie fut occupée sans qu'elle ait témoigné une résis-
tance quelconque; le fait que Horthy fut maintenu à son poste, que l'appareil étatique put con-
tinuer à fonctionner sans perturbations apparentes, continua à nourrir des illusions au sujet 
d'une politique d'attentisme. Horthy ne tint pas compte du Conseil du Front Hongrois , créé 
sur initiative des communistes et rassemblant les forces politiques effectives de la Résistance; 
sa déclaration d'armistice du 15 octobre, insuff issamment préparée, essuya un honteux échec. 
Szálasi s'empara du pouvoir pour mener la lut te jusqu'au bout, aux côtés des Allemands. Le 
Comité Libérateur de l'Insurrection Nationale Hongroise fut créé dans le but de sauver le pays. 
Mais ses dirigeants furent condamnés et pendus à la suite d'une trahison. Au lieu d'un large 
combat de résistance centralisé, on assista à des actions disséminées, celles-ci, ainsi que les 
nombreuses variantes et formes de la résistance, seront décrites par le chapitre final du rapport 
des historiens hongrois. 
Le rapport tchécoslovaque présenté par A. Sneidarek se composait de quatre études 
successives qui, dans leur ensemble, éclairaient d'une manière très instructive l'histoire de la 
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Tchécoslovaquie entre 1938 et 1945. Pour décrire les caractéristiques de la période allant des 
accords de Munich à la liquidation définit ive de la Tchécoslovaquie, la communication de R. 
Kvacek et F. Lukes à brossé un tableau de ses antécédents historiques, tels la politique de la 
Pet i te Entente, les v isées révisionnistes hongroises, le développement de l'agression allemande, 
l 'attitude des puissances occidentales, et s'étendit également aux circonstances de l'arbitrage 
de Vienne et de l 'occupation par les Hongrois des territoires de l'Ukraine Subcarpathique. 
L'étude de T. Brod a présenté les conceptions que les émigrés tchécoslovaques et le gouverne-
ment Benes à Londres avaient professées quant à la restauration de la Tchécoslovaquie après 
la f in des hostilités et quant à son rôle au sein d'une confédération suggérée par la politique 
étrangère anglaise; le rapporteur à souligné que les relations qui, selon cette conception de-
va ient être établies entre les gouvernements tchécoslovaque et polonais en émigration, rencon-
trèrent l'opposition de la politique extérieure soviétique qui appréhendait, et non sans raison, les 
tentat ives de créer u n «cordon sanitaire». A en croire le conférencier, ces aspirations à la con-
fédération de Beneâ ne reflétaient pas l'antisoviétisme, mais plutôt son désir d'établir après 
l 'achèvement des hositi l ités une étroite coopération entre les Etats démocratiques; il a cepen-
dant mis en valeur que, dans le Protectorat Tchéco-morave certaine organisations clandestines 
de gauche critiquèrent le projet d'une confédération tchécoslovaco-polonaise précisément en 
arguant la carence de démocratie en Pologne. Tout en continuant d'expliquer ce problème, 
l 'étude de V. Kotyk a attiré l 'attention sur les bonnes dispositions de Benes pour recevoir, 
comme troisième partie, l'Union Soviétique au sein de l'alliance tchécoslovaco-polonaise 
appelée à barrer la route au nouveau Drang nach Osten des Allemands. Mais la tournure décisive 
de la situation sur le front soviétique accrut dans une mesure énorme l'autorité internationale 
de l 'URSS et la signature, en décembre 1943, du traité d'amitié, d'entraide et de coopération 
d'après guerre, conclu entre l'Union Soviétique et la Tchécoslovaquie f i t perdre toute impor-
tance aux projets de confédération. L'étude de L. Lipták était consacrée aux problèmes de la 
Slovaquie qui, à la suite de la liquidation de la Tchécoslovaquie, avait commencé son existence 
nationale autonome sous la «protection» allemande; le rapport y mit l 'accent sur les facteurs 
qui définirent ses relations avec la Hongrie. Offrant beaucoup de données nouvelles dans ce 
domaine aussi, cette étude se fait cependant remarquer par l'analyse des conceptions que les 
Slovaques avaient professées à l'époque sur l'avenir du pays , conceptions qui avaient été d'une 
grande portée du point de vue du mouvement de la Résistance. Pendant un certain temps, le 
parti communiste s lovaque œuvra sous le signe d'une «Slovaquie soviétique»; plus tard, il 
déf ini t la place de la Slovaquie au sein d'une République Tchécoslovaque démocratique popu-
laire, devant être restaurée sur la base de l'égalité nationale intégrale. Le soulèvement national 
s lovaque de 1944 ne f i t que justifier cette conception et contribua grandement à assurer les 
conditions de sa réalisation. 
Le rapport de I. Popescu-Puturi, rédigé avec la collaboration de plusieurs historiens rou-
mains (Gh. Zaharia, Gh. Matei, I. Oprea, E. Campus, Gh. Savu, D. Tu\u) — a exposé la partici-
pation de la Roumanie à la seconde guerre mondiale et la lutte antimilitariste et antifasciste 
du peuple roumain. L'introduction a constaté que l 'Etat roumain, né à la suite de la première 
guerre mondiale, n 'avai t pas mis à profit les possibilités économiques lui offertes par la réalisa-
t ion de l'unité du pays , tout en soulignant que la polit ique étrangère de la Roumanie s'était 
trouvée conditionnée par la nécessité de sauvegarder son intégrité territoriale, le rapport n'a pas 
caché le fait que la Roumanie, située géographiquement entre le monde occidental et l 'Union 
Soviétique, avait été très fortement influencé par les projets antisoviétiques du capitalisme. 
L'alliance avec les puissances de l 'Entente a conféré un caractère contradictoire à la politique 
extérieure roumaine au moment où celle-ci se mit à encourager la politique revancharde de l'Al-
lemagne. Cela se manifesta en 1932 et surtout en 1936, dans la tentative de conclure un accord 
d'entraide avec l ' U R S S ; ce projet était cependant voué à l'échec par suite de l'antisoviétisme 
e t de la germanophilie des classes dirigeantes de Roumanie . C'étaient la soviétophobie et les 
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lourdes difficultés économiques du pays qui ava ient ouvert au Re i ch la voie de pénétrat ion en 
Roumanie; cette pénétration avai t été facilitée par les activités de la cinquième co lonne et en 
premier par celles de la Garde de Fer. La pression allemande et hongroise, l 'aggravation de la 
situation internationale suscitèrent des oppositions et des discussions entre les diverses couches 
de la classe dirigeante, dont une partie prit posit ion pour la défence de l'indépendance du pays 
(Titulescu, Iorga, etc.). Par la suite, la politique de réconciliation qu'avaient pratiquée les puis-
sances occidentales avait influé d'une manière négat ive les événements . Après l 'accession au 
pouvoir du groupe de Goga, la politique étrangère roumaine s 'employait à maintenir l'équilibre 
et à sauvegarder l'indépendance du pays. 
Au moment de la crise tchécoslovaque, b ien que tout semblât indiquer que l 'Angleterre 
et la France allaient consentir à de nouvelles concessions au profit de l'Allemagne, la Roumanie 
tenta de servir les intérêts de la Tchécoslovaquie: elle refusa la proposition d'un traité bilatéral 
avancée par la Hongrie, parce que le gouvernement hongrois avai t refusé d'étendre l'accord à 
la Tchécoslovaquie; elle se déclara prête à répondre à ses obligations à l'égard de la Tchécoslova-
quie, elle permit aux avions soviétiques, volant au cours de celle-ci, de traverser s o n espace 
aérien; elle invita la Yougoslavie à une action concertée pour contrebalancer une éventuel le 
attaque de la Hongrie contre la Tchécoslovaquie. La Roumanie persista dans cette v o i e même 
dans la période suivant les accords de Munich; ce faisant elle visait à empêcher la poursuite du 
démembrement de la Tchécoslovaquie. 
Mais parallèlement, af in de trouver dans le Reich un sout ien contre le révisionnisme 
hongrois, elle f i t à Berlin des concessions économiques toujours plus importantes. L a tension 
germano-romaine, née fin 1938 et au début de 1939 de la prise de position de Bucares t dans 
l'affaire tchécoslovaque, et au cours de laquelle le gouvernement allemand menaça d'occuper 
le pays, fut résorbée par l'accord économique s igné en mars 1939. 
De manière semblable, non seulement les couches communistes , socialistes e t démocra-
tiques du peuple roumain, mais aussi son gouvernement soutinrent la Pologne face au péril 
allemand: on donna la permission de transit aux armes destinées à la Pologne, le premier mi-
nistre Calinescu rejeta à ce sujet toutes les object ions des nazis. E n septembre 1939, sur l'ordre 
de la Gestapo, la Garde de Fer assassina le président du Conseil. 
Exposée qu'elle était aux pressions al lemandes, hongroises e t italiennes, par la suite la 
Roumanie ne fut plus en mesure de témoigner une résistance semblable. Elle fut obligée d'accep-
ter les décisions du second arbitrage deVienne et de céder la partie septentrionale de la Transyl-
vanie à la Hongrie; puis le roi Charles dut abdiquer au profit de son fils, Michel, tand i s que la 
«direction de l'Etat» revint à Antonescu. L'occupation et le pillage systématique du p a y s com-
mencés par les Allemands en octobre 1940 furent facilités par un accord économique conclu la 
même année. En 1941 Antonescu accepta sans broncher la déclaration de guerre de la Rouma-
nie à l 'URSS. 
Toutes ces circonstances avaient renforcé, à l'intérieur du pays , la Résistance à laquelle 
participaient, sous la conduite du parti communiste roumain, non seulement les organisations 
ouvrières socialistes et les organisations paysannes démocratiques, mais aussi de larges couches 
d'intellectuels, de petits-bourgeois et de bourgeois. De plus, la Cour royale se manifesta 
également pour diminuer l ' influence allemande et conserver les relations occidentales. Ce 
mouvement fut, dans une mesure importante, an imé par les succès de l'armée soviét ique et par 
les résultats qu'avaient atteints les Alliés en Afrique; ainsi que par la dissidence de l 'Ital ie qui 
était séparée de l'Axe. A ce moment , cependant, l'aile bourgeoise de la Résistance roumaine 
espérait encore que le plan de Churchill concernant le débarquement aux Balkans serait couron-
né de succès et qu'ainsi l'armistice avec l'Union Soviétique pourrait être évité. 
En compagnie des autres groupes actifs de la Résistance, le parti communiste accrut 
l'intensité de celle-ci et, en automne 1943, élabora le plan militaire de l'insurrection nat ionale et 
du renversement du régime Antonescu. Puis, il passa un accord a v e c les partis socialiste et libé-
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ral acceptant de participer en commun a u x combats; il entra en rapport a v e c la Cour. Le Bloc 
Démocratique Nat iona l , cette vaste all iance des forces de la Résistance, f u t créé en juin 1944. 
On se mit à l 'organisation des groupes armés, tâche qui fu t facilitée par les bonnes relations 
établies avec une importante partie de l'armée. Cette large union et le p lan dûment concerté 
permit le succès de l 'act ion militaire commencée le 23 a o û t 1944. La lutte héroïque et ef f icace 
du peuple roumain ouvr i t la voie aux troupes soviétiques vers la Hongrie e t les Balkans, ce qui 
réduisit de quelque s i x mois la durée de la guerre. 
Le rapport bulgare présenté par N. Gornenski ( travai l de N. Gornenski, SI. Petrova e t M. 
Ereliiska) a décrit la politique intérieure et étrangère de la Bulgarie pendant la seconde guerre 
mondiale et précisé les principaux traits du mouvement de résistance nationale . Pour commen-
cer les historiens bulgares ont présenté le régime monarcho-fasciste du tsar Boris et la germano-
philie du groupe régnant , cette orientation qui a poussé la Bulgarie, dès a v a n t la pression mili-
taire directe du Reich , à devenir le support de la pol i t ique allemande, puis — sous le gouver-
n e m e n t Filov — à se rallier à la triple alliance antisoviét ique, à ouvrir les portes du pays, en 
février 1941, au f l u x des troupes nazies, ce qui fit que, sous le couvert de l'alliance, la Bulgarie 
dev in t effectivement u n pays occupé. Le résultat en fu t la faseisation cont inue à l'intérieur du 
pays et l'extension de la politique étrangère germanophile, nourrie par ce t te conviction des 
dirigeants bulgares que l'Allemagne sortira immanquablement victorieuse des hostilités et que , 
de la sorte, il était de l'intérêt national d'aller au devant de ses désirs. Cette conviction fut encore 
renforcée quand, après l'écrasement de la Yougoslavie, l 'Allemagne céda à l'occupation bulgare 
certains territoires auparavant déjà réclamés par Sof ia , cela cependant sans permettre d 'y 
installer une administration bulgare ou d'y faire prévaloir les intérêts économiques nat ionaux. 
La Bulgarie se plia à chacune des demandes de l 'Al lemagne: elle déclara la guerre aux Eta t s -
Uni s d'Amérique e t à la Grande-Bretagne, refusa l'offre des Roumains d'examiner les intérêts 
communs des deux pays , ou plutôt la renvoya à Hitler. L'opinion du tsar Boris et du cabinet 
F i lov était que la guerre contre l 'Occident ne pouvait être arrêtée que si l 'Allemagne recevait en 
quelque sorte leur m a n d a t d'écraser l 'URSS. 
Quand débuta la série des échecs militaires des nazis, les milieux dirigeants bulgares 
furent pris d' inquiétude, ce qui étaya la lutte qu'engagèrent les forces populaires et bourgeoises 
d'opposition contre le régime monarcho-fasciste. Mais, à la suite de la crise gouvernementale 
éclatée en automne 1943, le cabinet Bo i i lov suivit sans rien y changer la politique intérieure et 
extérieure de ses prédécesseurs, espérant que les puissances occidentales n'allaient pas abandon-
ner à sa perte le rég ime hitlérien et signeraient une p a i x séparée avec lui. Fort de cette espé-
rance en février 1944 il donna son accord pour mettre à la disposition de la machine de guerre 
nazie la majeure part ie des forces armées bulgares, dont les effectifs monta ient à quelque 360 
mille hommes. E t si ce projet ne put être mené à bien, n o u s n'en sommes pas redevables à Boii-
lov , mais à la rapide avance de l 'armée soviétique et a u maintien de la neutralité turque. A 
ce t te époque le gouvernement bulgare accrut ses efforts pour reprendre contact avec les puis-
sances occidentales dans le but de passer avec eux un traité de paix séparée; par contre, il se 
refusa à faire face a u x demandes des Soviétiques. Le cabinet Bagrianov, formé en mai 1944, à 
la suite d'une nouvel le crise ministérielle, ne changea rien à la politique étrangère du régime et 
considéra comme l 'un de ses soucis majeurs la l iquidat ion du mouvement de Résistance. Le 
débarquement anglo-américain de ju in 1944 sapa t o u t espoir d'une paix séparée et força le 
gouvernement bulgare à exiger le retrait des troupes al lemandes du pays. Comme la s i tuat ion 
de celles-ci se faisait dangereuse, le gouvernement a l lemand accéda à cette demande; de l 'autre 
cô té , le gouvernement bulgare fit semblant de désarmer les formations allemandes quit tant le 
pays ; en réalité, celles-ci passèrent la frontière avec leur armement complet . Le 27 août , le 
gouvernement proclama la totale neutral i té de la Bulgarie, ce qui signifiait toujours un sout ien 
a u x intérêts nazis e t cachait des tendances antisoviétiques. Prêtant serment, le 2 septembre, le 
gouvernement Mouraviev ne prenait toujours pas les mesures démocratiques devenues d 'une 
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actualité brûlante et n'empêchait pas le départ des divisions allemandes laissées intactes. 
Comme ce fait touchait vitalement les projets de l'armée soviétique, le 5 septembre Moscou 
déclarait la guerre à Sofia. Le lendemain, le gouvernement bulgare rompit les relations diploma-
tiques avec l'Allemagne et se déclara en état de belligérance avec elle. Le 8, les divisions soviéti-
ques passèrent la frontière et à l'aube du 9 l'insurrection populaire armée renversa le régime, le 
gouvernement du Front Populaire prit la direction des affaires et engagea la lutte contre 
PAllemagne nazie. 
La première phase de la Résistance bulgare avait débuté immédiatement après l'attaque 
lancée contre l 'Lnion Soviétique; elle était caractérisée par l'organisation du combat armé, la 
création des troupes de partisans et l 'établissement d'un vaste réseau de soutien. U n e particu-
larité de la situation eut de tristes répercussions sur cette résistance: coupée de tout secours 
venant de l'étranger, soutenue juste au dernier moment par une partie de l'armée royale, elle 
ne put jamais s'assurer un armement au niveau convenable, ce qui fut la source de lourdes 
pertes, seulement en partie compensées par le bon entraînement et la discipline préconisés dans 
les rangs des unités de partisans, par le Parti Ouvrier Bulgare se trouvant à la tête du mouve-
ment. La seconde phase de la Résistance a commencé en janvier 1943 et a été caractérisée par 
l'extension très sérieuse des actions encouragées par les victoires soviétiques. Les actions 
armées et les sabotages augmentèrent rapidement en nombre et en intensité, ce qui permit, au 
début de la troisième phase, au printemps 1944, de fixer l'objectif suivant du combat: le soulè-
vement général. Les partisans avaient paralysé dans de nombreux endroits l'administration 
locale, les effectifs de l'armée insurrectionnelle montaient à 18 mille soldats. Le 26 août le parti 
présente le plan concret du soulèvement, déclenché le 6 septembre, l'action abouti t le 9 au 
renversement du régime monarcho-fasciste. Le succès fut en partie dû au fai t que l'armée 
était, d'une part, démoralisée et avait d'autre part rallié les insurgés. 
Le rapport polonais, arrivé de la plume de H. Batouski, a analysé le comportement des 
Eta t s danubiens et balkaniques dans la campagne allemande dirigée contre la Pologne et à 
démontré l'effet de la victoire allemande sur leur destin. Il a constaté que, à l'encontre des 
sentiments du peuple slovaque, le gouvernement de Bratislava s'était rallié totalement à 
l'action allemande, tandis que le gouvernement hongrois, bien que d'étroits liens économiques 
le rattachassent à l'Allemagne, s'était efforcé de conserver une certaine indépendance et ne 
voulait pas pousser la collaboration jusqu'à une attitude antipolonaise, polonophobie ou anti-
occidentale. La situation de la Roumanie était encore plus délicate: l'alliance antisoviétique la 
liait à la Pologne, et elle craignait de perdre son alliée: mais elle aussi était étroitement attachée, 
sur le plan économique, au Reich et elle appréhendait, en cas d'un rejet des exigences alleman-
des, que Berlin n'accordât son patronage à la politique hongroise révisionniste et antiroumaine. 
Dans un tel état des choses, le gouvernement de Bucarest tomba toujours plus sous la coupe 
nazie, d'autant plus que les alliés occidentaux n'étaient pas capables de contrebalancer les 
aspirations allemandes. En Yougoslavie, la quasi-totalité de la population témoigne de la sym-
pathie à l'égard de la Pologne, mais le gouvernement voulait éviter à n'importe quel prix de 
mécontenter Hitler, pour cette raison il se gardait de renier la neutralité off iciel lement procla-
mée et ne fit donc rien au profit de la Pologne. Par contre, le gouvernement bulgare était dans 
l 'attente de l'offensive contre la Pologne, car elle espérait que cette action la rapprocherait de 
ses rêves révisionnistes qu'elle aspérait réaliser au dépens de la Roumanie et de la Yougoslavie. 
La Grèce et la Turquie étaient certainement les plus inquiètes à cause de l'invasion nazie, mais 
elles étaient privées de toute possibilité d'agir. 
Le jour de l 'attaque de la Pologne, tous ces Etats adoptèrent une prise de position 
neutre, mais ils s'empressèrent en même temps, de prodiguer en secret des marques d'amitié 
à Varsovie. Ils ne désiraient pas la victoire de l'Allemagne, ni la perte de leurs relations occiden-
tales. La Yougoslavie et la Grèce permirent le transit des envois d'armes destinés à la Pologne, 
la Roumanie permit le passage de l'or et des valeurs sauvés de Pologne, le gouvernement 
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hongrois refusa le passage par son territoire aux unités de choc allemandes; et tous ces pays 
accueillirent les réfugiés polonais, puis les aidèrent à poursuivre leur chemin. Le fait que la Po-
logne ne bénéficia d'aucun soutien de la part des alliés occidentaux, empêcha les pays danu-
biens et balkaniques de lui fournir une aide plus efficace et les força à éviter prudemment la 
colère des Allemands. La victoire nazie en Pologne détériora sensiblement la situation de tous 
ces Etats , accrut leur dépendance et le péril qui les menaçait . 
D u côté yougoslave on n'a pas présenté de rapport synthétique du genre de ceux que 
nous venons de récapituler. Dans son intervention D. Biber s 'est penché sur l'étude d'une ques-
tion de détail: la «mise au pas» de la minorité allemande de Yougoslavie; mais, sous ce rapport, 
il réussit à soulever des problèmes d'intérêt général relatifs à l'Europe sud-orientale. 
Le débat qui s'est dégagé à la suite des rapports inscrits au second point du colloque à 
permis de reléver les détai ls des différents rapports méritant d'être mieux développés. Ainsi 
J. Csima et J. Gazsi qui avaient leurs précieux apports à la partie du rapport hongrois consacré 
à l'histoire militaire, ont dans leur intervention dédié une analyse plus approfondie au rôle 
que l'état-major hongrois joua dans la politique belliciste du régime horthyste et ont éclairé par 
le détail les problèmes de la résistance militaire de Hongrie. E n prenant part à la discussion, les 
historiens roumains ont saisi, eux aussi, l'occasion d'intervenir pour analyser certaines questions. 
E. Campus et Gh. Zaharia se sont occupés du rôle de la Pet i te Entente, de l 'Entente Balkanique 
et — en leur sein — de la Roumanie, ils ont insisté sur le maint ien du status quo face à l'agres-
sion allemande et sur les aspirations révisionnistes de la Hongrie. Dans son intervention Gh. 
Matei a décrit le mouvement de solidarité roumain, manifesté à l'égard de la Tchécoslovaquie 
à l 'époque des accords de Munich, de la décision de Vienne et de la liquidation totale de la 
Tchécoslovaquie. L'historien soviétique, A. Niédorézov a examiné quelques aspects de la situa-
tion sociale et politique des pays danubiens et a précisé la prise de position soviétique relative 
aux plans de confédération, en affirmant que ce n'était pas par principe que l 'Union Soviétique 
réagit contre l'idée de la confédération; elle ne s'opposait qu'à une confédération visant à 
isoler l 'Union Soviétique et à empêcher les Etats y participant de s'engager dans la voie des 
transformations sociales. II a souligné que la confédération était vue d'un mauvais ceil non 
seulement par Moscou, mais par les pays mêmes qui devaient en faire partie et qui craignaient 
pour leur souveraineté nationale. G. Vaccarino a jeté de la lumière sur les rapports italiens des 
mouvements de résistance danubiens et balkaniques; un autre historien italien, T. Sala a 
étudié les problèmes de l'occupation militaire et de l'administration civile dans la «province» 
de Liubliana. L'historien yougoslave, D. Zografski a parlé du problème du partage de la Macé-
doine. Une intervention intéressante à été celle de P. Sipos (Hongrie) qui a confronté les données 
des livraisons d'armes allemandes aux pays danubiens. 
Le troisième jour du colloque international les participants ont poursuivi la discussion, 
de nombreuses interventions se sont rattachées aux deux points inscrits à l'ordre du jour et 
étroitement liés entre eux. Cette fois-ci encore, la participation hongroise fut particulièrement 
active. G. Herceg a analysé les racines de la politique munichoise des grandes puissances; M. 
Lackó a présenté les mouvements fascistes dans les pays danubiens, notamment en Hongrie et 
en Roumanie. M. Horváth a brossé un tableau sur l'occupation militaire des territoires yougosla-
ves par la Hongrie; J. Borus a examiné la situation militaire en Hongrie entre 1944—1945; 
S. Mues a rappelé les méthodes d'organisation de la Résistance au sein de l'armée. Les parti-
cipants ont écouté avec intérêt l'intervention d'un ancien partisan hongrois, P. Földes. 
Gy. Ránki a réagi sous maints rapports aux problèmes soulevées par le colloque. Il a 
analysé les formes de la pénétration économique allemande dans les pays danubiens et a dé-
montré que celle-ci s'était moins fondée sur les investissements de capitaux, que sur les relations 
commerciales. Ránki a b lâmé l'unilatéralité du jugement concernant le rôle de la Petite Entente 
et à attiré l'attention a cette différence par laquelle le Reich avait réagi aux aspirations révi-
sionnistes hongroises selon qu'elles visaient la Tchécoslovaquie ou la Roumanie. Revenant à 
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l'intervention de Me. Cagg, le conférencier a exprimé l'opinion que la tournure de la prise de 
position soviétique au sujet des mouvements de la Résistance ne devait être imputé à un chan-
gement accompli dans la conception personnelle de Staline mais plutôt à l'application plus in-
tense des méthodes exigées par le Front Populaire. Pour terminer, il a souligné qu'il était né-
cessaire de procéder à une analyse exempte de dépréciation et de surestimation de la Résistance 
hongroise. 
Intervenant au débat, Y. L. Israélian à démontré que à Rencontre de la présentation 
unilatérale de l'hostilité que la Petite Entente témoigna vis-à-vis du révisionnisme, cette alli-
ance possédait aussi une pointe contre l 'Union Soviétique; il a développé que aussi bien sous 
le régime Titulescu, les relations de la Roumanie à l'égard de l 'URSS ont continué d'être peu 
amicales et qu'un anticommunisme sur le plan intérieur correspondait à une soviétophobie en 
politique étrangère. 
Parlant des combats engagés pour la libération de la Hongrie, J. A. Boltine a terminé 
son intervention en mettant en valeur l' importance du colloque international de Budapest . Le 
chef de la délégation des historiens roumains, I. Popescu-Puturi a également parlé élogieuse-
ment de l'atmosphère favorable dans laquelle les discussions scientifiques se sont déroulées. 
Enfin, les propos chaleureux du secrétaire général de la commission international, solliciteur et 
stimulateur des recherches historiques concernant la seconde guerre mondiale, H. Michel ayant 
clos les conférences, ont enjoint à tous les participants de persévérer dans leurs fructueux efforts 
scientifiques. 
Tout ce qui à été exposé au cours de ce colloque fournit une preuve irréfutable à ce que, 
dans certaines questions de l'histoire touchant l'Europe entière, la confrontation des travaux 
à l'échelon international est non seulement possible, mais excessivement utile et instructive 
pour tous les participants. Face aux conférences précédentes consacrées aux thèmes identiques 
ou semblables, le colloque de Budapest a fait un pas en avant, puisqu il a jeté les assises bien 
plus solides que dans le passé à l'analyse des événements , et des luttes de Résistance se trouvant 
en corrélation avec la politique intérieure et étrangère et avec la situation internationale donnée 
de l'époque. Le président et les membres qui sont venus à Budapest de la part du Comité d'Or-
ganisation International ont également fait des déclarations élogieuses au sujet de ce trait neuf 
du colloque, qui les a renforcés dans leur conviction qu'il serait pertinent d'étendre les activités 
de leur Comité au-delà des questions de la Résistance, à l'ensemble des problèmes rela-
tifs à la seconde guerre mondiale. 
Le colloque a présenté un tableau fort nuancé sur les questions de l'histoire des pays 
danubiens entre 1939 et 1945; toutefois, il a été loin d'épuiser les possibilités qui se sont offertes 
pour confronter sous tous les rapports les conceptions débattues. Mais même ainsi, il a été 
démontré qu'elles ne peuvent être abordées qu'à l'aide d'une méthode en ayant recours à une 
comparaison complexe des problèmes historiques de chaque pays, que l'incorporation des ta-
bleaux historiques — formés pour la plupart du temps selon l'optique spécifique de chaque nation 
— à l'ensemble complexe des corrélations et leur contrôle f inissent par conduire à une explica-
tion bien plus scientifique, bien plus générale et, du point de vue national, bien plus rassurants 
des processus et phénomènes de l'Histoire. 
M . S z . O R M O S — L . T I L K O V S Z K Y 
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La session scientifique de l'Université de Budapest 
en l'honneur du 50e anniversaire de la Révolution d'Octobre 
Du 15 au 17 novembre 1967, l 'Université «Loránd Eötvös» de Budapest a tenu une ses-
sion scientifique à l 'occasion du 50e anniversaire de la Grande Révolution Socialiste d'Octobre. 
Notre bref compte rendu se propose d'attirer l'attention, parmi les riches matières des commu-
nications présentées, sur celles en rapport, avant tout, avec les sciences historiques. 
* 
Le chargé de cours B. Kirschner a tenu sa conférence sous le titre: «Lénine à propos de 
la révolution socialiste (1893—1917)»; il a examiné en détail la naissance et le développement 
de la théorie léninienne relative à la révolution permanente. Dans les années qui précédèrent la 
révolution de 1905, Lénine appliqua la théorie sur la révolution de Marx aux conditions spécifi-
ques de Russie; ne considérant pas comme probable la possibilité de réussir à renverser l'auto-
cratie par une seule at taque victorieuse, il ne voyait pas la révolution comme un processus his-
torique clos et unique. C'est pourquoi, selon lui, le parti révolutionnaire doit s'assurer la vic-
toire par des activités systématiques. 
La période révolutionnaire allant de 1905 à 1907 avait poussé à l'avant-plan trois ques-
tions principales, dont la première était l'analyse du caractère même de la révolution. A ce 
propos, Lénine en était arrivé à la conclusion que la révolution bourgeoise de Russie demandait 
à être transformée, primordialement, en révolution paysanne, ce qui exige une alliance ouvrière-
paysanne au sein du processus révolutionnaire. L'autre ensemble de problèmes étudié en détail 
est celui de la dictature ouvrière-paysanne. La réalisation d'une telle dictature démocratique 
était la condition première de la liquidation totale du pouvoir tzariste. La naissance de ce pou-
voir d'un nouveau genre devait être amenée par le triomphe de la révolution; il avait pour ob-
ject i f de rendre le terrain propre à la poursuite du combat pour le socialisme. Quant à la troi-
sième question, celle des soviets, Lénine avait déclaré net tement qu'il devait s'agir là d'orga-
nismes vastes et englobant plusieurs classes, où pourraient se renforcer les premiers germes du 
gouvernement révolutionnaire. Conformément au caractère de la révolution, il fallait donc 
compléter le noyau prolétarien des soviets des représentants des autres partis révolutionnaires. 
Puis, sur la base des thèses léniniennes élaborées de 1907 à 1917, la conférence s'est 
penchée sur le problème de la prise de position au sujet de la guerre, cela dans l'optique de la 
révolution socialiste. Lénine n'a laissé subsister aucun équivoque quant au caractère impéria-
liste de la Grande Guerre. La bourgeoisie des États les plus importants était passée dans le 
camp de la réaction; c'est la classe ouvrière qui était maintenant dans l'axe même des événe-
ments historiques de l'époque: il lui fallait utiliser la situation donnée par le conflit armé contre 
le capital financier. Lénine avait également constaté que la révolution russe était devenue 
partie intégrante de celle d'Europe occidentale, tandis que l'inégalité de l'évolution économique 
et politique rendait désormais possible la victoire du socialisme d'abord dans quelques pays 
capitalistes, voire même dans un seul. 
Au sujet des révolutions de 1917, Lénine avait clairement établi, encore en émigration, 
que le prolétariat russe se montrera capable de faire triompher la révolution socialiste. C'est 
pourquoi, après la victoire de la révolution bourgeoise, il faut créer une dictature démocratique 
des ouvriers et des paysans et poursuivre la lutte en son sein pour arriver à la révolution prolé-
tarienne. Lénine considérait cette voie, celle de la révolution pacifique comme la plus souhai-
table, mais parallèlement il comptait avec l'éventualité d'une victoire bourgeoise au sein du 
double pouvoir, ce qui rendrait la voie pacifique impraticable. Compte tenu que les événements 
étayèrent cette seconde supposition, Lénine fut, à partir de septembre 1917, pour la primauté 
de l'insurrection armée. 
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Pour terminer, le conférencier a exalté la portée de la Grande Révolution Socialiste 
d'Octobre, pleine justif ication de l'enseignement léninien. 
Le chargé de cours A. Siklós a consacré sa communication à «La Grande Révolution 
Socialiste d'Octobre et la Hongrie en 1918—1919». En guise d'introduction, il a analysé l'effet 
de la Révolution d'Octobre sur les événements en Hongrie. A la f in de 1917, au début de 1918, 
de nouveaux groupements révolutionnaires s'étaient organisés; l'aile gauche du mouvement 
ouvrier s'était renforcée, des grèves avaient éclaté sur tout le territoire de la Monarchie Austro-
hongroise, ainsi qu'une mutinerie, en février 1918, au port de guerre de Cattaro. Après avoir 
passé en revue les autres événements de 1918, le conférencier a parlé de l'importance de la 
révolution bourgeoise-démocratique d'octobre en Hongrie. 
Les prisonniers de guerre hongrois en Russie avaient rallié en nombre imposant la Garde 
Rouge, l'Armée Rouge; un groupe de prisonniers de guerre hongrois oeuvrait près du Comité 
Central du Parti Bolcheviste. Ce furent, avant tout, ces communistes rentrés au pays qui 
fournirent les principaux militants du Parti des Communistes de Hongrie. Ce parti maintint ses 
relations avec celui de la Russie soviétique et mena une lutte sans failles pour que la prise du 
pouvoir par la classe ouvrière se fasse en Hongrie aussi. Le 21 mars 1919, la révolution socialiste 
y remportait également la victoire. A. Siklós a ensuite résumé l'histoire de la République Hon-
groise des Conseils et a développé les causes qui ont conduit à sa chute. 
A la réunion de la section d'histoire universelle de la session scientifique, c'est Mme E. 
Léderer qui a assumé la présidence. 
Le professeur d'université Gy. Székely a présenté le rapport: «La conception de l'histoire 
universelle dans la littérature historique soviétique» et a développé la conception, les méthodes 
et les résultats des sciences historiques universelles de l 'Union Soviétique. 
C'est l'application conséquente de la philosophie de l'histoire du marxisme-léninisme qui 
définit le caractère de la littérature historique soviétique, ce qui fait que l'historiographie 
soviétique considère le progrès comme le critère premier de l'appréciation des phénomènes, des 
événements et des personnages de l'histoire et, en recherchant les lois de l'évolution, voit dans 
toute l'histoire de l 'humanité Un processus homogène et continu. Comme tous les peuples du 
globe participent — même si, au cours des différentes périodes, ce n'est pas dans une mesure 
identique — à ce processus de l'histoire, les historiens soviétiques se proposent, à chaque coup, 
de présenter le développement de tous les continents, plus précisément de toutes les aires histo-
riques. Malgré les difficultés à surmonter dans les structures et dans la composition, cette 
manière de traiter les questions sur la base d'une conception universelle comporte nombre 
d'avantages. Cela fait que l'application d'une telle méthode permet d'éviter l'erreur des simpli-
fications, de mettre au jour les analogies historiques et de créer les sciences historiques compa-
rées marxistes. 
Dans le chapitre suivant de sa conférence, Gy. Székely a présenté les spécificités et carac-
téristiques de l'historiographie soviétique par rapport aux diverses formations de la société. 
L'étude du progrès et de l'universalité se manifeste comme un point de vue déterminant dès l'ana-
lyse de la commune primitive. Des résultats très appréciables ont été dégagés dans le domaine 
des sciences auxiliaires de l'histoire, rendant possible la description historiquement authenti-
que de la commune primitive. 
L'imposition dans un esprit de suite du principe du progrès et de l'universalité dans les 
recherches sur l'histoire des sociétés esclavagistes a également conduit à des constatations de 
portée décisive. La recherche historique soviétique ne se penche pas uniquement sur les États 
esclavagistes classiques, mais étudie selon une optique différenciée les représentants moins 
typiques de cette forme de la société. Pour ce qui est de l'évolution asiatique, elle ne délimite 
pas un mode de production asiatique à part, mais étudie celui-ci, compte tenu de ses particulari-
tés, en tant que partie du développement universel. La présentation des luttes des classes éclaire 
les corrélations entre la crise de l'ordre esclavagiste et l'apparition du christianisme. Les études 
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antiques en Union Soviétique ont également réalisé de sérieux progrès dans l 'examen de la 
structure économique de la société. 
Les recherches médiévales soviétiques tiennent compte des variantes classiques et spéci-
f iques de la forme sociale, des contacts entre les différents types et des exigences de la manière 
de voir universelle. S'intéressant non seulement aux peuples d'Europe et de l'aire méditerrané-
enne, mais aussi à ceux d'Asie et d'Afrique, elles nous convainquent que le passage au féodalisme 
s'est fait au cours d'une période échelonnée sur plusieurs siècles. Le médiévisme soviétique con-
sacre une attention particulière à la question de la propriété terrienne, analyse les interdépen-
dances entre les conditions et les formes de cette propriété, d'une part, et la structure des diffé-
rentes classes sociales d'autre part. 
Les recherches sur Byzance peuvent s'enorgueillir d'excellentes acquisitions en URSS. 
Outre nombre de constatation de grande portée, les byzantinistes soviétiques ont les premiers 
mis au jour le fait que l'évolution à Byzance peut être considérée comme l'une des formes du 
développement de la société féodale. A propos du féodalisme tardif, les historiens soviétiques 
soulignent que le X V I e siècle et la première moitié du suivant représentent une étape nouvelle 
du développement de l'histoire universelle en histoire mondiale. C'est alors la naissance du trafic 
mondial , du marché mondial; c'est alors que les rapports intercontinentaux se font suivis, que 
la naissance des nations modernes s'accélère. La recherche soviétique en ce domaine attire 
l 'attention et sur l 'évolution interne, nationale de chaque pays et sur les interférences entre les 
divers peuples et nations. 
A la fin de sa conférence, Gy. Székely a donné l'esquisse schématique des résultats des 
historiens soviétiques étudiant l'âge moderne. Puis, il s'est étendu à l'importance de la Grande 
Révolut ion Socialiste d'Octobre dans l'histoire mondiale. 
Le professeur d'université E. Arató a rendu compte, dans son intervention, du débat 
qui se poursuit dans les milieux scientifiques soviétiques au sujet de la notion de «nation». 
Selon les historiens, au cours des 50 dernières années, l'histoire du monde a enregistré de tels 
changements qu'il est indispensable de procéder à la révision de cette notion marxiste. La défini-
t ion donnée par Staline en 1913 demande désormais à être corrigée. Au cours de la discussion, 
les historiens soviétiques ont formulé nombre de définitions nouvelles, reposant toutes sur les 
solides assises du marxisme-léninisme, à l'encontre des définitions souvent subjectives et contra-
dictoires de l'historiographie bourgeoise occidentale. L'étude d'introduction au débat était de la 
p lume de Rogatchev et de Sverdline; selon leur prise de position, les critères majeurs de l'appar-
tenance nationale sont: la communauté économique, la communauté de langue, de territoire et 
d 'Etat , tandis que la conscience de l'appartenance ethnique, c'est-à-dire la conscience nationale, 
et quelques particularités psychiques jouent également leur rôle. La question de la naissance 
de la nation est en corrélation avec la notion même de «nation». E. Arató a développé les consta-
tat ions à ce sujet de la polémique, puis il a attiré l'attention sur plusieurs complexes de problè-
mes qui n'ont pas encore été abordés dans le débat. 
Dans son intervention, le professeur d'université J. Perényi a parlé des recherches histo-
riques soviétiques qui ont exercé un effet tant sur les travaux de la chaire d'Histoire est-euro-
péenne que sur les siens propres. Presque tous les ouvrages de poids des chercheurs soviétiques 
se consacrant à l'histoire de l'Europe orientale sont accessibles en Hongrie. Leurs appréciations 
ont rendu manifeste que la synthèse historique de cette partie du continent ne saurait être 
fondée que sur l'histoire économico-sociale, en procédant, à l'aide de la méthode comparative, 
à une somme des différentes synthèses nationales. En plus des travaux des historiens soviétiques 
dans ce domaine, on a procédé à l'établissement, en tant que bases de la synthèse, de l'histoire 
des divers pays de démocratie populaire et de nombreuses questions de détail ont été traitées. 
Les débats qui suivent la parution de ces ouvrages, les conférences internationales organisées. 
tous les ans encouragent à la réalisation la plus rapide de la synthèse est-européenne. 
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L'intervention d'L Dolmányos s'est greffée sur la conférence de Gy. Székely. Se décla-
rant d'accord avec les constatations de celui-ci, il a souligné que, quel que soit le peuple dont 
l'histoire l'intéresse, l'historien doit considérer comme le point de vue essentiel de ses travaux, 
les corrélations d'histoire universelle. Selon son opinion, le conférencier a, par endroit, témoigné 
de partialité en développant ce juste principe. Il est vrai que le développement de l'histoire du 
monde tend avant tout à l'universalité, il faut cependant prendre en considération, à côté de 
cette tendance, les facteurs d'orientation contraire qui exercent leur effet même de nos jours. La 
théorie des idéologues bourgeois qui supposent des aires culturelles closes mérite d'être criti-
quée; justement dans l'intérêt du poids et de l'authenticité de cette critique, il faut procéder à 
l'étude du développement en soi des peuples, groupes de peuples et contrées. Aujourd' hui, en 
réaction à la théorie des aires culturelles absolues, certaines écoles de l'historiographie bour-
geoise proclament la doctrine de l'intégration excessive. E n discutant la valabilité de celle-là, 
nous devons démontrer l'erreur de celle-ci aussi. 
Le chargé de cours S. Jôzsa a parlé des résultats soviétiques dans les recherches sur la 
Chine. Déjà la sinologie d'avant la Révolut ion d'Octobre pouvait se targuer de succès sérieux. 
En ce temps ce qui faisait obstacle aux travaux, c'était l ' influence insuffisante des points de v u e 
des sciences sociales, d'autant plus que la conception alors dominante dans l'histoire universelle 
refoulait à l'arrière-plan les problèmes extra-européens et leur analyse. Dès le début, la Chine a 
occupé une place de choix dans les études soviétiques d'histoire orientale; Lénine lui-même a 
procédé à une activité saillante dans ce domaine. On a non seulement élaboré l'histoire de la 
Chine moderne, mais on a également procédé à des recherches sur les périodes antérieures. A u 
cours des 50 dernières années, nombre d'ouvrages sinologiques ont paru; de nos jours aussi, u n 
grand nombre d'études, de monographies englobant des sources précieuses sont en préparation 
ou sur le point d'être édités. 
Mme S. Balogh, professeur d'université adjoint, s 'est penchée sur les études orientales en 
Union Soviétique, plus précisément sur les recherches concernant le développement des p a y s 
engagés sur la voie non-capitaliste. Marx, Engels, puis Lénine avaient déjà attiré l'attention sur 
les possibilités d'une évolution non-capitaliste des pays retardataires; examiner cette quest ion 
est d'une actualité particulière de nos jours. A ce sujet, les historiens soviétiques en sont encore, 
pour l'instant, au stade des discussions. Selon un groupe de personnalités scientifiques, la vo ie 
non-capitaliste de l 'évolution est — si nous tenons compte des particularités des pays sous-déve-
loppés — identique à la voie socialiste. D'autres orientalistes occupent une position divergente, 
reconnaissant que la voie non-capitaliste de l'évolution conduit effectivement au socialisme, 
mais rejettent l'idée que la première étape de ce processus puisse être considérée comme socia-
liste. Selon une troisième opinion, la voie d'évolution non-capitaliste est en fonction d'un dévelop-
pement social et économique autonome et spécifique, qui n'est ni socialiste, ni capitaliste. 
L'avant-midi de la deuxième journée de la session, la présidence a été assumée par L. 
Benkő, professeur d'université. Le professeur d'université Mme E. Andics a tenu une conférence 
sous le titre: «A propos de la manière de voir historique de Lénine». Tout comme Marx, Lénine 
examinait l'histoire avec les yeux de la personnalité façonnant l'histoire. Il la considérait com-
me un processus homogène, inéluctable qui est un trésor d'expériences pouvant et devant être 
utilisées aussi bien au profit du présent que de l'avenir, tandis que la connaissance des connexi-
tés entre les événements qui se jouent dans le présent nous aide dans l'étude approfondie du 
passé. 
Dès ses premières oeuvres, Lénine avait développé les thèses fondamentales du matéria-
lisme historique. Il considérait cette théorie comme la seule conception scientifique sur l'histoire, 
conception qui ne se propose pas de tout expliquer, mais de fournir une méthode scientifique 
aux explications. Selon Lénine, il faut continuer à développer la théorie marxiste; cependant, il 
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rejetait fermement, sans hésitation, les idées de Bernstein et d'autres révisionnistes du même 
acabit qui, loin de faire avancer le marxisme, l 'entravaient au contraire dans ses progrès. 
Justement en conséquence de sa manière de voir scientifique, Lénine prenait grand soin, 
au cours de l 'analyse de toute question sociale e t politique, de la mettre en évidence dans ses 
corrélations historiques mêmes. Dans l'utilisation des enseignements de l'histoire, il tenait 
compte, avant tout, des lois historiques sans, pour cela, les copier, lors de leur application aux 
phénomènes du présent. En même temps, Lénine réagissait très vigoureusement à tou t nouveau 
phénomène que l'évolution ramenait à la surface. Grâce à sa manière de voir fermement histori-
que, il mettait immédiatement à leur place convenable les nouvelles lois du développement 
de la société et , de la sorte, contribuait à une évolut ion féconde du marxisme. Lénine a pu con-
tinuellement être à l'unisson des exigences de l 'évolution objective, justement parce qu'il était 
éminemment sensible aux étapes nouvelles. La juste optique historique était une condition 
préliminaire de la création de la juste théorie révolutionnaire. Les diverses fractions de droite 
et de gauche doivent leurs constatations erronées exactement à leur manière défectueuse de voir 
l'histoire. En critiquant les doctrines fausses, Lénine a toujours mis en avant les racines de ces 
erreurs. 
Selon la doctrine de Marx et de Lénine, les facteurs objectifs et subjectifs qui actionnent 
l'histoire se présument et s'influencent mutuellement. La surestimation ou la sous-estimation 
des facteurs subjectifs pour ce qui est de leur rôle dans l'histoire conduit à de graves erreurs 
aussi bien dans le domaine de la théorie que dans celui de la pratique sociale. La foi absolue, 
indépendante des circonstances effectives, dans les masses, les partis, les personnalités 
s'est révélée tout aussi erronée que la conception qui méprise les facteurs subjectifs et 
considère ceux économiques comme exerçant automatiquement leur effet, ce qui conduit 
au fatalisme historique. En général, ces tendances interprètent la nécessité historique comme 
si, dans les diverses situations de l'histoire, il n'y avait jamais que la possibilité d'une unique 
solution. 
La manière fataliste de voir l'histoire f ixe exclusivement le développement des forces de 
production, la nécessité historique; elle s'accompagne donc d'une conception évolutionniste de 
la société et nie, en partie ou totalement, la raison des révolutions. Par contre, l 'optique dia-
lectique marxiste-léniniste attribue une importance première à la révolution qui détruit l'ordre 
social tombé en désuétude et mène à la victoire l'ordre social plus évolué. Lénine ne s'est pas 
contenté de mettre en avant l'importance des révolutions victorieuses; selon lui, les révolutions 
écrasées n'ont également pas été vaines. Si elles ont été l'expression d'une nécessité sociale, 
leurs effets se feront sentir, immanquablement, après leur échec aussi et la leçon de nombre 
d'exemples historiques est qu'elles accéléreront la cadence du progrès. Cependant, pour que la 
révolution explose, il ne suffit pas que les conditions objectives soient mûres; un facteur indis-
pensable est encore l'activité de la classe révolutionnaire. Lénine considérait comme l'élément 
principal, comme la garantie de la victoire, la maturité des masses pour l'action historique, 
leur initiative historique. L'estime du rôle des masses ne saurait, certes, signifier une soumission 
à la spontanéité. L'activité révolutionnaire spontanée ne peut se passer de dirigeants et la 
direction doit être aux mains du parti révolutionnaire. Dans sa théorie et sa politique pratique 
en rapport avec le rôle du parti, Lénine a imposé d'excellente manière sa conception de l'histoire 
et a jugé l'application de la méthode historique obligatoire dans les activités politiques d'actua-
lité aussi. 
Une accusation réitérée des idéologues bourgeois est que l'engagement marxiste exclut 
l'objectivité. Lénine souligne, au contraire que la conception du matérialisme historique 
considère l'esprit de parti et l'objectivité dans leur unité dialectique. Le marxisme saisit comme 
points de départ les forces motrices majeures de l'évolution historique, prend à chaque fois 
position pour les forces progressistes de la période donnée et, de ce fait, s'avère capable d'une 
connaissance, d'une prise de conscience objectives de cette évolution. 
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Dans les phrases finales de sa conférence, Mme E. Andics a insisté sur l'aide inestimable 
que la manière du marxisme-léninisme de voir l'histoire a représenté et continue à représenter 
dans les combats des dernières décennies. 
L'après-midi de la deuxième journée de la session, c'est l'académicien L. Mátrai qui a 
assuré la présidence. 
Le professeur d'université S. Balogh a tenu une conférence sur «Lénine et la révolution 
culturelle». Il a immédiatement constaté que la Grande Révolution Socialiste d'Octobre a 
amené des changements qui font date dans le domaine culturel aussi. Lénine a consacré nombre 
de ses écrits aux problèmes de la révolution culturelle. Ses articles et é tudes attestent qu'il 
entendait sous la notion de culture l'ensemble des valeurs spirituelles et matérielles créées par 
la société humaine et qu'il n'usait pas de ce terme au sens abusivement restreint, courant de 
nos jours. Selon Lénine, la création d'une culture socialiste exigera beaucoup de temps, la 
condition préliminaire principale de sa réalisation étant le pouvoir politique fermement mainte-
nu par la classe ouvrière et l'existence des moyens matériels indispensables à son implantation. 
Pour créer la culture socialiste, il est également immanquable de mettre au clair la prise 
de position à propos de l'héritage culturel des systèmes sociaux précédents. Ce legs culturel 
était, avant tout, de caractère bourgeois, mais tissé de vestiges féodaux qui, dans certains 
domaines, étaient même dominants. Lénine n'a jamais rejeté dans son ensemble l'héritage 
culturel, il accordait une grande importance à la prise en possession des traditions progressistes; 
il se faisait cependant le champion de la lutte contre les idées bourgeoises et les idéologies réac-
tionnaires. L'élément constitutif de la culture socialiste est l'idéologie marxiste. Pour créer 
la culture socialiste, la tâche première indiquée par Lénine est la propagation, la diffusion géné-
rale de l'idéologie marxiste. 
Le problème des intellectuels est indissociable de celui de la révolution culturelle. C'est 
justement au sein de la révolution culturelle et grâce à elle que se développe l'intelligentsia 
socialiste, pour ensuite y participer. La formation de la nouvelle couche intellectuelle se fera 
par l'engagement de la majorité des anciens intellectuels, par l'éducation de paysans et d'ou-
vriers, enfin par la scolarisation d'une jeunesse d'origine en grande partie ouvrière-paysanne. 
S. Balogh a rendu compte des difficultés que le pouvoir soviét ique a dû surmonter, sur ce terrain 
aussi, pour arriver à ses immenses succès culturels. 
Dans la seconde partie de sa conférence, il a passé à la présentation de la révolution 
culturelle en Hongrie. II a constaté que la révolution culturelle s'est développée sous le signe 
des interactions les plus serrées avec la révolution démocratique populaire, ce qui fait que sa 
division en périodes est également analogue. A partir de la libération, jusqu'au milieu de 
1946, dans la première étape de la révolution culturelle hongroise, la tâche était de démocratiser 
la culture, puisque les conditions — tant politiques qu'économiques — d'une culture socialiste 
faisaient défaut. Dans cette période, il fallait détruire les vestiges culturels du fascisme, sélec-
tionner les traditions progressistes et les faire parvenir jusqu'aux masses laborieuses. C'est à 
partir de l'automne 1946 que la révolution culturelle socialiste a commencé, en harmonie avec 
les objectifs du IIIe congrès du parti. A la suite de l'application des mesures réclamées avec 
insistance par ce congrès, les traits caractéristiques de la culture socialiste se précisèrent tou-
jours mieux. De 1948 à 1956, plusieurs circonstances défavorables influèrent sur l'épanouisse-
ment de la révolution culturelle: il va de soi que le dogmatisme généralisé, puis — à partir de 
1953 — le révisionnisme firent sentir leur effet dans ce secteur de la vie nationale aussi. Dans 
la période de consolidation qui fit suite à l'écrasement de la contre-révolution de 1956, la 
conférence nationale du parti, en 1957, délimita les tâches immédiates dans le domaine culturel. 
On procéda d'abord à une étude des différentes branches de la culture, puis on établit les tâches 
promettant de fournir le succès le plus fructueux au travail politique. Cette politique culturelle 
correctement fixée et réalisée a assuré, d'une part, le maint ien des résultats précédents de la 
révolution culturelle et , d'autre part, l 'évolution continue et notable. En 1962, la Hongrie a 
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posé les bases du socialisme, elle est arrivée à la période de l'édification intégrale de la société 
socialiste. C'est parallèlement à cela, et conformément aux constatations du V I I I e congrès 
du Parti Ouvrier Socialiste Hongrois que nous devons faire triompher totalement la révolution 
culturelle, la culture socialiste. 
Le professeur d'université T. Király, vice-recteur de l'Université «Loránd Eötvös» a 
insisté, dans son intervention, sur l'immense développement réalisé par l'Union Soviétique et 
les pays socialistes dans le domaine culturel. A u cours de l'édification socialiste, la Hongrie 
aussi peut s'enorgueillir de résultats dignes d'attention; pourtant, la révolution de la culture 
exigera encore beaucoup de peines, les tâches restent nombreuses. Après avoir attiré l'attention 
sur les défectuosités qu'il serait urgent d'éliminer, Tibor Király a passé aux problèmes de la 
législation, à la définition des fonctions du droit. Analysant les conditions hongroises, il a dé-
montré qu'en Hongrie la culture juridique reste toujours insuff isamment développée, alors 
que la diffusion des éléments d'une telle culture représente un attribut important du haut niveau 
de la vie étatique et sociale, donc une tâche immédiate de premier ordre. 
E. Pamlényi, chef de section à l 'Institut des Sciences Historiques près l 'Académie des 
Sciences de Hongrie a consacré son intervention au rapport de la révolution culturelle et de 
l'héritage bourgeois. Lorsque nous définissons les matières de l'histoire de la civilisation, il 
faut prendre en considération que Lénine a interprété dans un sens très large la notion de 
culture: il y a incorporé non seulement l 'évolution scientifique et artistique, mais aussi la 
technique, voire la compétence professionnelle spécialisée nécessaire aux activités dans l'édi-
fication économique. En nous conformant à l'interprétation léninienne, nous devons donc con-
férer une importance plus accentuée aux processus culturels touchant les larges masses. 
Pour ce qui est de la question de la culture socialiste et de l'héritage culturel des forma-
tions sociales précédentes, E. Pamlényi a souligné: cet héritage ne peut être réduit a u x produits 
progressistes de la civilisation bourgeoise, mais s'étend également au legs de caractère sem-
blable des périodes précédentes. Dans l'interprétation de ces problèmes, plus d'une idée erronée 
s'est propagée. Lénine avait pris position contre les tendances erronées et mis en évidence que 
le marxisme adopte et tranforme les traditions progressistes de l 'époque bourgeoise. L'histoire 
de la civilisation en Union Soviétique considère ces activités de transformation comme sa tâche 
et il doit en être de même de cette discipline en Hongrie aussi. Les historiens de la civilisation 
doivent mettre au jour, analyser dans un esprit critique les produits culturels des époques 
précédentes, af in que l'héritage bourgeois digne d'être intégré à la culture socialiste le soit et 
devienne, grâce à la victoire de la révolution culturelle, le bien c o m m u n des masses. 
Le professeur d'université dr. H. Wolfgramm, titulaire de chaire à l'Université «Martin 
Luther» de Halle s'est préoccupé, dans son intervention de la portée et de l 'évolution de l'en-
seignement polytechnique. Le but de la formation polytechnique est de permettre, dans le 
cadre de l'enseignement général socialiste, l 'assimilation de connaissances techniques. On doit 
donc la considérer comme un composant de l'enseignement complexe dont le caractère est 
déterminé par un point de vue de praxis dirigée. La complexité de la production moderne peut 
être ramenée à une quantité relativement mesurable de parties fondamentales et de structures 
de base, tandis que le processus de production peut être divisé, à chaque fois, en trois phases. 
Afin de faciliter l'enseignement, c'est ce fait qu'il faut prendre en considération. La portée 
culturelle toujours croissante de la technique est le point de v u e décisif dans la formation 
polytechnique. 
T. Y. Bourmistrova, professeur à l 'Université «Jdanov» de Leningrad, a parlé de quel-
ques questions d'actualité dans la politique soviétique des minorités nationales. Après avoir 
rappelé la répartition selon la nationalité et la langue des peuples de l'URSS, Bourmistrova a 
énuméré les succès économiques et culturels réalisés par les différentes républiques et a rendu 
compte de la politique léninienne de l'Union Soviétique à l'égard des nationalités, ainsi que 
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des discussions en cours pour éciaircir les problèmes de la notion de «nation». Selon les consta-
tations des spécialistes des questions des nationalités, les peuples et minorités d 'Union Soviéti-
que sont en train de se rapprocher les uns des autres et, parallèlement, ils se rapprochent égale-
ment des peuples des pays socialistes. 
O. Szabolcs, titulaire de chaire à l 'Institut National de Pédagogie a consacré son inter-
vent ion à l'enseignement hongrois. Il a déclaré que l'école est, dans tout sys tème social, au 
service d'objectifs de classe et c'est sous cet angle qu'il a passé en revue les phases principales 
de l'Enseignement en Hongrie. Procédant à une analyse détaillée de la politique éducative du 
régime contre-révolutionnaire (1919—1945), il a démontré qu'après avoir anéanti le système 
progressiste instauré par la République Hongroise des Conseils, le régime horthyste a opéré un 
retour vers les traditions rétrogrades de l 'Education en Hongrie, subordonnant sciemment sa 
politique dans l 'Enseignement à ses aspirations d'ordre politique général et de politique sociale. 
Rien que la structure des différents types d'établissements scolaires et leur rigide cloisonnement 
par rapport les uns aux autres visaient déjà à la conservation de la configuration donnée de la 
société. L'organisation de l'Enseignement hongrois a dû être refondue entièrement après la 
libération du pays. La tâche première était de prolonger la période de scolarisation obligatoire 
et de démocratiser le système scolaire. La révolution socialiste de l'Enseignement n'aura pas 
de f in: des tâches toujours renouvelées y demanderont leur solution conformément aux exigen-
ces effectives du socialisme, puis du communisme. 
Mme I. Pándi, chargée de cours, a parlé du poids des intellectuels révolutionnaires-
Lénine considérait l'intelligentsia, d'une part, comme une couche moyenne individualiste dans 
le combat de la classe ouvrière pour le pouvoir et, d'autre part, comme une alliée indispensable 
de la classe ouvrière ayant déjà acquis les commandes politiques. Après avoir présenté les 
diverses tendances du mouvement ouvrier russe, plus exactement leur prise de position respec-
tive dans l'appréciation du rôle des intellectuels, Mme Pándi a passé à la présentation et à la 
critique de cette même appréciation au sein des groupes divers du mouvement ouvrier hongrois. 
Pour terminer, elle a insisté pour que des éléments neufs soient aussi pris en considération lors 
de la définition de la notion d'«intellectuel» dans l'édification du socialisme. 
L'intervention suivante, celle de J. Horváth, a examiné la manière dont les deux partis 
ouvriers hongrois ont diffusé la doctrine marxiste-léniniste de 1944 à 1948. L'un des moyens 
pour faire connaître la théorie socialiste est l'enseignement dans le cadre du parti; en général, 
le développement de ces activités s'est conformé à la cadence de l'épanouissement de la révolu-
tion démocratique populaire. L'autre moyen de la propagande de l'idéologie est la publication 
d'ouvrages marxistes-léninistes. La Maison d'Édition «Szikra» du Parti Communiste Hon-
grois — et la Maison d'Édition «Népszava» — du Parti Social-démocrate de Hongrie — ont sorti 
en de nombreux volumes les classiques du marxisme et d'autres ouvrages consacrés à la théorie 
marxiste-léniniste. Les organes de presse des deux partis ont également participé convenable-
ment à la diffusion des idéaux socialistes, tandis que les conférenciers des réunions de parti, 
des meetings, des conférences, etc. répondaient également aux mêmes exigences. Ces activités 
des deux partis ouvriers se sont avérées fructueuses, préparant le terrain à un développement 
continu et plus vaste. 
L'avant-midi de la troisième journée de la session, c'est le professeur d'université et 
vice-recteur T. Király qui a occupé le fauteuil de président. 
Le professeur d'université P. Sándor s'est penché, dans sa conférence intitulée «Le 
léninisme en Hongrie», sur le rayonnement et l'influence des idées de Lénine dans le pays. 
Il a constaté que celles-ci ont commencé a y être diffusées au cours de l'année 1918, c'est-à-dire 
seulement à la suite du triomphe de la Révolution Socialiste d'Octobre. Les mesures de la 
République Hongroise des Conseils visaient précisément à une réalisation des principes lénini-
ens; mais, comme les communistes hongrois de l'époque ne connaissaient pas suffisamment 
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ceux-ci, la tâche n'était pas toujours menée à bien avec succès. A l'époque contre-révolution-
naire, aussi bien les communistes en émigration que ceux en clandestinité f irent de sérieux ef-
forts pour propager le léninisme. La possibilité dans une vaste aire de ce travail d'éclaircisse-
ment ne devint cependant effective qu'après la libération du pays: à ce moment, la connaissance 
du léninisme était passée au rang de besoin des masses. L'application pratique de ces principes 
s'est détachée, sur plusieurs points, dans les années 1950, des conceptions de Lénine et l'entorse 
portée à ceux-ci fut à la source des fautes de la période de sectarisme. Le Parti Ouvrier Socialiste 
Hongrois réorganisé après l'écrasement de la contre-révolution de 1956 a opéré un retour, dans 
tous les secteurs, vers les normes léniniennes. 
Le professeur d'Université A. Mód a présenté sa conférence sous le t itre: «L'héritage 
d'Octobre et l'importance, de nos jours, de la théorie». Son point de départ a été que l'applica-
tion pertinente et le développement continu de la théorie sont , dans les conditions présentes, 
l'une des questions les plus importantes et les plus complexes dans la lutte contre le capitalisme 
et dans l'édification, le renforcement du socialisme. Parlant de révisionnisme moderne et de son 
analyse, il a souligné le besoin d'une appréciation différenciée. Le révisionnisme moderne ne 
nie pas seulement les enseignements marxistes quant à la révolution prolétarienne, à la dicta-
ture du prolétariat, mais l'ensemble même du marxisme. Considérant ce fait, il faut indiquer 
le combat idéologique ferme et conséquent pour démasquer le révisionnisme moderne comme 
une condition sine qua non de la lutte contre le capitalisme monopoleur, tout en ne perdant 
pas de vue, au cours de la discussion, que — malgré ses oripeaux idéologiques bourgeois — le 
révisionnisme moderne est aussi l'expression de l'aspiration des masses à la paix et au progrès, de 
leur méfiance à l'égard du capitalisme monopoleur, de leur mauvais moral, de leur pessimisme. 
A. Mód s'est ensuite étendu à la conception sociale et historique de Jaspers, de Sartre et 
d'autres, aux problèmes du pessimisme qu'elle exprime. Ces idéologues et leurs doctrines sont 
les expressions du comportement des petits-bourgeois et des intellectuels, ce qui fait que leurs 
vues reflètent, même quand elles critiquent le socialisme, des intérêts communs et des exigences 
communes avec la classe ouvrière. Comme notre but est de gagner à la cause la majorité des 
travailleurs sous l'influence de la bourgeoisie, de l'intelligentsia et des réformistes, nous devons 
rejeter, dans le débat, les idées erronées; mais au-delà de cette critique, nous devons honorer ce 
qui, malgré la base idéologique fausse, erronée, exprime des aspirations positives et justifiées. 
Dans la seconde partie de sa conférence, A. Mód a examiné le rôle et la portée de la théo-
rie, du point de vue de l'amélioration de l'édification du socialisme, dans les sciences historiques 
marxistes. Le marxisme est , en tant que théorie, indissoluble de la réalité en constantes modi-
fications, en constants renouvellements. Ce n'est que sur cette base que l'évolution continuelle, 
la régénérescence de la théorie sauraient être assurées. II est tout aussi erroné de détacher la 
théorie de la réalité, des faits, que d'idéaliser le positivisme et de limiter la science à la consta-
tation des faits ou à leur communication, à la simple information. Se retournant contre le dog-
matisme, la théorie au service de l'évolution continue du socialisme doit donc lutter non seule-
ment contre le subjectivisme détaché des objectivités et se plaçant au-dessus de la réalité, mais 
aussi contre la sclérose de la réalités, la subordination mécanique du subjectif. 
A. Mód a terminé sa conférence en mettant l'accent sur le fait que la théorie marxiste 
ne sera en mesure de répondre à ses tâches contemporaines accrues que si elle aspire à la 
conquête des intellectuels et de la majorité des travailleurs s'élevant, sur le plan de leurs 
exigences, dans les pays développés, toujours plus au niveau des intellectuels — cela en ana-
lysant de manière multiple la sphère subjective: politique, idéologie et personnalité, en appro-
fondissant dans son propre domaine les problèmes d'époque, en leur offrant une solution 
d'une valeur plus élevée. Or cela ne saurait se faire, au-de là de ce qui a été et de ce qui est, 
sans une idéologie prenant en considération les possibilités, les perspectives, les énergies créatri-
ces de l'homme qui refondent la réalité, sans la prise en considération de l'idéologie en tant que 
science, sans sa «vivification» au sein des masses. 
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венгерских авторов по истории в 1959— 
1963 г г . ] NÉH. 2. 4 6 3 - 6 2 9 р. 
BORSA IVÁN; A Hunyadi család levéltárá-
nak története. [L'historique des archives de 
la famille Hunyadi. — История архива семьи 
Гуьняди . ] LK. 1964. Tom 35. No 1. рр 2 1 - 5 6 . 
B U C S A Y M I H Á L Y : A magyarországi re-
formáció történetéről megjelent fontosabb köny-
vek és cikkek az utolsó negyedszázadban. [Les 
livres et les études les plus importants sur 
l'histoire de la réformation hongroise parus 
dans les dernières 25 années. — Список из-
бранных работ по истории реформации в 
Венгрии, вышедших с 1940 r . ]ThSz . 1965. 
Tom 8. No 5 - 6 . pp. 160 — 166. 
Budapest történetének bibliográfiája. — 
Bibliographia históriáé civitatis Budapestinen-
sis. Összeáll, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár, Budapest Gyűjtemény. Főszerk. Zoltán 
József. 3. köt. 1686 —1950. Gazdaság. 4. köt. 
1686 —1950. Társadalom. Szerk. Berza László. 
[Prés. par —. Rédacteur en chef —. Vol. 3. 
1 6 8 6 - 1 9 5 0 . Économie. Vol. 4. 1 6 8 6 - 1 9 5 0 . 
Société. Réd. par —. Библиография по исто-
рии Будапешта. (Сост. —.) Главный ред.: 
— том 3. 1686—1950. Экономика; том 4. 
1686—1950. Общество. Ред.: —.] Bp. 1964 
1965, 639, 598 р. 
A Fővárosi Levéltár térképei. 1705 —1918. 
Repertórium, összeáll. Farkas Elemérné. 
[Les cartes des Archives Municipales de 
Budapest 1705 —1918. Répertoire. Réd. par.— 
Карты в архиве Будапешта. 1705—1918 гг. 
Реперторий. Сост .—.] Bp. 1964, Művelődési 
Minisztérium — LOK. Polycop. 300 p. 
D E G R É A L A J O S ; A magyarországi vár-
megyei levéltárak története. [L'histoire des 
archives des comitats de Hongrie. — История 
венгерских комитатских архивов. ] LSz 1964. 
Tom 14. No 4. pp. 9 6 - 1 1 9 . 
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GÁBOR IMRÉNÉ: Kommunista röplapok 
bibliográfiája. 1919-1944. 1 — 2 köt. [Biblio-
graphie des tracts communistes. 1919 —1944. 
Vol. 1 — 2. — Библиография коммунистичес-
ких листовок. Тома 1 — 2. 1919—1944.] Bp. 
1965, MSzMP Párttörténeti Intézet Polycop. 
pp. 309, 3 1 3 - 5 3 5 . 
GAZDAG LÁSZLÓ: A Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Térképtára. [Collection des cartes 
de l'Institut et Musée d'Histoire Militaire. 
— К о л л е к ц и я карт в Военно-историческом 
музее и Институте.] F ö É . 1965. Tom. 14. 
No 3. pp. 3 5 9 - 3 7 1 . LSz 1965. Tom. 15. 
No 1 - 2 . pp. 1 8 5 - 2 1 6 . 
Az 1963. évi Magyarországon megjelent 
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. (Össze-
állították; Molnár Éva, Viniczai István, 
Windisch Aladárné.) [Bibliographie des ou-
vrages d'histoire militaire parus en Hongrie 
en 1963. (Réd. par —) — Библиография ра-
бот по военной истории, вышедших в 
Венгрии в 1963 г. (Сост. - . ) ] НК. 1965. 
Т о т 12. No 4. pp. 7 3 6 - 7 5 2 . 
K U L C S Á R Z S U Z S A N N A : Eretnekmozgalmak a 
XI—XIV. században. (Bibliográfia. Sajtó 
alá rend. Bezenyi Béláné). [Mouvements 
hérétiques aux X I — X I V siècles. (Biblio-
graphie. Mise sous presse par —. Эресь в 
X I — X I V веках.) —Библиография . Под ред. 
- . ) ] Bp. 1964. Tankönyvkiadó, 335 p. 
Magyar könyvészet. Bibliographia Hunga-
rica. 1945—19Ù0. A Magyarországon nyom-
tatott könyvek szakosított jegyzéke. Közread, 
az Országos Széchényi Könyvtár. (Főszerk. : 
Sebestyén Géza.) 1. Altalános művek. Vallás. 
Filozófia. Társadalomtudományok. Nyelvé-
szet. (Szerk. Komjáthy Miklósné.) [Liste 
classifiée des livres imprimés en Hongrie. 
Puhl, par—. (Rédacteur en chef —.) 1. Ouvrages 
généraux. Réligion, Philosophie. Sciences 
sociales. Linguistique. (Réd. par — .) — Вен-
герская библиография 1945—1960 г. Сис-
тематизированный список опубликованных 
в Венгрии книг. Изд. — том 1. Общие 
работы. Религия. Философия. Общест-
венные науки. Лингвистика . (Ред. —.)] Bp. 
1965. 719 р. 
Magyar könyvészet. Bibliographia Нип-
garica. 1945—1960. A Magyarországon nyom-
tatott könyvek szakosított jegyzéke. 4. Művésze-
tek. Irodalom. Földrajz. Történelem. Közread, 
az Országos Széchényi Könyvtár. (Főszerk.: 
Sebestyén Géza. Szerk. Komjáthy Miklósné.) 
[Liste classifiée des livres imprimés en Hon-
grie. 4. Arts. Littérature. Géographie. Histoire, 
publiée par —. (Réd. en chef — .) Réd. par —. 
—Венгерская библиография. 1945—1960 гг. 
Систематизированный список спублико-
ванных в Венгрии книг. Изд. — том 4. 
Искусство. Литература . География. Исто-
рия. (Ред .—. ) ] Bp. 1964. 615 р. 
A magyar levéltári irodalom bibliográfiája 
1963. (Összeállították az Országos Levéltár 
Központi Könyvtárának dolgozói.) [Biblio-
graphie de la littérature hongroise concernant 
les archives. (Rédigée par les employés de la 
Bibliothèque des Archives Nationales.) 
Библиография венгерской литературы по 
архивному делу. (Coct. —.)] LK. 1964.— 
Tom 35. No 2. pp. 2 7 0 - 2 7 7 . 
Magvar munkásmozgalmi bibliográfia. 
1848 — 1948. Âtdolg. kiad. (Átdolg. Forgács 
Sándorné.) (Kiad. az MSZMP. KB. Párttörté-
neti Intézet.) [Bibliographie du mouvement 
ovrier hongrois. 1848 — 1948. (Éd. revue 
par—.) (Puhl, par—.) — Библиография вен-
герского рабочего движения. 1848—1948 
гг. Переработанное изд. Bp. 1964 (1965). 
Polycop. 2, 737 p. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke (1964 július—december). 
[Répertoire des articles concernant l'histoire 
du mouvement ouvrier hongrois (juillet— 
décembre 1964). — Список статей по истории 
Венгерского рабочего движения (июль — 
декабрь 1964 г.)] Ptk. 1965. Tom. II. No. 
1 - 2 . p. 185. pp. 2 5 2 - 2 5 3 . 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. (1965. január—június.) 
[Répertoire des articles concernant l'histoire 
du mouvement ouvrier hongrois, (janvier— 
juin 1965.) — Список статей по истории вен-
герского рабочего движения ( январь — 
июнь 1965 г.) PtK. 1965. Tom 11. No 3 - 4 . 
pp. 2 5 9 - 2 6 1 , 1 9 7 - 1 9 8 . 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. (1965. július — decem-
ber.) [Répertoire des articles concernant 
l'histoire du mouvement ouvrier hongrois 
(juillet—décembre 1965). —Список статей по 
истории венгерского рабочего движения 
(июль — декабрь 1965 г.)] PtK. 1966. 
Tom 12. No 1 - 2 . pp. 207., 181 — 182. 
Magyar Országos Levéltár. A Csáky család 
levéltára. Repertórium. Összeáll. Maksay Fe-
renc. [Archives Nationales de Hongrie. Archi-
ves de la famille Csáky. Réd. par — . — Вен-
герский Государственный Архив. Архив 
семьи Чаки. Реперторий. Сост. — ] Bp . 1964. 
LOK. Polycop. 191 p., 1 t. 
Magyar Országos Levéltár. Polgári kori és 
tanácsköztársasági központi kormányhatóságok 
levéltárai. Kiegészítés a repertóriumokhoz. 
Fond- és állagjegyzék. Összeáll. Bekény István. 
[Archives Nationales de Hongrie. Archives 
des autorités gouvernementales centrales de 
l'époque bourgeoise et de la République 
Hongroise des Conseils. Adjonctions aux 
répertoires. Liste des fonds et l 'Etat de 
documents. Réd. par— . — В е н г е р с к и й Госу-
дарственный Архив. Архив центральных 
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правительственных учреждений эпох дуа-
лизма и Венгерской советской республики. 
Дополнения к реперториям. Список фон-
дов. Сост. — . ] Bp. 1964. L O K . Polycop. 
221 p. 
Magyar Országos Levéltár. Sajtó levéltár. 
(1897—1950.) Repertórium. Összeáll. Bekény 
István. [Archives Nationales de Hongrie. 
Archives de la presse (1897 —1950). Réper-
toire. Réd. par. — Венгерский Государст-
венный Архив . Архив печати. 1897—1950 
гг. Реперторий. Сост. —.] Bp . 1964. LOK. 
Polycop. 220, 2 p. 
Magyar Országos Levéltár. As Eszlerházy 
család tatai és csákvári levéltára. Repertórium. 
Összeáll. Bakács István, Iványi Emma. 
[Archives Nationales de Hongrie. Archives 
de Csákvár et de Tata de la famille Eszter-
házy. Répertoire. Réd. par. — Венгерский 
Государственный Архив. Семьи Эстергази, 
поместья в Тата и Ч а к в а р . Реперторий. 
Сост. — . ] Bp. 1964, LOK. Polycop. 291 p., 
4 annexes. 
Magyar Országos Levéltár. Külügy minisz-
tériumi Levéltár. Repertórium. 2. Összeáll.: 
B. Lőrincz Zsuzsa. [Archives Nationales de 
Hongrie. Archives du Ministère des Affaires 
Étrangères. Répertoire. 2. Réd. par. — 
— Венгерский Государственный Архив. Ар-
хив Министерства Иностранных Дел. Ре-
перторий, т. 2. Сост. —.] Bp . 1964. LOK. 
Polycop. VIII . 353 p. 
Magyar technika- és ipartörténeti biblio-
gráfia 1962. (összeállította: Károlyi Zsig-
mond.) [Bibliographie hongroise de l'histoire 
de la technique et de l'industrie. Réd. par. — 
Венгерская библиография по истории тех-
ники и промышленности. 1962. г. (Сост. —.)] 
TechSz. 1964. No 1. pp. 179 — 205. 
A Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézete tagjainak tudományos 
munkássága, 1949 —1963. (Összeállította: Kal-
lós Pálné.) [L'activité scientifique déployée 
par l'Institut des Sciences Historiques de 
l'Académie des Sciences de Hongrie entre 
1949 — 1963. Réd. par. — Л и т е р а т у р н а я дея-
тельность сотрудников Института истории 
ВАН. 1 9 4 9 - 1 9 6 3 гг. (Сост. - .)] TSz. 1964. 
Tom. 7. No 2. pp. 5 0 1 - 5 3 2 . 
Molnár Erik akadémikus irodalmi mun-
kássága 1929 —1963. Összeállította: Varga 
István; [L'oeuvre littéraire entre 1929 — 
1963 de l'académicien Erik Molnár. Réd. par. 
— Литературная деятельность акад. Эрика 
Мольнар. 1 9 2 9 - 1 9 6 3 гг. Сост. - . ] TSz. 
1964. Tom. 7. No 2. pp. 4 9 0 - 5 0 0 . 
S A S H E G Y I O S Z K Á R : AZ abszolutizmuskori 
levéltár. (1849 — 1867). [Les archives du ré-
gime absolutiste. (1849 — 1867.) Архив эпохи 
абсолютизма (1849—1867 гг.)] Bp. 1965. 
Akadémiai Kiadó, 522. p., 1 carte. 
SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: AZ Országos Széchényi 
Könyvtár ősnyomtatvány gyűjteménye. [La 
collection des incunables dans la Biblio-
thèque Nationale Széchényi. — Собрание пер-
вопечатных книг в Венгерской нацио-
нальной библиотеке. Ежегодник Нацио-
нальной библиотеки им. Сечени.] OSzKÉvk. 
pp. 1 0 9 - 1 2 8 . 
URBÁN ALADÁR: D o k l a d О n a u c s n ü h ra-
botah, viipolnennüh v 1957 —1962 gg. na 
katedrah isztorii Isztoriko-Filologicseszkogo 
fakulteta Budapestszkogo universziteta im. 
Étvesa Loranda (Eötvös Loránd). [Rapport 
sur les travaux scientifiques effectués en 
1957 — 1962 aux chaires historiques de la 
Faculté d'Histoire et de Philologie de l'Uni-
versité Loránd Eötvös de Budapest.] AUB-
hist. Tom 7. pp. 1 7 9 - 2 0 4 . 
Útmutató az Esztergomi Prímási Levél-
tárhoz. Archívum ecclesiasticum. (2.) Függe-
lék. Szerk. Bónis György. [Guides des Archi-
ves Primatiales d'Észtergom. 2. Appendice. 
Réd. par—. Путеводитель по архиву примаса 
г. Эстергом. Ч а с т ь 2 . Приложение. Ред. —.] 
Bp. 1964. LOK. Polycop. pp. 305 — 591. 
2. Recueils d'études — 
Сборники 
Acta históriáé litterarum Hungaricum. 
Tom 4. (Szerk. Szauder József.) Kiad. a 
(Szeged, Egyetem, Bölcsészettudományi Kar.) 
(Acta Universitatis Szegediensis.) [Réd. par—. 
publ. par —. Ред.)] Szeged 1964. 30 p. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Series historica. 3. 
1964. (Szerk. Varga Zoltán.) [Réd. par —. ( — 
Ред. - . ) ] Bp. 1964. Tankönyvkiadó, 163 p. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Series historica. 4. 
1965. (Szerk. Varga Zoltán.) [Réd. par—.) 
— (Ред. —.)] Debrecen 1965. 151 p. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Tom 10. Ser. 1/1. 
Series marxistica — leninistica. Red. I(stván) 
Kónya. — [Ред. —.] Bp. 1964. Tankönyv-
kiadó, 103 1. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Tom. 11. Ser. 1. 
Series marxistica — leninistica. 1. Red. I(st-
ván) Kónya. — [Ред. —.] Debrecen 1965. 
89 p. 
Acta Universitatis Szegediensis de Altila 
József nominatae. Acta historica 19. (Szerk. 
Mérei Gyula.) [Réd. par —. — Ред. —.] 
Szeged 1965. 95 p. 
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Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio 
philosophica. Тот. 4. Red. P(ál) Sándor. 
[ Р е д . - . ] Bp. 1965. 206. p. 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio historiea. Тот. 7. Red. Z(oltán) Orosz-
lán. Ред. Bp. 1965. 219 p., 1 t., 1 carte. 
Budapest régiségei. A Budapesti Történeti 
Múzeum évkönyve. 21. Szerk. Tarjányi Sán-
dor. [Les antiquités de Budapest. Annuaire 
du Musée Historique de Budapest. 21. Réd. 
par —. Из прошлого Будапешта. Ежегод-
ник Исторического Музея г. Будапешт. 
Том 21. Ред. —.] Bp. 1964. Képzőművészeti 
Alap, 393 p., 2 cartes. 
Budapest statisztikai évkönyve. (1964.) 
(Kiad. a) Központi Statisztikai Hivatal. 
Budapest Városi Igazgatóság. [Annuaire 
statistique de Budapest. 1964. (Puhl, par —.) 
Статистический ежегодник Будапешта. 
1964. (Изд. ЦСУ. —.)] Bp. 1964. Statisztikai 
Kiadó. Pólycop. 278 p. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
actái. — Acta Facultatis Politico-Iuridicae 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
. . . Tom. 6., fasc. 1. [Том 6, часть 1.] Bp. 
1964. Tankönyvkiadó, 227 p.. 1 carte. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
actái. Acta Facultatis Politico-Iuridicae 
Líniversitatis Scientiarum Budapestinensis . . 
Tom 7. [Том 7 . ] Bp., 1965. Tankönyvkiadó, 
170 p. 
A Budapesti Történeti Múzeum tevékeny-
sége a felszabadulástól napjainkig. (Tudo-
mányos ülés. 1965. ápr. 12. (Jegyzőkönyv.) 
[L'activité du Musée Historique de Budapest 
de la Libération à nos jours. Session scienti-
fique. 12. avril 1965. procès-verbal. Деятель-
ность Будапештского Исторического Музея 
от освобождения до навшх дней. Научное 
заседание 12 а п р е л я 1965 г. Протокол.] 
Bp. 1965. Polycop. 133 p. 
CSANDA SÁNDOR: Hidak sorsa. Tanulmá-
nyok. [Destin des ponts. Etudes. - Судьба 
мостов. Статьи.] Bratislava —Bp. 1965 SVKL 
— Szépirod. Kiadó, 272 p. 
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. — 
Annales Bibliothecae Universitatis de Rolando 
Eötvös nominatae. 2. 1964. (Szerk. Mátrai 
László, Tóth András, Vértesy Miklós.) [Réd. 
par—. — Ред. —.] Bp. 1964. Tankönyvkiadó, 
287 p. 
Europa et Hungaria, Congressus ethno-
graphicus in Hungaria. Budapest. 16 — 20. 
(Okt.) 1963. Red.: Gyula Ortutay, T(ibor) 
Bodrogi.) [Европа и Венгрия . Этнографи-
ческий конгресс в Венгрии. Будапешт, 
16—20 октября 1963 г .] Bp. 1965. Akadé-
miai Kiadó, 537 p. 
Folia archaelogica. (A Magyar Nemzeti 
Múzeum évkönyve.) 16. (Szerk. Fiilep Ferenc.) 
[Annuaire du Musée National Hongrois. 16. 
Réd. par. — Ежегодник Венгерского нацио-
нального музей Ред. —. ] Bp. 1964, Képző-
művészeti Alap. 297 p., 2 t. 
A Legújabbkori Történeti Múzeum év-
könyve. 5 — 6. 1963 —1964. (Főszerk. Gere-
lyes Ede.) [Annuaire du Musée d'Histoire 
Contemporaine. Réd. en chef: —. — Ежегод-
ник Исторического Музея новейшего вре-
мени. Том 5—6. 1963- 1964 гг. Гла. ред. —.] 
Bp. 1966. 431 р., 1 t. 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum köz-
leményei. 1964. (Szerk. Szabó Miklós.) [Bulle-
tin du Musée d'Agriculture Hongrois. Réd. 
par. — Научные доклады Музея сельского 
хозяйства Венгрии. 1964 г. Ред. — .] Bp. 
1964. 280. р. 
A Magyar Tudományos Akadémia Dunán-
túli Tudományos Intézete. Értekezések. 1964 — 
1965. (Szerk. Babies András.) (Institut de 
Recherches de Transdanubie de l'Académie 
des Sciences de Hongrie. Études 1964 — 1965. 
Réd. par. — Научный институт Задунайской 
области Венгерской Академии Наук . Док-
лады 1964- 1965 гг. Ред. —.] Bp. 1966. 
Akadémiai Kiadó. 431 p., 2 cartes. 
A Magyar Tudományos Akadémia Dunán-
túli Tudományos Intézete. (Értekezések. 1966. 
Szigetvári emlékkönyv Szigetvár 1566. évi 
ostromának 400. évfordulójára. Szerk. Ruzsás 
Lajos.) [Institut de Recherches de Trans-
danubie de l'Académie des Sciences de Hon-
grie. Etudes 1966. Mélanges à la quatrième 
centennaire du siège de Szigetvár en 1566. 
Réd. par. — Научный институт Задунайской 
области Венгерской Академии Наук . Док-
лады 1966 г. Юбилейный сборник 400-
летия осады Сигетвар. Р е д . — . ] Bp. 1966. 
Akadémiai Kiadó. 402 p. 
Nemzetközi statisztikai évkönyv. 1905. 
(Kiad. a) Központi Statisztikai Hivatal. 
[Annuaire statistique international. 1965. 
(Puhl, par .) Международный статистичес-
кий ежегодник. 1965 г. (Изд. ЦСУ. —.)] 
— Bp. 1965. Statisztikai Kiadó. Polycop. 
VIII, 247 p. 
Nevelésügyünk húsz éve. 1945—1964. Ta-
nulmányok a magyar népi demokrácia neve-
léstörténetéből. (Szerk. Simon Gyula.) [Vingt 
années de notre éducation. 1945 —1964. 
Études sur l'histoire de l'éducation dans la 
démocratie populaire hongroise. (Réd. par — . 
Двадцать лет нашей педагогики. 1945— 
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1964. Статьи по историки педагогии эпохи 
Народной Демократии Венгрии . Ред. —.] 
Bp. 1965, Tankönyvkiadó, 601 p. 
Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. 
1963-1964. (Fel. szerk.; Dezsényi Béla.) 
[Annuire de la Bibliothèque Nationale Szé-
chényi 1963 — 1964. (Réd. —. — Ежегодник 
Венгерской национального библиотеки им. 
Сеченм. 1963—1964. Ответсвенный ред.—.] 
Bp. 1966. 311 р. 
A Pécsi Tanárképző Főiskola tudományos 
közleményei. Acta Academiae Pedagogicae in 
civitate Pécs. Тот. 9. 1965. (Főszerk. Weber 
Mihály.) 1. (Közlemények a társadalomtudo-
mányok köréből.) [Réd. en chef —. 1. Com-
munications de la sphère des sciences socia-
les. •— Главный ред. —. Том. 1. Доклады по 
общественным наукам.] Pécs. 1965. 295 р.. 
20 t. 
Tanulmányok Budapest múltjából. A Bu-
dapesti Történeti Múzeum évkönyve. 16. 
(Szerk. Tarjányi Sándor.) [Études sur le 
passé de Budapest. Annuaire du Musée 
Historique de Budapest. 16. (Réd. par —. — 
Из истории Будапешта. Н а у ч н ы е доклады. 
Ежегодник будапештского Исторического 
Музея. Том. 16. Ред. - . ] Bp. 1964. Képző-
művészeti Alap, 249 p., 1 carte. 
Tanulmányok a csehszlovák — magyar iro-
dalmi kapcsolatok köréből. (Szerk. Zuzana 
Adamová, Karol Rosenbaum, Sziklay László. 
(Kiad.) a Magyar Tudományos Akadémia. 
Irodalomtörténeti Intézet.) [Études sur les 
relations littéraires tchécoslovaco — hongroi-
ses. (Réd. par .)(Publ. p a r — . ) — Чехосло-
вацко— венгерские литературные связи. 
Сборник статей. Ред. —. Институт истории 
литературы Венгерской Академии Наук.] 
Bp. 1965 Akadémiai Kiadó. 592 p. 
Történeti statisztikai évkönyv. 1963—1964. 
(Fel. szerk.; Ember Győző.) Kiad. a) Köz-
ponti Statisztikai Hivatal, Könyvtár. Mű-
velődésügyi Minisztérium. [Annuaire de sta-
tistique historique. 1963 1964. (Réd. par—.) 
(Puhl, par— . — Историко-статистический 
ежегодник. 1963- 1964 гг. Главный ред. 
(Библиотека ЦСУ — Министерство куль-
туры.)] Bp. 1965. Polycop. 311 p. 
3. Ouvrages généraux — 
Общие труды 
A N D R Á S F A L V Y B E R T A L A N : Der Rotwein 
in Ungarn. Die Beziehungen unserer Wein-
kultur zum Balkan. [Красное вино в Венг-
рии. Связи нашего виноделия с Балка-
нами.] AEt . 1965. torn 14. fasc. 3 - 4 . 
2 2 7 - 2 5 8 p. 
BARBARITS LAJOS: A vetés gépesítésének 
kezdetei és elterjedése Magyarországon. [Dé-
buts et diffusion de la méchanisation de l'en-
semencement en Hongrie. Начало механи-
з а ц и и посева и ее распространение в Венг-
рии . ] Bp. 1965. M. Mezőgazdasági Múzeum, 
282 p. 
Csepel története. (írta) (Kubinyi András. 
Berend T. Iván, Ránki György, Incze Miklós, 
Jenei Károly, B a k s a y Zoltán, Drucker Tibor. 
(Kiad. a) Csepel Vas- és Fémművek.) [Histoire 
de Csepel. (Par — . ) (Puhl, par — .) История 
города Чепель. (Авторы —.) Изд. Метал-
лургический комбинат , Чепель.)] Bp. 1965. 
Kossuth Kiadó, 500 p. 
CSIZMADIA A N D O R ; A pécsi egyetem a 
középkorban. (Studia iuridica auctoritate 
Universitatis Pécs publicata 40.) [L'uni-
versité de Pécs au moyen âge. — Универси-
тет города Печ в средине пека.] Bp. 1965. 
Tankönyvkiadó, 25 p. 
Dante a középkor és и renaissance között. 
(Szerk. Kardos Tibor.) [Dante entre le moyen 
âge et la renaissance. (Réd. par — . ) — Данте 
между средними веками и Возраждением. 
(Ред. —.)] Bp. 1966. Akadémiai Kiadó. 669 
p., 12 t. 
DERCSÉNYI DEZSŐ: A régi magyar művé-
szet periodizációs problémái. (A művészettörté-
neti Dokumentációs Központ 1964 októberében 
megrendezett III. Elméleti és módszertani kon-
ferenciájának anyaga. Dávid Katalin, Má-
lyusz Elemér, Heckenast Gusztáv és Klani-
czay Tibor hozzászólásával.) [Problèmes de 
périodisation de l'art hongrois ancien. (Con-
ference théorique et méthodologique organisée 
par le Centre de Documentation d'Histoire 
des Arts en octobre 1964. Avec les inter-
ventions de —.) — Проблемы периодизации 
старого венгерского искусства. Материалы 
теоретической и методологической конфе-
ренции, организованной Центром доку-
ментации по истории искусств в октябре 
1964 г. С выступлениями —.] MÜé. 1965. 
Tom 14. No 3. pp. 1 9 1 - 2 1 3 . 
DEZSŐ LÁSZLÓ; A kárpátaljai hivatalos 
írásbeliség emlékei. (Úrbéri feljegyzések.) 
[Monuments de l'administration écrite en Sub-
carpathie. (Papiers terriers.) — Памятники 
деловой писменности Закарпатья . (Урба-
риальные З а п и с и ) ] Bp. 1965. Polycop. I l l p. 
DIÓSZEGI I S T V Á N : A marxizmus és a mai 
történettudomány. A bécsi történészkongresszus 
után. [Le marxisme et la science historique 
d'aujourd'hui. Après le congrès des histo-
riens à Vienne. Марксизм и историческая 
н а у к а наших дней . После международ-
ного конгресса историков в Вене . ] Kritika 
1965. Tom 3. N o 12. pp. 1 4 - 2 6 . 
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FELHŐ IBOLYA: A magyarországi városi 
levéltárak története. [Histoire des Archives 
des villes en Hongrie. — История венгерских 
городских архивов . ] LSz. 1965. Tom. 15. 
No . 1 - 2 . pp. 115 — 150. 
G Ö C Z E GÉZA — P E R E P A TITS A N T A L : A vö-
rös Győr. Emlékezések és dokumentumok. 
[Győr rouge. Mémoires et documents. — 
К р а с н ы й Дьер. Мемуары и документы. ] 
(Győr) 1964. MSzMP Győr-Sopron m. 
Biz. — Győr-Sopron m. Tanács, 285 p. 
H E C K E N A S T G ( U S Z T Á V ) : Die Verbreitung 
des Wasserrad-Antriebs im Eisenhiittenwesen 
in Ungarn. [Распространение применения 
водяного колеса в черной металлургии 
Венгрии . ] NÉH. 1. pp . 1 5 9 - 1 7 9 . 
HÉ.IJNÉ DÉTÁRI ANGÉLA: Régi magyar 
ékszerek. [Joyaux anciens hongrois. — Ста-
ринные венгерские ювелирные изделия. ]Вр. 
1965. Corvina, 53 p., 24 t. 
H O F F M A N N T A M Á S : Die Extensivität der 
ungarischen bäuerlichen Wirtschaftsführung im 
XVIII—XIX. Jahrhundert. - [ЭкСТенСИВ-
ное крестьянское хозяйство в Венгрии 
в X V I I I - X 1 X вв.] EuHung. pp. 443 — 450. 
K A R Á C S O N Y I B É L A : Tanulmányok a ma-
gyar— lengyel krónikáról. (Acta Universitatis 
Szegediensis de At t i la József nominatae. 
Acta historica 16.) [Etudes sur la Chronique 
polono-hongroise. — Исследования о вен-
герской летописи.] Szeged 1964. 63 p . 
Képes Krónika. — Chronicon Piclum. 
Hasonmás kiadás. 1. köt. (Facsimilék.) 2. köt. 
A krónika latin szövege. Sajtó alá rend. Mezey 
László. — A krónika magyar szövege. Ford. 
G e r é b László . — DERCSÉNYI DEZSŐ: A Képes 
Krónika és kora. — CSAPODINÉ GÁRDONYI 
KLÁRA; A Képes Krónika miniatúrái. [1. Fac-
similés. 2. Le texte latin de la Chronique. Mis 
sous presse par —. Le texte hongrois de la 
Chronique. Trad, par—. La Cronique Illuminée 
et son époque.— Les miniatures de la Chro-
nique Illuminée. — Л и ц е в а я кроника. Т о м . 1. 
Факсимиле . Том. 2 Латинский текст хро-
н и к и —. Венгерский перевод —. Л и ц е в а я 
х р о н и к а и ее эпоха Миниатюры Л и ц е в о й 
х р о н и к и . ] Bp. 1964. M. Helikon, 76 t . , 201 p. 
K L R I L L Y Z s ( L G M O N D N É ) — М Д К К А 1 
L ( Á S Z L Ó ) — N . K i s s I ( S T V Á N ) — Z I M A N Y I 
V(ERA): Production et productivité agricoles 
en Hongrie â l'époque du féodalisme tardif. 
(1550—1850). [Производство и продук-
тивность в сельском хозяйстве В е н г р и и в 
эпоху позднего феодализма. ( 1 5 5 0 — 1 8 5 0 ) ] 
N É H . 1 . P P . 5 8 1 — 6 3 8 . 
K U M O R O V I T Z B ( E R N Á T J , L . : Die Entwick-
lung des ungarischen Mittel- und Groß-
wappens. [Развитие венгерского среднего и 
крупного герба.] N É H . 2. pp. 319 — 356. 
KUN BÉLA: Válogatott írások és beszédek. 
1 — 2. kötet . (Sajtó alá rend. Vass Henrik. 
Friss Istvánné, Szabó É v a . (Bev.) Münnich 
Ferenc. (Kiad.) a Magyar Szocialista Munkás-
párt Központi Bizottságának Párttörténeti 
Intézete. [Écrits et discours choisis. Vol. 
1 — 2. (Mis sous presse par—.) (Intr. par — . ) 
(publ. par— . ) — Избранные произведения и 
речи. тт . 1—2. (Под р е д . — ) ; (с предис-
ловием) Институт истории партии при Ц К 
В С Р П . ] — Bp. 1966. Kossuth Kiadó, 490 
p., 9 t . : 524 p., 8. t. 
KUN BÉLÁNÉ: Kun Béla. (Emlékezések.) 
[Béla Kun. (Mémoires.) — Бела К у н . 
(Воспоминания)] Bp. 1966. Magvető, 419 
p., 18 t. 
Lettrich Edit: Urbanizálódás Magyarorszá-
gon. [Urbanisation en Hongrie — Урбаниза-
ция В Венгрии.] Bp. 1965. Akadémiai Kiadó, 
83 p., 1 carte. 
A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom 
története 1848—1945. A marxizmus—leniniz-
mus esti egyetem tankönyve. (Szerk. Csonka 
Rózsa, Szabó Ágnes.) [Histoire du mouve-
ment ouvrier hongrois et international. 1848 
1945. Manuel universitaire. (Réd. par — . ) 
— И с т о р и я венгерского и международного 
рабочего движения. 1848—1945. Учебннк 
для веречных университетов. (Ред. —.)]Вр. 
1965. Kossuth Kiadó, 495 p. 
A magyar forradalmi munkásmozgalom 
története. I. köt. (Kiad.) a Magyar Szocialista 
Munkáspárt, Központi Bizottság, Párttör-
téneti Intézet. (Szerk. a biz. vez.: Nemes 
Dezső) I Histoire du mouvement ouvrier 
révolutionnaire en Hongrie. (Puhl, par—.) 
(Chef du comité de rédaction— .) — Исто-
рия венгерского рабочего-революционного 
д в и ж е н и я . Том. 1. (Изд , Институт исто-
рии партии при ЦК В С Р П . ) (Под. ред. — )] 
Bp. 1966. Kossuth Kiadó, 277 p., 8 t. 
A magyar mezőgazdaság árhelyzete az 
utolsó évszázadban. (1807 —1903) (Kiad. a) 
Központi Statisztikai Hivatal . [Mouvement 
des prix dans l'agriculture hongroise pendant 
le dernier siècle.1867—1963. (Publ. p a r — . ) 
— У р о в е н ь цен в венгерском сельском хоз -
яйстве в последнем столетии. 1867—1968. 
(ЦСУ. —. ) ] Bp. 1965. Statisztikai Kiadó, 
Polycop. 71 p. 
Magyar-zsidó oklevéltár. — Monumenta 
Hungáriáé Judaica. 8. köt. 1204 —1700. 
Szerk. Scheiber Sándor. Közrem. Házi Jenő, 
Horváth A. Tibor. Pataki János. [Vol. 8. 
Réd. par . Avec la collaboration de—. 
Свод венгеро-еврейских летописей. Том 8. 
1264—1760. Ред. —.] Bp. 1965. M. Izr. Orsz. 
Képviselete, 523 p., 4 t. 
Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Bibliographie 265 
MÁLYUSZ E(LEMÉR); Les débuts du vote 
de la taxe par les Ordres dans la Hongrie féodale. 
[Начало сословных голосований о податей в 
феодальной Венгрии. ] NÉH. 1. pp . 55—82. 
MÁTRAI L(ÁSZLÓ): Probleme des Fort-
schritts und des Verfalls in der Kulturgeschichte. 
[Проблемы прогресса и упадка в истории 
культуры. ] АН. 1965. 11. Tom No 1 - 4 . 
pp. 9 5 - 1 1 1 . 
MÉREY KLÁRA, T. : A somogyi parasztság 
útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. (Kiad.) 
(a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli 
Tudományos Intézete.) [La voie des payans 
de Somogy du féodalisme au capitalisme. 
(Publ. par—.) — П у т ь крестьянства коми-
тата Шомодь от феодализма в капитализм. 
- Научный институт Задунайской области 
Венгерской Академии Наук . ) ] Bp . 1965. 
Akadémiai Kiadó, 276 p. 
NIZSALOVSZKY ENDRE: Eötvös József le-
velei Szalay Lászlóhoz. [Lettres de Joseph 
Eötvös à Ladislas Szalay. — Письма Йожефа 
Этвеша к Jl. Салай. ] ITK. 1964. Т о т . 68. 
No. 5 - 6 . pp. 6 7 4 - 6 7 8 . 
Olvasókönyv a magyar és a nemzetközi 
munkásmozgalom történetének tanulmányozá-
sához. 1848 — 1945. (Kiad. a) Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága, 
Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem, Ma-
gyar és Nemzetközi Munkásmozgalom Tan-
szék. [Lectures à l'étude de l'histoire du 
mouvement ouvrier hongrois et international. 
1 8 4 8 - 1 9 4 5 . (Publ. par—.) — Хрестоматия 
по истории венгерского и международного 
рабочего движения . 1848—1945. (Изд. —.)] 
Bp. 1965. Kossuth Kiadó, 611 p. 
Orosháza történele és néprajza. Szerk. 
Nagy Gyula. I — 2. köt. [Histoire et ethno-
graphie d'Orosháza. Réd. par —. — История 
и этнография г. Орошхаза. Ред.—.] Oros-
háza. 1965. Városi Tanács, Tom. 1.; pp. 967, 
106. 3 annexes, 2 cartes. Tom. 2; pp 783, 71. 
P A C H Z S I G M O N D P Á L : A nacionalizmus 
elleni harc történettudományunkban. [Luttes 
contre le nationalisme dans la science histo-
rique hongroise. Борьба против национа-
лизма в нашей исторической науке . ] TSz 
1964. Tom. 7. No 2. pp. 3 0 3 - 3 2 9 . 
Пах Ж[игмонд] П[аль] : Проблемы раз-
вития венгерской марксистской историчес-
кой науки. [Problèmes du développement de 
la science historique marxiste hongroise.] AH. 
1966. Tom. 12. No 1 - 2 . pp. 1 1 3 - 1 9 1 . 
PAMLÉNYI ERVIN: Szalay László: Magyar-
ország története. [László Szalay; Histoire de 
la Hongrie. Ласло Салай: История Венг-
рии.] — Száz. 1964. Tom. 98. No 5 — 6. pp. 
1 3 7 0 - 1 3 7 9 . 
Pest megye múltjából. Tanulmányok. Szerk. 
Keleti Ferenc, Lakatos Ernő, Makkai László. 
[Du passé du comitat Pest . Études. Réd . 
par — . — Из прошлого комитата П е ш т . 
Статьи. Р е д — . ] В р . 1965. Pest m. Tanácsa, 
429 p. 2 t., 2 cartes. 
RAVASZ JÁNOS: Dokumentumok a magyar 
nevelés történetéből. 1100 —1849. Szerk., 
magy., jegyz. —. [Documents relatifs à 
l'histoire de l'éducation hongroise. 1100 — 
1849. Réd., comment, et annot. par —. — Д о к у -
менты по истории венгерской педагогики. 
1100—1849. — Ред., примеч. Bp. 1966. Tan-
könyvkiadó, 563 p. 
RÁNKI GYÖRGY: A kisipar szerepe a 
magyar kapitalista fejlődésben. (Le rôle de 
la petite industrie dans le développement du 
régime capitaliste en Hongrie. — Роль мелкой 
промышленности в развитии венгерского 
капитализма . ] TSz. 1964. Tom. 7. No 2. 
pp. 423 — 451. 
R Ó Z S A G Y Ö R G Y : A társadalomtudományi 
kutatás és a tudományszervezés tájékoztatási 
problémái. [Problèmes d'information en con-
nexion avec la recherche et l'organisation 
des sciences sociales. Проблемы информа-
ции исследования и организации общест-
венных наук . ] Bp. 1965. Akadémiai Kiadó 
174 p., 5 t . 
R U Z S Á S L A J O S — S Z Ű C S J E N Ő : A várostör-
téneti kutatás helyzete és feladatai. (Mályusz 
Elemér, Székely György, Várkonyi Ágnes, 
Berend T. Iván, Makkai László, Mód Aladár, 
Paulinyi Oszkár, Tarjányi Sándor, Pamlényi 
Ervin hozzászólásával.) [La situation et les 
tâches des recherches concernant l'histoire 
de villes. (Avec les interventions de —. ) 
— Состояние и задачи исследований истории 
города. (С выступлениями —.)] МТАТТ. 
1966. Т о т 15. No 1 - 2 . pp. 5 — 67. 
SOLYMOS EDE: Dunai halászat. Népi ha-
lászat a magyar Dunán. [Pêche sur le Danube. 
Pêche populaire sur le Danube hongrois 
— Рыболовство на Дунае . Народное рыбо-
ловство на венгерском Д у н а е . ] Bp. 1965. 
Akadémiai Kiadó, 313 p. 
S Z A M U E L Y T I B O R N É S Z I L Á G Y I J O L Á N ; 
Emlékeim. (Mémoires. — Moll воспоминания. ] 
Bp. 1966. Zrínyi Kiadó, 270 p. 
SZIGETI JÓZSEF: A magyar szellemtörténet 
bírálatához. (Contribution à la critique de 
l'histoire des idées en Hongrie. — К критике 
венгерской т. н. духовной истории.] Bp. 
1964. Kossuth Kiadó, 273 p. 
S Z I G E T I J Ó Z S E F : A társadalomtudományok 
szerepe a szocialista tudat fejlesztéséban. (Elő-
adás). Bartha Lajos, Elekes Lajos, Eörsi 
Gyula, Aradi Nóra, Pándi Pál, Ortutay 
Gyula, Lackó Miklós, Szigeti József (hoz-
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zászólásával). [Le rôle des sciences sociales 
dans le développement de la conscience 
socialiste. (Conférence.) (Avec les interven-
tions de—.) — Роль общественных наук в 
развитии социалистического сознания. Ле-
кция. (С выступлениями — . ] МТАТТ. 1965. 
Т о т 14. No. 4. pp. 3 3 - 3 8 2 . 
SZILÁGYI FERENC: Körösi Csorna Sándor 
hazai útja. (L'itinéraire de Sándor Körösi 
Csoma dans sa patrie. — Путь Александра 
Кэрэши Чома в Венгрии.] Bp. 1966. Akadé-
miai Kiadó. 91 p., 7 t. 
T A K Á C S L A J O S : A dohánytermesztés Ma-
gyarországon. [La culture de tabac en Hongrie. 
Табаководство в Венгрии.] B p . 1964. Aka-
démiai Kiadó. 463 p. 
U N G E R M Á T Y Á S : Forrás-szemelvények az 
egyetemes történelem (1640—1849) és Magyar-
ország története (1526 — 1849) tanításához. 
[Choix des sources pour l'enseignement de 
l'histoire universelle (1640 — 1849) et de 
l'histoire de la Hongrie (1526 — 1849) Доку-
менты и материалы по всеобщей истории 
(1640—1849) и по истории Венгрии . (1526— 
1849)] Bp. 1965. Tankönyvkiadó, 476 p.. 8 t. 
U N G E R M Á T Y Á S — S Z A B O L C S OTTÓ: Ma-
gyarország története. (Rövid áttekintés.) 
[Précis de l'histoire de Hongrie — История 
Венгрии ( к р а т к и й обзор)] Bp . 1965, Gon-
dolat, 417 p. 
VARGA ISTVÁN: AZ újabb pénztörténet és 
egyes elméleti tanulságai. (Sajtó alá rend., 
bev.; Schmidt Ádám.) [L'histoire monétaire 
moderne hongroise et ses renseignements 
théoriques. (Mis sous presse e t intr. par —.) 
— История венгерских финансов в новейшее 
время и ее некоторые теоретические уроки. 
(Под ред. — . ) ] Bp. 1964. Közgazdasági és 
Jogi Kiadó. 217 p. 
VARGA JÁNOS: A telektulajdon a feudaliz-
mus utolsó századaiban. [Propriété de terre 
au cours des derniers siècles du féodalisme 
Собственник надала в последние века 
феодализма.] FSz 1964. Tom. 7. No 2. pp. 
3 7 8 - 3 8 8 . 
VERESS EVA: Forschungsfragen der sozia-
len Gliederung des Bauerntums im feudalen 
Ungarn [Проблемы исследования рассло-
ения крестьянства в феодальной Венг-
рии.] E u H u n g . pp. 257 — 264. 
Vita a magyarországi osztálykiizdelmekről 
és függetlenségi harcokról. ( B e v . ) és utószó: 
Pacli Zsigmond Pál. [Discussion sur les 
luttes des classes et les guerres de l'indépen-
dance. (Intr.) et épilogue par — . — Дискус-
сия о классовой борьбе и о борьбе за незави-
симость в венгерской истории. С предисло-
вием. —.] Bp. 1965 Kossuth Kiadó, 463 p. 
4. Historie de Hongrie jusqu'à la conquête 
arpadienne. Histoire ancienne du peuple 
hongrois. Histoire de Hongrie jusqu'en 1526. 
История венгерской земли до завоевания 
родины венграми. Древняя история вен-
герского народа. История Венгрии до 1526 г. 
BAKAY KORNÉL: Régészeti tanulmányok а 
magyar államalapítás kérdéséhez. [Études 
archéologiques sur les problèmes de la fonda-
tion de l'État hongrois. — Археологические 
исследования к вопросу основания вен-
герского государства . ] Pécs, 1965. 64 Р. 
BARKÓCZI L ( Á S Z L Ó ) : The Population of 
Pannónia from Marcus Aurelius to Diocletian. 
[Население П а н н о н и и от Марка А в р е л и я до 
Диоклетияна . ] AÉ. 1964. Т о т . 16. fasc. 3 — 
4 . p p . 2 5 7 - 3 5 6 . 
BARTIIA A(NTAL): Zur Frage der unga-
risch-slavischen Beziehungen im 9. und 10. 
Jahrhundert. [ К вопросу венгерско-славя-
нских связей в IX и X веках. ] ААг. 1965. 
Т о т . 17. fasc. 1 4. pp. 7 - 1 0 . 
BÁCSKAI VERA: Magyar mezővárosok a XV-
században. [Bourgades hongroises au XVE  
siècle. — Города в Венгерской низменности 
в XV веке.] Bp. 1965. Akadémiai Kiadó, 
142 p.. 1 carte. 
(BERKOVITS ILONA): Magyar kódexek a 
XI—XVI. században. [Manuscrits hongrois 
aux XI — XVI siècles. - Венгерские летописи 
в X I - X V I в е к а х . ] (Bp.) 1 9 6 5 , M. Helikon. 
194 p., 1 annexe. 
B E R T É N Y I I V Á N : Zur Gerichtstätigkeit des 
Palatins und des Landesrichters (judex curiae 
regiae) in Ungarn im XIV. Jahrhundert. 
[Судебная деятельность наместника и глав-
ного королевского судьи в Венгрии в XIV 
веке.] AUBhist. 7 . pp. 2 9 - 4 2 . 
ELEKES LAJOS: Rendi ellentétek és kutatási 
problémák a XV. századi Magyarországon. 
I Désaccord entre les Etats et Ordres dans la 
Hongrie du XV E siècle et les problèmes de 
recherche y relatifs. — Сословные противоре-
чия и проблемы исследования относительно 
Венгрии XV в е к а . ] TSz. 1964. Tom 7. No 
2 . p p . 2 6 4 - 2 8 5 . 
ELEKES L(AJOS): Désaccord entre les 
Etats et Ordres dans la Hongrie du XV 
siècle et les problèmes de recherche y relatifs. 
— Противоречия между государством и со-
словиями в Венгрии XV века и и х исследо-
вательские проблемы.] NÉH. 1 . 1 0 5 — 1 3 1 Р . 
ERDÉLYI I(STVÁN): Résultats des recherches 
archéologiques relatives aux trouvailles des 
cavaliers nomades orientaux en Hongrie 
(1953—1964). [Результаты археологичес-
к и х исследования в связи и находками 
восточных кочевников в Венгрии (1953— 
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Bibliographie 267 
1964 гг.)] АО. 1964. Tom. 18. fasc. 3. pp. 
3 7 3 - 3 7 8 . 
F E T T I C H N Á N D O R : Das aie arenzeitliche 
Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc. [Клад-
бише у Пилишмарот из эпохи аваров . ] Bp. 
1965. Akadémiai Kiadó. 152 p. 4 annexes. 
FÜGEDI E(RIK): Hungarian Bishops in 
the Fifteenth Century. (Some Statistical Ob-
servations). [Венгерские епископы в X V 
веке.] АН. 1965. Tom И . No 1 - 4 . pp. 
3 7 5 - 3 9 1 . 
GERICS JÓZSEF: Beiträge zur Geschichte 
der Gerichtsbarkeit im ungarischen königlichen 
Hof und der Zentralverwaltung im XIV. Jahr-
hundert. [К истории юрисдикции в венгерс-
ком королевском дворе и центральном упра-
влении в X I V е веке.] AUBhis t . 7. pp. 3 - 2 8 : 
GYÖRFFY GY(ÖRGY): Formation d'Etats 
au IXe siècle suivant les Gesta Hungarorum 
du Notaire Anonyme. [Образование госу-
дарства в IX e веке на основе «Gesta Hun-
garorum» Безыменного писца.] N É H . 1. pp. 
2 7 - 5 3 . 
G Y Ö R F F Y ( G Y Ö R G Y ) : Die Erinnerung an 
das Großmährische Fürstentum in der mittel-
alterlichen Überlieferung Ungarns. | Воспоми-
нания в великоморавское княжество в 
преданиях из времен средневековой Венг-
рии.] ААг. 1965. Т о т . 17. fasc. 1—4. pp. 
4 1 - 4 5 . 
GYÖRFFY GYÖRGY: Honfoglalás előtti 
népek és országok Anonymus Gesta Hungaroru-
mában. [Peuples et pays antérieurs à la 
conquête hongroise dans les Gesta Hungaro-
rum du Notaire Anonyme. - Народы и стра-
ны, существовавшие до основания Венгрии 
в «Gesta Hungarorum» безыменного писца.] 
ET. 1965. Tom. 76. No 3. pp. 4 1 1 - 4 3 4 . 
HORVÁTH JÁNOS, IFJ: P . mester és müve. 1. 
(Maître P. en son oeuvre. — Магистер «П» и 
его дело.] ITK. 1966. Т о т . 70. No 1 — 2. 
pp. 1 - 5 3 . 
KuBiNYi ANDRÁS: L'agriculture à Buda 
et à Pest à la rencontre du XVe et du XVIe 
siècles. [Сельское хозяйство в Буде и Пеште 
на рубеже XV и XVI веков ] AtSz 1964. 
Tom. 6. Supplementum. pp. 1 — 21. 
KuBiNYi ANDRÁS: A budai vár udvarbírói 
hivatala ( 1458 —1541 ). Kísérlet az országos és a 
királyi magánjövedelmek szétválasztására. [L'in-
teudance du château de Buda (1458 — 1541). 
Essai de séparation des revenus de l'Etat et 
des revenus privés du roi. К а н ц е л я р и я 
наместника Б у д ы (1458—1541). Опыт раз-
деления государственных доходов от част-
ного дохода короля . ] LK. 1964. Т о т . 35. 
No 1. pp. 67 — 98. 
MOLLAY KÁROLY: Kottanner Jánosné 
emlékiratai. (A legrégibb német női memoár) 
(1439—1440). [Mémoires de Mm e Kottanner. 
(Les plus anciennes mémoires féminines en 
allemand.) (Старейший немецкий женской 
MeMyap.)]SSz. 1965. Tom. 19. No 2. pp. 
1 4 2 - 1 4 9 . 
PÁRDUCZ M(IHÁLY): Western Relations 
of the Scythian Age Culture of the Great Hun-
garian Plain. [Западные связи скифских 
культур на большой венгерской низмен-
ности.] АА. 1965. Т о т . 13. fasc. 3 - 4 . pp. 
2 7 3 - 3 0 1 . 
PÁRDUCZ MIHÁLY; Graves from the Scyth-
ian Age ot Artánd (County Hajdú-Bihar.) 
[Раскопки из эпохи скитов в Артанд (ко-
митат Гайду-Бихар. ] ) ААГ. 1965. Т о т 17. 
fasc. 17. pp. 137 — 231. 
5. Histoire de Hongrie 1527—1790 — 
История Венгрии в 1527—1790 гг. 
Adattár XVII. századi szellemi mozgal-
maink történetéhez. 1. Herepei János. A pol-
gári irodalmi és kulturális törekvések a század 
első felében. (Szerk. (és bev.) Keserű Bálint. 
(Kiad.; Szeged, Egyetem Magyar Irodalom-
történeti Intézet.) [Données concernant l'his-
toire des mouvements intellectuels au XVII e 
siècle. 1. János Herepei. Tendances litté-
raires et culturelles de caractère bourgeois 
dans la première moitié du siècle. (Réd. et 
intr. par—.)(Publ. par .) Данные к истории 
духовных течений у нас в XVII веке. Том I. 
Б у р ж у а з н ы е литературные и культурные 
движения в первой половине века. (Ред. 
— )] B p . - S z e g e d . 1965. Polycop. XI. 627 p. 
ANGYAL ENDRE: Cseh —magyar, szlovák 
magyar kapcsolatok a barokkkorban. [Relations 
tchéco-hongroises et slovaco-hongroises à 
l'époque baroque. — Чешское—венгерские и 
словацко—венгерские связи в эпоху ба-
рона.] CsehMIr. pp. 93—115. 
BAKÁCS ISTVÁN: A magyar nagybirtokos 
családok hitelügyletei a XVII —XVIII. szá-
zadban. [Opérations de credit des familles 
t e r r i e n n e s h o n g r o i s e s a u X V I I — X V I I I E  
siècles. •— Кредитное дело венгерских кру-
инопоместных семей в X V I I X V I I веках . ] 
Bp. 1965. Statisztikai Kiadó. Polycop. 166 p. 
BENDA KÁLMÁN: A jozefinizmus és jako-
binusság kérdései a Habsburg-Monarchiában. 
(Eredmények és feladatok a legújabb kutatások 
tükrében). [Les problèmes du josephisme et 
du jacobinisme dans la Monarchie des Habs-
bourg. (Résultats et tâches à la lumière des 
récentes recherches.) — Вопросы йозефннизма 
и якубинства в Габсбургской монархии. 
(Результаты и задачи в з еркале новейщих 
18* Acta Historien Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
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исследований.)] TSz. 1965. Tom. 8. No 4. 
pp. 3 8 8 - 4 2 2 . 
B E N D A K ( Á L M Á N ) ; Der Haiduckenaufstand 
in Ungarn und das Erstarken der Stände in der 
Habsburgermonarchie. [Восстание гайдуков 
в Венгрии и укрепление, сословий в Габс-
бургской монархии. ] N É H . 1. pp . 299 — 313. 
BENDA KÁLMÁN: Zrínyi Miklós, a sziget-
vári hős. [Miklós Zrínyi, héros de Szigetvár. 
— Николай Зрини , герой осады Сигетвара.] 
DTI. 1966. pp . 1 5 - 5 1 . 
BONIS GY(ÖRGY): Ständisches Finanz-
wesen in Ungarn im frühen 16. Jahrhundert. 
[Сословные финансы в Венгрии в начале 
XVI века.] N É H . 1. pp. 8 3 - 103. 
E M B E R G Y ( Ő Z Ő ) : Zur Klassenpolitik des 
Habsburgerabsloutismus in Ungarn in den 
sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts. [Клас-
совая политика абсолютизма Габсбургов 
в Венгрии в 60-х годах X V I I I . века . ] 
N É H . 1. pp . 3 8 - 4 1 3 . 
KÁLLAY ISTVÁN: Szabad királyi városaink 
gazdálkodása 1740 —1780 között. (A bécsi 
udvari kamarai levéltár iratai alapján.) 1. r. 
[L'économie des villes royales libres hongroi-
ses dans la période entre 1740 — 1780. (A la 
lumière des documents des Archives de la 
Chambre de la Cour de Vienne.) l r e partie. 
— Экономика наших свободных городов в 
1740—1780 гг . (На основе документов архи-
ва венской государственной казначейства.) 
Часть I . ] Száz. 1966. Tom. 100. No 1. 
pp. 2 7 - 6 1 . 
KÖPECZI BÉLA: , , F r a n c i a o r s z á g a biro-
dalom megmentője és a kereszténység bajnoka." 
Az 1664-es török hadjárat és a vasvári béke 
francia szemmel. [La France, sauveur de 
l'Empire et héros de la chrétienté. La cam-
pagne turque de 1664 et la paix de Vasvár 
vues par le Français. — Поход турок В 1664 
г. и перемирие в г. Вашвар глазами фран-
цузов.] VSz. 1964. Tom 18. No 4. pp. 502 — 
512. 
K Ö P E C Z I B É L A : A Rákóczi-szabadságharc 
és Franciaország. [La guerre d'indépendance 
de Rákóczi et la France. Освободительная 
война Р а к о ц н и Франция . ] Bp. 1966. Aka-
démiai Kiadó. 479 p. 21 t., 1 carte annexe. 
MAKKAI LÁSZLÓ: Robot — summa 
taxa. (Az örökös jobbágyság rendszerének fej-
lődési tendenciái a XVII. század második 
felében). [Corvée — somme — taxe. Les 
tendances d'évolution du servage perpétuel 
dans la deuxième moitié du X V I I e siècle. — 
Тенденции развития системы наследствен-
ного крепостничества во второй половине 
XVII века . ] TSz. 1964. T o m . 7. No 2. pp . 
3 3 0 - 3 3 7 . 
MÁTRAI LÁSZLÓ: AZ itáliai „averroizmus" 
hatása a XVI. századi Magyarországon. 
[Influence de l'averroisme Italien dans la 
Hongrie du X V I e siècle. Влияние итальянс-
кого «аверроизма» в Венгрии в XVI веке.] 
M F S Z . 1965. Т о т 9. No 3. pp . 4 0 1 - 4 0 9 . 
P A C H Z S ( I G M O N D ) ( P ) Ä L ) : Neuvième et 
dîme seigneuriale au XVIIe siècle en Hongrie. 
[Девятая часть и сеньориальная десятина 
в Венгрии в X V I I . веке ] NÉH. 1. pp. 
2 6 1 - 2 8 3 . 
P A U L I N Y I O ( S Z K Á R ) ; Die anfänglichen 
Formen des Unternehmens im Edelerzbergbau 
zur Zeit des Feudalismus. [Первоначальные 
формы предпринимательства в области до-
бычи благородных металлов в период фео-
дализма.] АН. 1966. Т о т . 12. No 1 - 2 . pp . 
2 5 - 5 7 . 
PAULINYI OSZKÁR: A vállalkozás kezdeti 
formái a feudáliskori nemesércbányászatban. 
[Les formes primitives de l'entreprise dans 
l'extraction des métaux précieux à l'ère fé-
odale.) — Первоначальные формы предпри-
нимательства в области добычи благо-
родных металлов в период феодализма.] 
Bp. 1966. Akadémiai Kiadó. 95 p. 
P A U L I N Y I O ( S Z K Á R ) : Die Edelmetall-
produktion der niederungarischen Bergstädle, 
besonders jene von Schemnitz, in der Mitte des 
XVI. Jahrhunderts. [Производство благо-
родных металлов в северо-венгерских 
горнопромышленных городах, особенно в 
Шельмецбане в середине XVI века. ] NEIL 
1. pp. 1 8 1 - 1 9 6 . 
PERJÉS GÉZA: Zrínyi Miklós és kora. 
[Miklós Zrínyi et son époque. — Николай 
Зрини и его эпоха . ] Bp. 1965. Gondolat, 390 
p., 14 t. 2 cartes. 
RÉVÉSZ IMRE: Bécs Debrecen ellen. Váz-
latok Domokos Lajos (1728—1803) életéből 
és működéséből. [Vienne contre Debrecen. 
Esquisse de la vie et de l'activité de Lajos 
Domokos (1728 —1803). — Вена против Деб-
рецина. Очерки из жизни Л. Домокоша 
( 1 7 2 8 - 1 8 0 3 . ) ] Bp. 1966. Akadémai Kiadó, 
129 p. 
Révész E.( Imre) : Entre l'orthodoxie et les 
Lumières. Tolérance et intolérance dans le 
protestantisme calviniste des XVIe—XVIIV 
siècles en Hongrie. [Между ортодоксально-
стью и просвещением. Терпимость и нетер-
пимость в венгерском кальвинизме в 
X V I - X V I I в е к а х . ] NÉH. 1.
 Р Р
. 4 1 5 - 4 3 6 . 
V Á R K O N Y I Á ( G N E S ) , ( R ) . ; Habsburg Ab-
solutism and Serfdom in Hungary at the Turn 
of the X VI Ith and XVIIIth Centuries. 
[Абсолютизм Габсбургов и крепостничество 
в Венгрии на рубеже X V I I . и X V 1 I 1 . веков.] 
NÉH. 1. 3 5 5 - 3 8 7 р. 
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VÁRKONYI ÁGNES, R . : A jobbágyság osztály-
harca a Rákóczi szabadságharc idején. [La 
lutte de classe des serfs à l'époque de la guer-
re d'indépendance de François II. Rákóczi. 
—Классовая борьба крепостников в период 
освободительной войны Р а к о ц и . ] TSz. 1964. 
Tom. 7. No 2. pp. 3 3 8 - 3 7 7 . 
V Á R K O N Y I Á G N E S , R . : A Habsburg-ab-
szolituzmus a XVII. század második felében 
és Magyarország. [Le régime absolutiste des 
Habsbourg dans la seconde moitié du XVIIE  
siècle et la Hongrie. — Абсолютизм Габ-
сбургов во второй половине X V I I . века и 
Венгрия.] TSz. 1965. Tom. 8. No 1. pp. 
1 4 - 2 2 . 
W A C Z U L I K M A R G I T ; Szigetvár 1566. évi 
ostroma az egykorú történetírásban. [Le siège 
de Szigetvár en 1566 dans l'historiographie 
de l'époque. — Осада Сигетвара в 1566. г. в 
современной историографии.] DTI. 1966. 
pp. 287—306. 
W A G N E R , G E O R G : Maximilian I I . , der 
Wiener Hof und die Belagerung von Sziget. 
— Максимилиян П., венский двор и осада 
Сигета.] DTI . 1966.
 Р Р
. 2 3 7 - 2 6 8 . 
WELLMANN IMRE: Pest megye parasztsága 
és az úrbérrendezés. [Les paysans du comitat 
de Pest et la réglementation des redevances. 
— Крестьянство комитата Пешт и урегу-
лирование повинностей.] PestMM. pp.155 — 
202. 
W E L L M A N N I ( M R E ) : Merkantilistische 
Vorstellungen im 17. Jahrhundert und Ungarn. 
[Меркантилистические воззрения в X V I I . 
веке и Венгрия . ] NÉH. 1. pp. 3 1 5 - 3 5 4 . 
Z E M P L É N J O L Á N , M . : A magyarországi 
fizika története a XVIII. században. A fizika 
szaktudománnyá válik. [L'histoire de la 
physique en Hongrie au X V I I I . siècle. La 
physique devient science. — История венгер-
ской физики в X V I I I . веке. Физика прев-
ращается в специальную н а у к у ] Bp. 1964. 
Akadémiai Kiadó. 495 p. 
6. Histoire de Hongrie 1790—1849 — 
История Венгрии в 1790 1849 гг. 
ANDICS ERZSÉBET: Ismeretlen adalékok a 
világosi fegyverletétel kérdéséhez. [Données 
inconnues concernant la capitulation à 
Világos. — Неизвестные данные к истории 
капитуляции у Вилагоша. ] МТАТТ. 1965. 
Т о т . 14. No 3. pp. 2 0 7 - 2 2 0 . 
A N D I C S E R Z S É B E T : August 1849. (Un-
bekannte Daten über die letzten Tage der unga-
rischen Revolution und des Freiheitskampfes 
von 1848—1849. [Август 1849 г. (Неиз-
вестные данные о последних днях вен-
герской революции и освободительной 
борьбы 1 8 4 8 - 4 9 гг.)] NÉH. 1. pp. 5 3 1 - 5 6 3 . 
ANDICS ERZSÉBET; A nagybirtokos arisztok-
rácia ellenforradalmi szerepe 1848—49-ben. 
3. Iratok. 1849. márc. —1850. ápr. Össze-
gyűjt. és szerk. — (Magyarország újabbkori 
történetének forrásai. — Fontes históriáé 
Hungaricae aevi recentioris.) [Le rôle contre-
révolutionnaire de l'aristocratie terrienne en 
1848—49. Vol. 3. Documents. Mars 1849 — 
avril 1850. Textes recueillis et prés, par —. 
Контрреволюционная роль крупнопомест-
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Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
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док немецкого национального движения 
в Венгрии во второй половине X I X века.] 
АН. 1965. Т о т . 11. No 1 - 4 . pp. 3 - 5 6 . 
8. Histoire de Hongrie 1919 — 1945 — 
История Венгрии в 1919—1945 гг. 
( A C S Á D I G Y Ö R G Y — K L I N G E R A N D R Á S ) : 
Magyarország népesedése a két világháború 
között. [Démographie de la Hongrie entre les 
deux guerres mondiales. — Народонаселение 
Венгрии между двумя мировыми войнами.] 
Bp. 1965, Közgazdasági és Jogi Kiadó. 329 p. 
Á D Á M M A G D A — J U H Á S Z G Y U L A — K E R E -
KES LAJOS: Allianz Hitler —Horthy — Musso-
lini. Dokumente zur ungarischen Außenpoli-
tik. (1933-1944.) Einl. Studie u. Vorbe-
reitung zum Druck von —. (Hrsg.): Institut 
für Geschichte an der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften. [Союз Гитлера , Горти, 
Муссолини. Документы к истории венгерс-
кой внешней политики. 1933—1944. 
(Изд. —.] Bp. 1966. Akadémiai Kiadó. 409 p. 
Bajcsy-Zsilinszky dokumentumok. I. A 
Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári 
Párt emlékirata Magyarország külpolitikai és 
belpolitikai kibontakozásáról Kállay Miklós 
miniszterelnökhöz. (1943. július 31.) — II. 
Bajcsy-Zsilinszky Endre levele Kállay Miklós 
miniszterelnökhöz 1944 februárjában. Közli: 
Rozsnyói Ágnes. [Documents concernant 
Endre Bajcsy-Zsilinszky. I. Memorandum 
du Parti Indépendant des Petits Propriétai-
res, des Ouvriers Agricoles et des Bourgeois 
au Premier Miklós Kállay sur le dénouement 
de politique extérieure et intérieure de 
Hongrie (le 31 juillet 1943.) II. La lettre 
d'Endre Bajcsy-Zsilinszky à Miklós Kállay, 
président du conseil en février 1944. (Puhl, 
par —.) — Документы Байчи-Жилинского . 
Часть I. Памятная записка партии незави-
симых мелкцх землевладельцев о внешне-
политических и внутриполитических перс-
пективах Венгрии, переданная премьеру 
К а л л а й (31 иёля 1943). Часть 2. Письмо 
Байчи-Жилпнского к К а л л а й в феврале 
1944 г. Сообщает —.] Száz. 1965. Tom. 99. 
No 1 - 2 . pp. 172 -205. 
B E R E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Ma-
gyarország gazdasága az első világháború után. 
1919-1929. (Kiad. a): Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaságtör-
téneti Tanszék: Magyar Tudományos Aka-
démia, Történettudományi Intézet. [L'éco-
nomie de la Hongrie après la première guerre 
mondiale. 1 9 1 9 - 1 9 2 9 . (Puhl, par —.) —Эко-
номика Венгрии после первой мировой 
войны. 1919—1929. (Изд. —.)] Bp . 1966. 
Akadémiai Kiadó, 498. p. 
B E B E N D , T . I V Á N — R Á N K I , G Y Ö R G Y : Die 
Struktur der ungarischen Gesellschaft nach dem 
ersten Weltkrieg. [Структура венгерского 
общества после первой мировой войны.] 
AUDhist . 4. pp. 9 5 - 1 3 1 . 
BOROS FERENC: A csehszlovák —magyar 
forradalmi és haladó kapcsolatok néhány kér-
déséről a Magyar Tanácsköztársaság leverése 
utáni időszakban (1919 — 1921). [Quelques 
problèmes concernant les relations révolution-
naires et progressistes tchécoslovaco—hon-
groises au cours des années succédant à l'ef-
fondrement de la République Hongroise des 
Conseils. (1919—1921). — О некоторых воп-
росах чехословацко—венгерских револю-
ционных и прогрессивных связей после 
поражения Венгерской советской респу-
блики ( 1919-1921 гг . ) ] TSz. 1964. Tom. 7. 
No 3 - 4 . pp. 6 1 5 - 6 2 7 . 
DEGRÉ ALAJOS: Kísérlet jobboldali párt-
egység megteremtésére Zala megyében 1944 
nyarán. [Essais concernant la création de 
l'unité des partis de la droite dans le comitat 
de Zala en été 1944. — Попытка создать 
единство правых партий комитате З а л а 
летом 1944 г.] Száz. 1964. Tom. 98. No 5 — 6. 
pp. 1188-1195 . 
Diplomáciai iratok Magyarország kül-
politikájához. 1936 1945. Szerk. Zsigmond 
L á s z l ó . 2. ÁDÁM MAGDA: A müncheni egyez-
mény létrejötte és Magyarország külpolitikája. 
1936 — 1938. (Kiad.) a Magyar Tudományos 
Akadémia, Történettudományi Intézet. [Do-
cuments diplomatiques relatifs à la politique 
étrangère de la Hongrie. 1936—1945. (Réd. 
par—.) 2. L'accord de Munich et la poli-
tique étrangère de la Hongrie. 1936 —1938. 
(Puhl, par —.) — Дипломатические доку -
менты к истории внешней политики Венг-
рии. 1936—1945. Т о м 2. Создание мюнхен-
ского пакта и в н е ш н я я политика Венг-
рии. 1936—1938. Институт истории В А Н . 
— . ] Bp. 1965. Akadémiai Kiadó. 1029 p. 
Dokumentumok a magyar forradalmi mun-
kásmozgalom történetéből. 3. köt. 1935 —1945. 
(Összeáll. Pintér István, Svéd László.) (Kiad.) 
a Magyar Szocialista Munkáspárt, Központi 
Bizottság, Párttörténeti Intézet. [Documents 
relatifs à l'histoire du mouvement ouvrier 
révolutionnaire en Hongrie. Vol. 3. 1935 — 
1945. (Red. par —. Puhl, par —.) — Д о к у -
менты из истории венгерского револю-
ционного рабочего движения . Том. 3. 1935— 
1945. (Сост. —.) Институт истории партии 
при ЦК ВСРП. . ] Bp. 1964. Kossuth Ki-
adó, 808 p. 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: A magyar — szovjet 
diplomáciai kapcsolatok egy napló (Jungerth-
Arnóthy Mihály naplója) tükrében (1920— 
1939). [Les rapports diplomatiques hungaro-
18* Acta His tor i en Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
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soviétiques à la lumière du journal de Mihály 
Jungerth-Arnóthy (1920-1939) . — Венгерс-
кого—советские дипломатические отноше-
ния в зеркале дневнике Мих. Юнгерт-
Арноти. (1920—1939)] Valóság. 1966. Tom. 
9. No 1. pp. 73 — 85. 
FABRY ZOLTÁN: Kúria, kvaterka, kultúra. 
Adalékok a csehszlovákiai magyar kultúra 
első fejezetéhez. (1918—1938). [Contribution 
au premier chapitre de l'histoire de la culture 
hongroise en Tchécoslovaquie. 1918 —1938.] 
— Данные к первой главе венгерской куль-
т у р ы в Чехословакии. (1918—1938). Bra-
tislava—Bp. 1964. Slov. vyd. Krásnej lit. 
Szépirodalmi Kiadó. 317 p. 
F E H É R A N D R Á S : A Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt és az 1922-es nemzetgyűlési 
választások. [Le parti Social-Démocrate de 
Hongrie et les élections de 1922. — Венгерская 
социал-демократическая партия и парла-
ментские выборы в 1922 г.] AUDhist . 4. pp. 
5 9 - 9 4 . 
GODÓ ÁGNES: Drávától a Muráig. Az 1. 
Bolgár Hadsereg harcai Magyarországon. 
1944-1945. [De la Drave à la" Mura. Les 
luttes de la Première Armée Bulgare en 
Hongrie. 1944—1945. — От Д р а в ы до Муры. 
Борьбы Первой болгарьской армии в Венг-
рии. 1 9 4 4 - 1 9 4 5 . ] Bp. 1965. Zrínyi Kiadó, 
249 p., 4 t., 2 cartes. 
G O D Ó Á G N E S — S Z T A N A B É L A : A Horthy-
rendszer katonai ideológiája. [L'idéologie 
militaire du système de Horthy. — Военная 
идеология р е ж и м а Горти.] Bp. 1965. Zrí-
nyi Kiadó, 312 p. , 1 t. 
H A R S Á N Y I J Á N O S — P I N T É R I S T V Á N : A 
magyar nép részvétele az ellenállási mozgalom-
ban. [La participation du peuple hongrois au 
mouvement de résistance. — Участие венгерс-
кого народа в движении сопротивления.] 
Н К . 1965. Т о т . 12. No 1. pp. 122 — 138. 
HARSÁNYI JÁNOS: Magyar szabadság-
harcosok a fasizmus ellen. Dokumentumok a 
magyar antifasiszta ellenállási mozgalom tör-
ténetéből. 1941 — 1945. Szerk. (és bev.) —. 
(Közrem. Gazsi József). Kiad. a) Hadtör-
ténelmi Intézet és Múzeum. [Documents 
concernant l'histoire du mouvement anti-
fasciste de résistance en Hongrie. 1941 — 1945. 
(Réd. etintr. —.) Avec la collaboration de—. 
(Publ. par— . )— Венгерские борцы за свобо-
ду против фашизма. Документы из истории 
венгерского антифашистского движения 
сопротивления. 1941—1945. Ред. и введ.— 
П р и сотрудн. — Изд. — ] (Вр. 1966. Zrínyi 
Kiadó, 906 p.. 8 t. 
Horthy Miklós titkos iratai. Sajtó alá 
rend., magy. és jegyz.: Szinai Miklós, Sziics 
László. (Kiad. a) Magyar Országos Levéltár. 
3. kiad. [Les papiers confidentiels de Miklós 
Horthy. Mis sous presse, commentés e fannotés 
par — . (Publ. par — . ) — Секретные бумаг и 
H. Горти. (Изд. — . ) ] Bp. 1965. Kossuth 
Kiadó, 533 p., 14 t. 
Horthy Miklós. The confidential papers of 
admiral Horthy. (Prepared for the press, intr. 
by Miklós Szinai, László Sziics.) Ed. (Hun-
garian National Record Office.) — [ Н и к о л а й 
Горти. Секретные б у м а г и адмирала Горти. 
(Изд. —.)] Bp. 1965. Corvina, X X I I . 439 
p., 21 t. 
JEMNITZ JÁNOS: Mihály Károlyi and the 
English Lift. Correspondance 1921 —1939. 
[Михаил Карой и английская левипа . 
Корреспонденция 1921—1939 гг.] NHQu. 
1965. Tom. 6. No 20. pp. 149 -156 . 
JUHÁSZ GYULA: Magyarország hadba-
lépése Nagy-Britannia és az Amerikai Egye-
sült Államok ellen. [L'ouverture des hostilités 
entre la Hongrie, la Grande Bretagne et les 
Etats Unis d'Âmérique. Вступление Венг-
рии в войну против Великобритании и 
США. ] TSz. 1965. Tom. 8. No 1. pp. 6 1 - 8 7 . 
KARSAI ELEK: A budai Vártól a gyepűig. 
1941 — 1945. [Du château de Buda aux 
marches. 1941 — 1945. — От крепости Буды 
до военной г раницы. 1941 1945.] Bp. 1965. 
Táncsics Kiadó, 759 p., 64 t. 
KEREKES L(AJOS): Akten zu den geheimen 
Verbindungen zwischen der Bethlen-Regierung 
und der österreichischen Heimivehrbewegung. 
[Документы относительно секретных свя-
зей между правительством Бетлена и 
австрийским Геймвером. ] АН. 1965. Т о т . 
11. No 1 4. pp. 299 339. 
K I R S C H N E R B É L A : Der Rücktritt der 
Räteregierung und die Bildung der Gewerk-
schaftsregierung und das Echo in Transdanu-
bien (August 1919). [Отставка советского 
правительства (Венгрии) и образование 
профсоюзного правительства и о т к л и к и 
в Задунае . (Август 1919 г.)] • AUBhist. 7. 
pp. 1 4 7 - 1 7 7 . 
KUBLTSCH IMRE: A magyar bányamunkás-
ság küzdelmei. (1919-1933.) (Bev.) Vass 
Henrik. (Kiad.) az MSzMP Központi Bizott-
ság, Párttörténeti Intézet. [Les luttes des 
mineurs hongrois. 1919 — 1933. (Intr. par - .) 
(Puhl, par . )— Б о р ь б а венг ерских шахте-
ров. 1919-1933 . (С предисл. - . ) ] В р . 1965. 
Kossuth Kiadó. 271 p., 4 t. 
LIPTAI ERVINNÉ: A magyar munkásmoz-
galom forradalmi erőinek harca egy legális, 
osztályharcos munkáspárt létrehozásáért (1919 
augusztus—1925. április 14.) [La lutte des 
forces révolutionnaires du mouvement ou-
vrier hongrois pour créer un parti ouvrier 
légal menant la lutte de classe (août 1919 
Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
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14 avri l 1925). — Борьба революционных 
сил венгерского рабочего д в и ж е н и я за 
создание легальной, классово-сознательной 
рабочей партии. (Август 1919 г. — 14 ап-
реля 1925 г.)] P t K . 1965. Tom. 11. No 2. 
pp. 47 — 90. 
MAGYAR LAJOS: Késői tudósítások ( S a j t ó 
alá rend. (bev.) Péchy Blanka.) [Reportages 
tardifs. (Mis sous presse et iritr. par—.) 
— Опоздавшие репортажи. (С предисл. —.)] 
Bp. 1966. Kossuth Kiadó. 237 p., 1 t. 
MÁRKUS LÁSZLÓ: A Horthy-rendszer ural-
kodó elitjének jellegéről. (Hozzászólásokkal.) 
[De l'aspect de l'élite dominante du régime 
Horthy. — О характере господствующей 
элиты режима Горти.] TSz. 1965. Tom. 8. No 
4. p p . 449 — 468. 
Nagybirtok-leltárak 1934—1939. Közli: 
Gunst Péter. [Inventaires des grandes pro-
priétées 1934 — 1939. Puhl, p a r — . — Архивы 
крупных поместий. 1934—1939. Сообща-
ет —. ] AtSz. 1965. Tom. 7. No 2 - 3 . pp. 
2 5 5 - 3 2 7 . 
NEMES D(EZSÖ): « D i e österreichische Ak-
tion» der Bethlen-Regierung. [«Австрийская 
акция» правительства Бетлена. ] АН. 1965. 
Tom. 11. No 1 - 4 . pp. 1 8 7 - 2 5 9 . 
A német hadvezetés magyarországi politi-
kájához. 1941 március—július. (A m. kir. 
honvédség fővezérségéhez beosztott német tábor-
nok (Percy Ernst Schramm) hadi naplója.) 
Közli: Kun József. [Contributions à la poli-
tique pratiquée par le haut commandement 
allemand à l'égard de la Hongrie. M a r s -
juillet 1941. (Journal de guerre du général 
allemand affecté au commandement en chef de 
l'armée hongroise. Comm. par .) — Относи-
тельно венгерской политики германского 
главнокомандования. Март—июль 1941. 
(Дневник генерала Шрамм). Сообщает —.)] 
Száz. 1965. Tom. 99. No 6. pp. 1228 — 1246. 
(PALOTÁS IMRE): Munkáért, kenyérért, 
szabadságért! Az építő-, fa- és építőanyagipari 
dolgozók mozgalmának válogatott dokumentumai. 
(2. köt.) ( 1 9 2 0 - 1 9 4 5 . ) (Összeáll, és szerk. - . ) 
Kiad. az Építő-, Fa- és Építőanyagipari 
Dolgozók Szakszervezete. [Travail, pain, 
liberté! Documents choisis relatifs au mouve-
ment des travailleurs du bâtiment, de l'in-
dustrie du bois, et de la fabrication des maté-
riaux de construction. Vol. 2. 1920—1945. 
(Réd. par —.) Puhl, p a r — . — За работу, за 
хлеб и за свободу! Избранные документы 
профсоюза строительных рабочих. Том 2. 
1 9 2 0 - 1 9 4 5 . Составил - . ) ] Bp. 1965. Tán-
csics Kiadó, 336 p., 18 t. 
PÁNDI ILONA: A magyar ,,középosztály" 
kérdéséhez. [Contributions à la question de la 
«classe moyenne» hongroise. — К вопросу О 
венгерском «среднем классе».] Száz. 1965. 
Tom. 99. No 1 - 2 . pp. 1 3 2 - 1 5 1 . 
PÁNDI ILONA: Osztályok és pártok a 
Bethlen-konszolidáció időszakában. [Classes 
et partis à l'époque de la consolidation de 
Bethlen. — Классы и партии в период консо-
лидации в период кабинета Бетлена . ] Bp. 
1966. Kossuth Kiadó, 250 p. 
PINTÉR ISTVÁN: AZ antifasiszta pártok és 
politikai csoportok állásfoglalása a nemzeti 
összefogás, a Hitler-ellenes harc és az ország 
demokratikus átalakításának kérdéseiben 1943 
első felében. [La position des partis et des 
groupes politiques antifascistes dans les 
questions du ralliement national, de la lutte 
antihitlérienne et de la transformation dé-
mocratique du pays dans la première moitié 
de 1943. — Точка з р е н и я антифашистских 
партий и политических групп в вопросах 
объединения национальных усилий борьбы 
против Горти и демократического преобра-
зования страны в первой полов мне 1943 г .] 
PtK. 1966. Tom. 12. No 2. рр 9 3 - 1 2 5 . 
RÁNKI GY(ÖRGY): The German Occupa-
tion of Hungary. [ Н е м е ц к а я оккупация Венг-
рии . ] АН. 1965. Tom. 11. No 1 - 4 . 261 — 283. 
SERFŐZŐ LAJOS: A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt és a szanálás. (Az S z D P par-
lamenti tevékenységéhez. 1923—1924.) [Le 
Parti Social-Démocrate de Hongrie et l'assai-
nissement financier. (L'activité parlementaire 
du Parti Social-Démocrate. 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) -
Венгерская социал-демократическая пар-
тия и санация. (Парламентская деятель-
ность ВСДП. 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) - Száz. 1964. 
Tom. 98. No 5 - 6 . pp. 1159-1187 . 
S I P O S P É T E R : AZ Imrédy-kormány meg-
alakulásának történetéről. [Sur l'histoire de la 
constitution du gouvernement Imrédy. 
История образования правительства Им-
реди.] Száz. 1966. Tom. 100. No 1. pp. 62 — 97. 
SZABOLCS OTTÓ: Köztisztviselők az ellen-
forradalmi rendszer társadalmi bázisában. 
(1920 — 1926). (Tisztviselőkérdés Magyar-
országon az első világháborút követő infláció 
és a szanálási válság éveiben.) [Fonctionnaires 
publics dans la base sociale du système 
contre-révolutionnaire (1920 — 1926). (La 
question des fonctionnaires publics en Hon-
grie dans les années de l'inflation et de la 
crise d'assainissement succédant à la première 
guerre mondiale. — Государственные с л у ж а -
щие к а к часть общественного базиса контр-
революционного р е ж и м а . (1920—1926.) 
(Проблема чиновников в Венгрии в годы 
инфлации И санации.) ] Bp. 1965. Akadémiai 
Kiadó, 210 p. 2. t. 
SziKOSSY FERENC: A Nemzeti Szövetség 
és az országgyűlés két házának tevékenysége 
18* Acta Historien Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
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Sopronban. [L'activité de l'Association Na-
tionale et des deux chambres de l'Assemblée 
Nationale en Sopron (novembre 1944 — 
mars 1945.) — Деятельность Национально-
го Союза и двух п а л а т парламента в г. Шоп-
р о н (Ноябрь 1944 г •— март 1945 г . ) ] LTM-
É v k . 5 - 6 . pp. 2 9 3 - 3 2 1 . 
T I L K O V S Z K Y L Ó H Á N T : A nyilasok tör-
vényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezéséről. 
[Le projet de loi des croix-fléchées concernant 
le règlement de la question des nationalités. 
— Законопроект нилашистов об у р е г у л и -
р о в а н и я национального вопроса . ] Száz. 
1965. Tom. 99. No 6. pp. 1 2 4 7 - 1 2 5 8 . 
T I L K O V S Z K Y L ( Ó R Á N T ) : Volksdeutsche 
Bewegung und ungarische Nationalitätenpoli-
tik (1938—1941). [Движение фолкдайчов 
и венгерская национальная политика . 
(1938—1941)] АН. 1966. Тот . 12. N o 1 - 2 . 
pp. 5 9 - 1 1 1 . 
T Ó T I I I S T V Á N — V É R T E S R Ó B E R T ; Le cours 
historique de la politique d'alliance du Parti 
(1936 —1962). [Les enseignements d'une 
session de l 'Institut d'histoire du Parti. 
(1936—1962)— Исторический путь полити-
к и партии относительно союзников (1936— 
1962.)] АН. 1966. Т о т . 12. No 1 — 2. pp. 
2 2 9 - 2 3 5 . 
9. Histoire de Hongrie depuis 1945 — 
История Венгрии после 1945 г. 
B A K J Á N O S : HÚSZ év magyar könyvkiadása. 
1945 —1961. [Vingt années de l 'édition de 
livres en Hongrie. — Двадцать лет венгерс-
к о г о книгоиздательства. 1945—1964.] Bp. 
1965. Könyvkiadók és Terjesztők tájékoztató 
Központja, 129. p. , 4 t. 
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suite de l'histoire de la lampe à incandescense 
(1830 — 1940). - И с т о р и я электрической лам-
почки от научных изысканий до промыш-
ленного производства. (1830—1940)] Bp. 
1965. Akadémiai Kiadó, 165. p. 
BALOGH SÁNDORNÉ: A Szovjetunió első 
diplomáciai kapcsolatainak kialakulása Közel-
és Közép-Keleten (1917—1921.) [Les débuts 
des relations diplomatiques de l'Union 
Soviétique en Proche et Moyen Orient. 
(1917 — 1921). — Установление Советским 
Союзом первых дипломатических отношений 
на Б л и ж н е м и Среднем Востоке. (1917— 
1921.)] Száz. 1965. Tom. 99. No 3. рр 5 0 3 -
512. 
Барта А. : Восточная Европа и ранее 
средневековье Венгрии до средины XIе век. 
[L'Europe Orientale et la Hongrie pré-
médiévale jusqu'au milieu du XIe siècle.] 
NÉH. 1. pp. 1 1 - 2 6 . 
BARTHA ANTAL: Kijev és I til. ( K i e v e t 
Itil. — К и е в и Итил.] TSz. 1964. Tom. 7. No 
2. pp. 223 — 254. 
BÄDER ANDOR: A nő biológiai szerepe a 
társadalomban az őskortól a reneszánszig. [Le 
rôle biologique de la femme dans la société 
de l'âge préhistorique à la renaissance. — 
Биологическая роль женщины в обществе 
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от доисторических времен до эпохи Во-
з р о ж д е н и я . ] Bp . 1964. Medicina, 236 p. 
BENEDEK ISTVÁN: A francia felvilágosodás 
lermészetfilozófusai. [Les naturalistes des 
Lumières françaises.—Натурфилософы фран-
цузского просвещения] Valóság. 1965. Tom. 
8. No 2. pp. 3 9 - 4 9 . 
( B E N E D E K I S T V Á N ) : Természettudomány a 
francia felvilágosodásban. (Összeáll., bev., 
összekötő szövegek és jegyz.; —. Ford. 
Haász Kata.) [Sciences naturelles aux lumi-
ères françaises. (Réd. , intr. comment, et an-
not. par—. Trad, par —.) — Естествознание во 
французском просвещении. (Сост. —.)] Bp 
1965. Gondolat, 213 p., 8 t. 
BETLEN OSZKÁR: A Szocialista Munkás-
internacionálé állásfoglalása a Komintern VII. 
kongresszusához. [La position prise par l'In-
ternationale Socialiste Ouvrière en connexion 
avec le VIIe Congrès de l'Internationale 
Communiste. — Отношение Социалистичес-
кого рабочего интернационала к VII конг-
рессу Коминтерна. ] PtK. 1965. Tom. 11. 
No 3. pp. 5 5 - 8 8 . 
Conférence d'historiens à Berlin, à l'occasion 
du 25 anniversaire du déclenchement de la 
deuxième guerre mondiale. (Irta) L. T. — 
[Историческая конференция в Берлине по 
поводу 25-летия возникновения второй 
мировой войны. (Автор —.)] АН. 1965. 
Т о т . 11. No 1 - 4 . pp. 4 1 8 - 4 2 0 . 
C S A P L Á R O S I ( S T V Á N ) : Das Echo des pol-
nischen Aufstandes im Januar 1863 in der 
ungarischen Literatur. [Отклики польского 
восстания 1863 г. в венгерской литера-
т у р е . ] SS1. 1964. Т о т . 10. No 3 - 4 . р. 
3 4 3 - 3 7 1 . 
CSONKA RÓZSA: A paraszt Internacionálé 
megalakulása (1923). [La formation de 
l'Internationale paysanne. (1923). — Образо-
вание Крестьянского .Интернационала. 
(1923)] PtK. 1965. Tom 11. No 2. pp. 
116 — 134. 
CZUTH B(ÉLA): Die Quellen der Geschichte 
der Bagauden. (Acta Universitatis de Attila 
József nominatae. Acta antiqua et archaeo-
logica. — Kisebb dolgozatok a klasszika-filo-
lógia és a régészet köréből 9.) — [Источники 
истории баговод.] Szeged. 1965. 43 p. 
DÉNES MAGDA: A francia materialista 
filozófusok pedagógiui nézetei. [Les vues 
pédagogiques des philosophes matérialistes 
français. — Педагогические воззрения фран-
цузских философов-материалистов.] Bp. 
1965. Tankönyvkiadó, 81 p., 2 t. 
Le XlI-ème Congrès International des 
Sciences Historiques. — [Двенадцатый меж-
дународный конгресс исторических наук. ] 
АН. 1966. Т о т . 12. No 1 - 2 . pp. 1 - 2 3 . 
D I Ó S Z E G I I S T V Á N : Ausztria-Magyar-
ország és a francia—porosz háború. 1870 — 
1871. [L'Autriche-Hongrie et la guerre fran-
co-prussienne. 1870 — 1871. — Австро—Венг-
рии и франкопрусская война. 1870—1871.] 
Bp. 1965. Akadémiai Kiadó, 275 p. 
DIÓSZEGI I(STVÁN): Le Parti libéral 
hongrois et l'unité allemande. — Венгерская 
либеральная партия и единство Германии.] 
N É H . 2. pp. 47 — 70. 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: AZ európai népi de-
mokratikus forradalmak néhány kérdéséről. 
[Quelques problèmes des révolutions démo-
cratiques populaires en Europe. — О неко-
торых вопросах народно-демократической 
революции в Европе.] TáSz. 1966. Tom. 
21. No 6. pp. 8 7 - 9 7 . 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: A kelet-európai föld-
reformok néhány problémája (1917 — 1939). 
VI. Jugoszlávia. [Quelques problèmes des ré-
formes agraires en Europe orientale. (1917 — 
1939.) VI. Yougoslavie. — Некоторые проб-
лемы земельной реформы в странах Вос-
точной Европы. ( 1 9 1 7 - 1 9 3 9 ) . Часть VI. 
Югославия. ] AtSz. 1964. Tom. 6. No 3 - 4 . 
pp. 3 4 7 - 3 7 0 . 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: A kelet-európai föld-
reformok néhány problémája (1917—1939.) 
VII. Bulgária. [Quelques problèmes con-
cernant les réformes agraires exécutées en 
Europe Orientale. ( 1 9 1 7 - 1 9 3 9 . ) VII. La 
Bulgarie. — Некоторые проблемы земельной 
реформы в странах Восточной Европы. 
(1917 -1939 ) . Часть VII. Б о л г а р и я . ] AtSz. 
1965. Tom. 7. No 2 — 3. pp. 2 1 6 - 2 3 5 . 
D O L M Á N Y O S I S T V Á N : A few Problems of 
the Land Reform in Eastern Europe (1917 — 
1939). —[Некоторые вопросы земельной ре-
формы в Восточной Европе. (1917—1939).] 
AtSz. 1965. Tom. 6. Supplementuin. pp. 
2 2 - 3 6 . 
Egyetemes történeti kronológia. Segédkönyv 
az egyetemes történelem tanításához. Szerk. 
Pamlényi Ervin. 2. 1789-1960. írták Gunst 
Péter, Jemnitz János, Márkus László. [Chro-
nologie d'histoire universelle. Manuel en 
service de l'enseignement de l'histoire uni-
verselle. Réd. par—, 2. 1789—1960. Comp, 
par — . — Хронология всеобщей истории. 
Учебное пособие. Ред. —. Часть 2: 1789— 
1960. Авторы —.] Bp. 1964. Tankönyvki-
adó, 379 p. 
ERDŐDI JÓZSEF: Az uráli népek történelme 
és műveltsége. Szemelvénygyűjtemény. (Egye-
temi segédkönyv. (Szerk. —.) [L'histoire et la 
culture des peuples ouraliens. Choix des 
textes. Manuel universitaire. (Réd. par—.) 
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—История и культура у р а л ь с к и х народов. 
Хрестоматия. (Ред. —.)] Bp . 1966. Tan-
könyvkiadó , 486 p. 
Études sur Descartes. (Studia philosophica 
Academiae Scientiarum Hungáriáé 6.) —Ста-
тьи 0 Декарте . ] Bp. 1964. Akadémiai Kiadó. 
169 p. 
FERENCZY E(NDRE): La carrière d'Appius 
Claudius Caecus jusqu'à la censure. [Карье-
ра Аппня Клавдия Кеса до цензуры.] 
АА 1965. Т о т . 13. No 3 - 4 . pp. 3 7 9 - 4 0 4 . 
GYÖRFFY GYÖRGY: Adatok a románok 
XIII. századi történetéhez és a román állam 
kezdeteihez. 1 — 2. r. [Contributions à l'histoire 
des Roumains au XIII e siècle et aux origines 
de l'État roumain. Ie et 2e partie. — Данные 
к истории румын в XIII . веке и к началу 
румынской государственности, ч. 1 — 2 . ] 
TSz. 1964. Tom. 7. No 1. 3 — 4. pp. 1 - 2 5 , 
5 3 7 - 5 6 8 . 
GYÖRFFY GYÖRGY: Napkelet felfedezése. 
Julianus, Piano Carpini és Ruhruk útijelen-
tései. (Val., bev. és jegyz.: —. Ford. Györffy 
György, Gy. Ruitz Izabella.) [La découverte 
de l'Est. Rapports de voyage de Julien, 
de Piano Carpini et de Ruhruk. (Choix, intr. 
etannot. par—.Trad, par—.)—Открытие Вос-
тока. Путевые заметки Юлиана , Плана 
Карпини и Рюбркжа. (Состав, введ., при-
меч. —. Перевод. —.] Bp. 1965. Gondolat. 
273 p. 4 cartes. 
HAJNAL ISTVÁN: A gépkorszak kialaku-
lása. [La formation de l'ère des machines. 
— Возникновение машинного периода.] 
TechSz. 1964. No 1. pp. 9 - 2 6 . 
H A N K I S S E L E M É R — M A K K A I L Á S Z L Ó : 
Anglia az újkor küszöbén. [Angleterre à la 
porte de l'âge moderne. — А н г л и я на пороге 
нового времени.] Bp. 1965. Gondolat, 462 
p., 28 t. 
HARASZTI ÉVA, H.: Bronterre O'Brien 
(1805 — 1864), a chartista mozgalom ideoló-
gusa. [Bronterre O'Brien (1805 1864), idéo-
logue du mouvement chartiste. — Бронтерр 
О 'Брайен (1805- 1864), идеолог чартист-
ского движения . ] TSz. 1964. Tom. 7. No 
3 - 4 pp. 5 6 9 - 5 8 2 . 
HEGYI D(OLORES): Notes on the Origin 
of Greek Tyrannis. [Заметка о происхож-
дении греческой Тирании.] АА. 1965. Т о т 
13. No 3 - 4 . pp. 3 0 3 - 3 1 8 . 
Historical problems of the Auslro-Hunga-
rian monarchy, 1900 —1918. Conference held 
in Budapest from the 4th to the 9th of May, 
1964. [Исторические проблемы А в с т р о -
венгерской монархии. 1 9 0 0 - 1 9 1 8 . Конфе-
ренция в Будапеште, 4 — 9 мая 1964 г .] 
АН. 1965. Т о т . 11. No 1 - 4 . pp. 3 4 1 - 3 7 3 . 
HORVÁTH ÁRPÁD: Az ágyú históriája. Ké-
pek a tüzértechnika történetéből. [L'histoire du 
canon. Chapitres de l'histoire de la technique 
d'artillerie. — История пушки. Картины из 
истории артиллерийской техники . ] Bp. 
1966. Zrínyi Kiadó, 286 p., 20 t. 
Irodalmi élet Oroszországban. Szemelvény-
gyűjtemény a XIX. század első feléből. (Ösz-
szeáll., (bev.) és jegyz.; Karancsy László.) 
[La vie littéraire en Russie. Morceaux choisis 
de la première moitié du X I X e siècle. (Réd., 
intr. etannot. par —.) — Литературная жизнь 
в России. Хрестоматия. Первая половина 
X I X . века. (Сост. —.)] Bp. 1964. Gondolat. 
237 p., 8 t. 
JEMNITZ JÁNOS: A béke utolsó hónapja és 
az Internacionálé összeomlása. 1 — 2. [Le 
dernier mois de la paix et l'effondrement de 
l'Internationale. 1—2. Последний месяц мира 
и крах Интернационала. И ю л ь 1914 г. 
Часть 1—2.] Száz. 1964. Tom. 98. No 5 - 6 . 
pp. 1 1 3 0 - 1 1 5 8 . 1965. Tom 99. No. 1 - 2 . 
pp. 9 2 - 1 3 1 . 
JEMNITZ J(ÁNOS): The First International 
and the War (1864—1866). [Первой Интер-
национал и война (1864—1866)] АН. 1965. 
Tom. 11. No 1 — 4. pp. 5 7 - 9 4 . 
JEMNITZ J (ÁNOS): Nationalism and Inter-
nationalism and the Labour Movement at the 
Turn of the Century. [Национализм и ин-
тернационализм в рабочем движении на 
исходе века.] N É H . 2.
 Р Р
. 1 5 3 - 1 7 2 . 
JEMNITZ JÁNOS: A szocialista pártok, 
pártcsoportok háborúellenes fellépése 1914 
1915-ben és a zimmerwaldi konferencia. [La 
position antibelliciste des partis et des groupes 
socialistes en 1914— 1915 et la Conférence de 
Zimmerwald. — Антивоенные выступления 
социалистических партий и г р у п п в 1914— 
1915 гг. и конференция в Циммервальде . ] 
PtK. 1965. Tom. 11. No 3. pp. 89 — 123. 
JÓBORU MAGDA: A kapitalista országok 
közoktatásügye 1918-tól napjainkig. [Instruc-
tion publique dans les pays capitalistes de 
1918 à nos jours. — Учебное дело в капита-
листических странах с 1918 г. до наших 
дней.] Bp. 1964. Tankönyvkiadó, 118 p. 
KARSAI ELEK: A berchtesgadeni sasfé-
szektől a berlini bunkerig. ( Fejezetek a második 
világháború történetéből.) 4. kiad. [Du nid 
d'aigle de Berchtesgaden au bunker de 
Berlin. (Chapitres de l'histoire de la deuxième 
guerre mondiale.) — От орлиного гнезда В 
Берхтесгадене до берлинского бомбоубе-
жища. (Главы из истории второй мировой 
войны.)] Bp. 1965. Táncsics Kiadó, 630 p.. 
36 t. 
K O M J Á T H Y M ( I K L Ó S ) : Zur Untersuchung 
des geschichtlichen Quellenwertes des Tele-
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gramms. (Auf Grund des Materials der Frie-
densverhandlungen von Brest-Litowsk.) [Те-
леграммы как исторические источники. На 
основе материалов мирных переговоров в 
Брест-Литовске.] N É H . 2. pp. 3 5 7 - 3 7 7 . 
KOVÁCS E(NDRE): L'Université de Cracovie 
et la culture hongroise aux XVe— XVIesiècles. 
[Краковский университет и венгерская 
к у л ь т у р а в XV—XVI веках. ] N É H . 1. pp. 
1 9 7 - 2 1 8 . 
K O S Á R Y D ( O M O K O S ) : 1815: remarques 
sur son historiographie. [1815: ЗЗМе1'КИ ПО 
историографии.] N É H . 1. pp. 437 — 459. 
К е в а г о Л. : Попытка интернационально-
го решения национальных проблем в Юго-
восточной Европе в 1919 году. [Essais d'une 
solution internationaliste du problème na-
tional en Europe du Sud-Est en 1919.] 
N É H . 2. pp. 2 5 1 - 2 6 8 . 
L É D E R E R E ( M M A ) : » T r a d i t i o n « und 
»Kontinuität« in der heutigen deutschen Zeit-
geschichte und politischen Wissenschaft. 
[«Традиция» и «непрерывность» в совре-
менной немецкой историографии новей-
шего вмеремни и в политических н а у к а х . ] 
N É H . 2. pp. 427—461. 
Makkai László: Marc Bloch (1886 — 1944). 
[Марк Блош.] Világtörténet 1964. No 2 - 3 . 
pp. 7 5 - 7 9 . 
MAKKAI LÁSZLÓ: Puritanizmus és termé-
szettudomány. [Puritanisme et sciences natu-
relles.—Пуританизм и естествозвание.] Száz. 
1964. Tom. 98. No 5 - 6 . pp. 1073—1103. 
MAKKAI LÁSZLÓ: A tudomány forradalma 
Angliában. (Összeáll., (bev.), magy. és jegyz.— 
Ford. Kenéz Győző, Lengyel József, Makkai 
László). [La révolution des sciences en Angle-
terre. (Réd.. intr. comment, et annot. p a r — . 
Trad, par—.) — Революция науки в Англии . 
(Сост. —.)] Bp. 1966. Gondolat, 227 p., 4. t. 
,,Mélységes és jóakaratú baráti kötelék . . ." 
A náci külügyminisztérium okmányai XII. 
Pius és Németország kapcsolatáról. ( Irta); 
V. M. [«Un lien d'amitié profond et bénévole». 
Documents du Ministère des Affaires Étrangè-
res nazi concernant les relations entre Pie 
X I I et l'Allemagne. (Par— .) — Документы на-
цистского министерства иностранных дел о 
с в я з а х Пия XII с Германией. (Автор —.) ] 
Világosság 1965. Tom. 6. No 1. pp. 8 — 13. 
MÉREI GYULA: Föderációs tervek Délkelet-
Európában és a Habsburg-monarchia. 1840 — 
1918. [Projets de fédération en Europe du 
Sud-Est et la Monarchie des Habsbourg. 
1840 — 1918. — Федеративные планы в Юго-
восточной Европе и Габсбургская монар-
х и я . 1840 -1918 . ]Вр . 1965. Kossuth Kiadó 
163 p. 
M É R E I G Y ( U L A ) : Föderationspläne in 
Südosteuropa und die Habsburger Monarchie 
in den Jahren 1849—1914. [Федеративные 
планы в Юго-восточной Европе и Габс-
бургская монархия 1849—1914.] NÉH. 2. 
pp. 5 — 45. 
MÉREI GYULA: A nyugat-európai tőkés 
integrációs törekvések politikai és gazdasági 
háttere. [Les arrières-plans politiques et 
économiques de l'intégration capitaliste en 
Europe Occidentale. — Политические и эко-
номические основы капиталистических уст-
ремлений в Западной Е в р о п е к интегра-
ции.] Száz. 1965. Tom. 99. No 4 - 5 . pp. 
7 2 1 - 7 8 1 . 
MÉREI GYULA: A polgári történetszemlélet 
és történettudomány válsága Nyugat-Német-
országban a II. világháború után. [La crise 
de la conception d'histoire et de la science 
historique bourgeoises en Allemagne de 
l'Ouest après la deuxième guerre mondiale. 
— Кризис буржуазного взгляда на историю 
и исторической науки в З а п а д н о й Германии 
после второй мировой войны. ] MFSz. 1965. 
Tom. 9. No 5. pp. 7 6 3 - 7 9 8 . 
MÓCSY, A(NDRÁS): Die Origó Castris und 
die Canabae. [Ориго К а с т р и с и Канабе.] 
АА. 1965. Tom. 13. No 3 — 4. рр 4 2 5 - 4 3 1 . 
MOLNÁR ERIK: AZ abszolutizmus gazda-
sági és társadalmi alapjai Európában. (Refe-
rátum és vita.) [Les hases économiques et 
sociales de l'absolutisme en Europe. Rapport 
et discussion.) — Экономические и общест-
венные основы абсолютизма в Европе. 
(Автореферат и дискуссия. ) ] МТАТТ. 1965. 
Т о т . 14. No 3. pp. 171 — 206. 
Molnár E(rik): Les fondements économi-
ques et sociaux de l'absolutisme, [Экономи-
ческие и общественные основы абсолю-
тизма.] N É H . I. pp. 2 8 5 - 2 9 7 . 
MOLNÁR ERIK: Les antécédents idéologiques 
du matérialisme historique. (Trad.: László 
Pödör.) (Studia philosophica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 7.) [Идеологичес-
кие предпосылки исторического материа-
лизма. Перевод. — ] Bp. 1965. Akadémiai 
Kiadó. 114 p. 
MOLNÁR ERIK: A marxizmus szövetségi 
politikája. [La politique d'alliances du mar-
xisme. — Проблема союзников в политике 
марксизма.] Száz. 1964. Т о т . 98. No 5 — 6. 
pp. 943 — 1010. 
MOLNÁR ERIK: A marxizmus szövetségi 
politikája az 1848-as európai forradalmak 
bukása és az I. Internacionálé megalakulása 
közötti időszakban. [La politique d'alliances 
du marxisme durant la période suivant la 
chute des révolutions de 1848 en Europe 
jusqu'à la formation delà I r e Internationale. 
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Проблема союзников в политике марксиз-
ма в период от поражения революций 1848 
г. до создания 1. Интернационала . ] P t K . 
1965. Tom. И . No 2. pp. 3 — 46. 
NECK, RUDOLF: Ausztria és az oszmánok 
az osztrák történettudományban. [L'Autriche 
et les Ottomans dans l'historiographie autri-
chienne. — Австрия и османы в австрийской 
исторической науке.] Száz. 1964. Tom. 98. 
No 5 — 6. pp. 1 2 4 3 - 1 2 5 2 . 
NIEDERHAUSER EMIL: AZ orosz felvilágo-
sodott abszolutizmus kérdéséhez. (A propos de 
l'absolutisme éclairé en Russie. — К проблеме 
русского просвещенного абсолютизма.] 
AUDhist . 3. pp. 7 3 - 8 2 . 
N I D E R H A U S E R E ( M I L ) : The problems of 
Bourgeois Transformation in Eastern and 
South-Eastern Europe. [Проблемы капита-
листического преобразования в Восточ-
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The Shifting of International Trade Routes 
in the 15th-17th Centuries* 
B y 
Z s . P . PACH 
The close of the 15th century is one of the great turning-points in the 
economic history of Europe. 
U p to the second half of the 15th century, European economic develop-
ment had tended — as far as its main trend is concerned — to equalize the 
differences in the development levels of Western and Eastern Europe, to ad-
vance the East European societies t h a t had started later on the road to feudal 
development. Yet, s ince about the end of the 15th century, an opposite trend 
emerged and began to assert itself increasingly. Instead of further diminishing, 
let alone disappearing, the gap b e t w e e n Western and Eastern Europe grew 
larger and more pronounced. While the disintegration of the medieval order, 
the rise of capitalist relations, began and proceeded in several countries of 
Western Europe — of course at vary ing rates, in different variants, and even 
through occasional setbacks — the feudal system survived, and even consoli-
dated in several respects, in the countries of Mid-Eastern Europe, and the 
rule of late feudalism was prolonged for centuries. 
Unti l quite recently, international research in economic history was 
chiefly concerned wi th only one face t of this development process: with the 
economic growth of the countries of Western Europe in the modern times. 
Since, however, this process coincided in time, and was obviously connected 
with the overseas discoveries, with colonization, w i th the establishment of the 
new routes of world trade, the majority of researchers concentrated their 
attention on these sources of West-European economic growth, and showed 
considerably less interest in the Mid-East-European aspects of the topic than 
in the broad set of problems involved in the overseas colonial relations. This 
att i tude is reflected also in Volume IY (The Economy of Expanding Europe 
in the Sixteenth and Seventeenth Centuries) of The Cambridge Economic 
History of Europe, published in 1967. Although it is stated in the Preface that 
the principal problem of the economic history of this era is the development of 
modern xvorld economy, the subject is narrowed down within this scope to the 
relations and interactions of West European and colonial economies; apart 
from a few laudable exceptions, the Mid-East-European aspects are largely 
* A shortened form of this paper w a s read at the I V t h Congress of the International 
Economic History Associat ion, Session I / 3 (Bloomington, Ind . , U.S.A., September 11, 1968). 
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excluded from the majority of chapters dealing wi th the factual questions of 
economic history, thus also from the study of the trends in international trade 
in the 16th and 17th centuries. 
And it also appears from the majority of older and more recent studies 
on this stirring period of European economic history that the treatment of 
the rise of modern world economy in the 16th and 17th centuries has been 
restricted to the relations of Western Europe with the colonial territories, and 
the negative trend in the development of Eastern Europe has usually 
been explained by the statement that the latter failed to join in this great 
process of transformation. Applying a certain simplification, we may sum up 
this explanation as follows: the shifting of the principal trade routes, mainly 
as a consequence of the great discoveries at the end of the 15th century, the 
shifting of the centre of expanding international trade from the Mediterranean 
to the Atlantic, promoted the economic growth of Western Europe, while in 
the countries of Central and Eastern Europe, which did not take part in the 
discoveries, in colonization and long-distance marit ime trade, and did not 
share in the abundant sources of capital accumulation, these changes entailed 
economic stagnation, even recession; consequently, these territories were in-
creasingly falling behind in progress as compared to the West European 
countries where capitalist development had set in. 
Needless to say that to disclose the Mid-East-European factors and 
aspects of the development of modern world economy is a task to be accom-
plished largely by the researchers of the countries of Mid-Eastern Europe, 
including the economic historians of Hungary. Ye t , we must admit that, until 
quite recently, we have done but very little to fill this gap, though лее have 
succeeded in defining some main features of the Hungarian economic develop-
ment in this period, especially in the field of agrarian history. However, as 
concerns the broader aspects of the topic, we have contented ourselves — apart 
from one or two at tempts (Wittman) — with making reference to the above 
explanation, though in a modified, more subtle form. Yet, if it is true that the 
history of West European economic growth in this period can hardly be written 
without paying due attention to the East European relations, it must be equal-
ly true that, speaking in a summary manner, the history of the economic 
backwardness of Mid-Eastern Europe cannot he written without making a 
thorough study of the economic progress of Western Europe, which was pro-
moted — in particular ways 1 •— both by East European and by overseas colo-
nial relations. 
The most comprehensive question of the international economic history 
of the 16th and 17th centuries can, therefore, be put like this: tvhat was the 
1
 We should like to emphasize: in particular ways. For some simplifying explanations 
had nearly placed a sign of equality between these two relations, and tried to characterize the 
conditions in certain East European countries by applying to t h e m the term of colonial depen-
dence. 
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correlation, the interdependence between the three principal factors of the early 
development process of ivorld economy, i.e. the West European, the East European 
and the colonial economies ; how did the changes, taking place in this or that 
relation, affect the whole system of interrelationships? 
This fundamental problem can also be formulated in the following way: 
what was the role of Eastern Europe, on the one hand, and of the overseas colonies, 
on the other, in the capitalist growth of Western Europe; what were the similari-
ties and differences between the East European countries and the colonies as 
regards their economic relations w i t h Western Europe; what were the similar 
and different features in their relative positions within the expanding inter-
national trade, within the unfolding interregional division of labour? 
But we may give another formulation, too: in what manner did t h e 
appearance of overseas colonies, their joining in world trade and world market, 
affect, through the transmission of West European economic demands and 
needs, the economic conditions of Eastern Europe; how did these conditions 
change in the successive phases of the development process of colonization and 
world economy; f inally, what identical and w h a t different features can be 
detected between the various countries of Eastern Europe in respect to their 
international economic role and their position in the world market? 
1. 
This comprehensive and ramifying set of problems — perhaps only a 
projection of the outlines for a programme of work for the t ime being — can 
he approached from several angles, from several aspects. 
It might be no mistake to conclude that one possible approach is the 
study of the shifting of the principal routes of international trade in the 15th — 
17th centuries. 
The more so as the thesis of the shifting of trade routes in works dealing 
with the economic history of that t ime is recurring again and again, if only as 
a brief reference in m a n y cases, presented as though it were a generally known, 
clearly understood, unequivocally interpreted process. Yet, in the background 
of this recurring formula there are highly dissimilar interpretations of t h e 
shifting of international trade routes, mainly as concerns the valuation of 
the immediate effects of overseas discoveries, i.e. whether the discovery of t h e 
New World and the substitution of the "Cape-route" for the traditional route 
of Eastern spice trade is to be regarded as the starting point of this process. 
On the other hand, this almost stereotyped formula also conceals another 
problem. The emphasizing of the changes in the routes of international trade 
has proved suitable to cover up, to a certain ex tent , a more deep-rooted proc-
ess, i.e. the shifting that occurred in the character, in the commodity structure 
of international trade. Yet , in our judgment, the latter was the more impor-
tant, the basic change. In the 15th and 16th centuries — after historical prece-
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dents of some hundred years — the weight of international trade in Europe 
began to shift increasingly from the expensive "Levant" commodities, luxury 
articles to the bulky goods for mass consumption ; it was at that t ime that "mo-
dern" international trade, stimulated b y the inherent demands of European 
economy and based on a wider consumer market, began to emerge and to 
overshadow medieval long-distance trade, satisfying primarily t h e luxury 
needs of high-class (and rich burgher) consumers. 
In the following the term modern type will be applied to international 
trade which was based on the development of agricultural and industrial com-
modity production, took its root in, and had a stimulating effect on, the divi-
sion of labour over wide regions, in contrast to long-distance trade of the me-
dieval type (old type), which was not connected with the development of commo-
dity production and division of labour in Europe, but fulfilled, in essence, the 
role of supplying the spices and luxury articles of the East to the markets of 
Europe. 
In the 14th and 15th centuries, prior to "Carreira da India", Eastern 
spices and luxuries were carried to t h e eastern ports of the Mediterranean 
through a long chain of Indian-Arabian trade relations. From there they were 
taken, mainly on Venetian and Genoese vessels, to the towns of North Italy, 
to Venice first of all, one of the greatest emporia of medieval Europe, the prin-
cipal distribution centre of Levant articles. From Venice the goods were carried 
to other parts of Europe by land, river, or sea. German merchants took them 
along the mountain paths of the Alps to the South German towns, from where 
they were transported, partly on the Danube , to the countries of Mid-Eastern 
Europe — including Hungary —, partly on the Rhine to Flanders; b y sea they 
reached Marseilles, Barcelona, and other ports oi the western Mediterranean; 
through the Straits of Gibraltar they were taken, again mainly on Venetian 
and Genoese vessels, to England, the Netherlands and Northern Europe. The 
character and with it the principal routes of medieval long-haul trade were deter-
mined by the predominance of Levant luxuries. The main centre of medieval 
"world trade" was the Mediterranean, and its entire system of routes — by 
sea, river and land — was connected w i t h the North Italian towns that occu-
pied a central position in the Mediterranean region. 
Along with this "rich trade" still retaining its dominant role, there also 
appeared, as early as the 13th century, the trade in certain agricultural and 
industrial products of the European eco ю т у . Transgressing the limits of 
local markets, and supplying far-away regions, it represented the rudiments 
of international trade of the modern t y p e . This development made itself felt 
also in the Mediterranean area, but it was the establishment of another Euro-
pean trade centre, the Baltic-North Sea area that derived most benef i t from it. 
It was from here that commodities for mass consumption the agricultural 
produce, grain first of all, of Eastern Europe's adjoining territories — were 
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taken as long-distance exports towards the W e s t and South-West , to the 
coasts of the Atlantic, mainly to t h e ports of the Netherlands, to be exchanged 
for Levant articles brought from the Mediterranean, but also for the manu-
factured products of Western Europe , for Flemish cloth, first of all. The ex-
panding trade in bulky agricultural mass produce resulted in an increasing 
use of waterways for long-distance transports; this, in turn, increased the 
demand for another bulky commodi ty that was practically untransportable 
overland. This was timber, the principal raw material of shipbuilding, whose 
abundant source was also to be f o u n d in the Bal t ic region. 
In the 14th and most of the 15th century, maritime trade on the Baltic 
and the North Sea was characterized by the preponderance of the merchants of 
the Hanseatic League. It has often been said that they played the same role in 
the Baltic as the Venetians and the Genoese in the Mediterranean. But this 
holds good only in part. True enough, Hanseatic trade was, to a certain extent, 
similar to that of the North Ita l ian towns as concerns its organization, 
methods and radius of action; b u t the commodity structure of this trade was 
more "modern", with a much higher proportion of mass products, than that 
of the Mediterranean trade, whose most important branch, even in face of the 
increasing trading activity of Venice , Genoa and Ragusa in grain (and wool), 
continued to be the Levant articles. Rich senators and urban patricians were 
mainly interested in the latter, whi le grain trade was distributed among many 
minor agents (Aymard). 
With the development of commodity production, and the expansion of 
modern-type trade relations, the relative importance of the two international 
trade centres, the Mediterranean and the Balt ic-North Sea area shifted in 
favour of the latter. It was namely the ties of the old-type "rich trade" that 
connected the Mediterranean with the rest of Europe, while the trade in mass 
consumption goods remained v ir tual ly within the Mediterranean: its grain 
trade — though already of substantial volume in the 16th century — was able 
to meet, at most, the needs of the Mediterranean area only, and even that to 
a decreasing extent in the second half of the 16th century (Braudel). But it 
was these very mass consumption goods of primary production that were 
exported to ever increasing quantit ies2 from the Baltic regions to Western 
Europe: Baltic grain was carried b y Atlantic coast shipping during the 16th 
century not only to the Netherlands, but as far as Spain, and b y the end of 
the century, through the Straits of Gibraltar, even to the Mediterranean itself. 
Thus the bulk of international trade began to shift from the Mediterra-
nean to the Atlantic in such a w a y that Atlantic coast shipping, the principal 
2
 In the middle of the 16th century, the long-distance corn trade of the Mediterranean 
region amounted to some 50 thousand t o n s per annum; about the same t ime , yearly 40—60 
thousand lasts of grain, i.e. at least the double of the above quantity, were shipped from the 
Baltic through the Sound towards the At lan t i c coasts (PARRY, FABER, RYBARSKI). 
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carrier of t h e mass -consumpt ion goods of European economy, was increasingly 
becoming , owing to m o d e r n - t y p e m a r k e t relations, t h e main a r t e r y of inter-
na t iona l t r a d e . 
Hence, the process of "the shifting of international trade routes''' did not 
begin with, and did not start from, the discovery of the New World or of the direct 
route to India by the Spaniards and the Portuguese, c aus ing the t r a n s f e r of the 
hulk of in te rna t iona l t r a d e f rom t h e Medi te r ranean t o the At lan t ic and the 
" C a p e - r o u t e " . The basic factor of the process was the internal growth of European 
economy, the unfolding of commodity production and division of labour. As a 
resul t , cer ta in areas of Wes t e rn E u r o p e raised increas ing demands fo r food-
s tuffs and raw mater ia l s , which were suppl ied f rom t h e Balt ic regions and the 
terr i tor ies of Eas te rn E u r o p e connected wi th them b y wate rways , a n d carried 
to the consumers ma in ly b y the A t l a n t i c coast sh ipp ing , in exchange for Le-
v a n t ar t icles and W e s t e r n Eu ropean manufac tu r e s . 
In o the r words: the internal growth of Europe's economy led to a transfor-
mation of the character, of the commodity structure of international trade. And 
it was this transformation that led, in turn, to the shifting, and the change of 
direction, of the routes of international trade. 
2. 
Agricultural exports f r o m the Ba l t i c were h a n d l e d at f i rs t ma in ly by 
t h e m e r c h a n t s of t h e G e r m a n H a n s e who, howeve r , towards t h e close of 
t h e 15th and especially du r ing the 16 th century , h a d to yield more a n d more 
ground to t h e D u t c h w h o had b e n e f i t e d from t h e changes in t h e charac ter 
and the rou tes of i n t e r n a t i o n a l t r a d e . 
T h e rising t r a d e a c t i v i t y of t h e D u t c h was f r o m t h e outset closely con-
nected w i th the sp read ing of new- type t r a d e re la t ions . T h e Dutch b e c a m e spe-
cialists in t r anspor t ing bulky mass commodities (grain, t imbe r for sh ipbui ld ing, 
f ish, sal t) , gaining t h e r e b y a considerable technical a n d economic a d v a n t a g e 
over t h e H a n s a r d s in t h i s f ield. Moreover , it was t h e D u t c h who f i r s t used 
regular ly t h e direct sea r o u t e f rom t h e Bal t ic to t h e N o r t h Sea via t h e Sound, 
while t h e Hansa rds l a rge ly used the old overland r o u t e f rom L ü b e c k t o Ham-
burg , loading their goods on ships aga in only t h e r e — i.e. at t h e N o r t h Sea 
— for sea t r anspor t f a r t h e r to the S o u t h West, m a i n l y to Bruges in t h e Sou-
the rn Nether lands , t he i r mos t i m p o r t a n t " S t a p e l p l a t z " abroad (Vollbehr). 
T h e " d i s c o v e r y " of this direct sea route for sh ipp ing bulky goods — no 
m a t t e r how short th is sect ion is — was an i m p o r t a n t event in t h e h i s to ry of 
the shifting of trade routes. This shif t of t h e Ba l t i c -Nor th Sea t rade r o u t e , which 
con t r ibu ted to the decl ine of Lübeck and Bruges, a n d the rise of Antwerp , 
m a d e itself fel t a l ready a t the end of t h e 15th c e n t u r y — another f a c t showing 
t h a t t h e changes in t h e sys t em of i n t e rna t i ona l t r a d e r o u t e s did no t beg in with 
t h e discoveries overseas, b u t prior to t h e m , and t ha t t h e y were connec ted wi th the 
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i n t e rna l deve lopment of the E u r o p e a n economy, w i t h t h e changes in the char-
ac te r of i n t e rna t iona l t r ade . 
Whi le the D u t c h became t h e exper t s of sh ipp ing bulky goods, the Vene-
t ians were, and c o n t i n u e d to be, special is ts in t h e " r i c h t r a d e " whose hegemony 
in in te rna t iona l c o m m e r c e was t i ed to the d o m i n a t i n g role of med ieva l - type 
long-haul t rade in spices and L e v a n t articles. T h u s , the decline of Venet ian 
t r a d e was not due, or no t p r imar i ly due, to t h e opening of a new direct sea 
rou t e for Eas te rn sp ice t rade b y w a y of the Cape of Good H o p e ; we know 
t h a t in certain pe r iods of the 16 th cen tu ry (as b e t w e e n 1550 a n d 1570), a n d 
even a t the beg inning of the 17tl i cen tu ry , t h e old Red Sea r o u t e of spice 
t r a d e did not cease t o be compe t i t ive and a t t i m e s even f lour i sh ing (Lane). 
The decline of V e n e t i a n t rade was due mainly to t h e fac t t h a t t h e cha rac te r , 
the commodi ty s t r u c t u r e of i n t e rna t iona l t r ade h a d changed a t t h e expense of 
Eas t e rn spices and luxur ies , and in f avour of commodi t i e s s t e m m i n g f rom t h e 
in te rna l growth and in ter regional division of l abour of the E u r o p e a n economy. 
The changes in the character, in the commodity structure of international 
trade, the resulting shift of the principal trade routes, also involved as a matter 
of necessity a change in the intermediaries of this trade ; the h e g e m o n y shi f ted 
g radua l ly f rom t h e N o r t h I ta l ian a n d the H a n s e a t i c merchan t s to t h e D u t c h , 
and , l a te r on, to t h e English. 
W h e n at t h e end of the 16th cen tu ry , the D u t c h and still with t h e m 
the H a n s a r d s and a l r e a d y the Eng l i sh too — took a d v a n t a g e of t h e grain crisis 
in N o r t h e r n I t a ly a n d pene t r a t ed t h r o u g h the S t r a i t s into t h e Med i t e r r anean 
sea t r a d e , impor t ing grain and o t h e r goods and expor t ing L e v a n t luxuries and 
Medi ter ranean p r o d u c t s , it mean t n o t only the p u s h i n g back of Medi te r ranean 
merchan t shipping (sea-borne t r a d e between t h e Medi te r ranean and t h e 
Ne the r l ands had been t r ansac ted a lmos t exclusively by Venet ian and Genoese 
vessels a t the beginning of the 16 th century) , b u t it meant a t t h e same t ime 
the reversal of the main direction of Atlantic coast traffic. While earlier it was 
Medi ter ranean sh ipp ing tha t e x p a n d e d n o r t h w a r d s , to the At lan t i c , now i t 
was At lan t ic t r a d e t h a t made h e a d w a y s o u t h w a r d s , into the Med i t e r r anean . 
3. 
T h e other f a c e t of the g rowth and advance of mode rn - type in te rna t iona l 
t r a d e , result ing f r o m the deve lopmen t of E u r o p e a n commodi ty produc t ion 
and division of l a b o u r , is the g rowing impor tance in the in te rna t iona l t r ade of 
the 15th and 16th centur ies of manufactured goods, chiefly of cloth, for t h e 
use of wider masses of consumers . 
Though c loth , a long with t h e Levan t luxur ies , had a l ready been earlier 
an i m p o r t a n t i t em of medieval long-haul t r a d e — high-qua l i ty cloths of 
Flanders and N o r t h e r n I ta ly r e a c h e d the coun t r i e s of Mid-Eas te rn E u r o p e , 
including H u n g a r y , as early as t h e 13th and 14 th centuries , t h e y had been 
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avai lable in re la t ive ly small quan t i t i e s , a t high prices, and so m a i n l y for the 
sa t i s fac t ion of high-class (and rich bu rghe r ) needs . Dur ing the 15 th and 16th 
centur ies , i n t e rna t iona l t r a d e in c lo th came to be mul t ip l ied, supp ly ing wider 
masses of an expanded m a r k e t in l a rger quan t i t i e s . The "nouvel le draperie", 
and la ter t h e "saye t ter ie" , bo th deve loped in F lande r s , differed f r o m earlier 
cloth p roduc t ion no t on ly in their loca t ion — t h e fo rmer being sh i f t ed f rom • 
t h e towns to the c o u n t r y — bu t also in t ha t t h e y p roduced n o w , in addit ion 
to f ine, h igh-pr iced c lo th , simpler and less expensive sorts, ma in ly f r o m Span-
ish raw wool (Pirenne, Coornaert). 
Up to t h e n , Northern Italy's t e x t i l e indus t ry h a d also used m a i n l y Span-
ish wool, b u t this was now increasingly absorbed b y Flemish c lo th manu-
fac tu r ing . B y the midd le of the 16th cen tu ry , a b o u t half of all Span i sh wool 
expor t s was a l ready d i rec ted to F l a n d e r s ; t he rest was still t aken b y Venet ian , 
Genoese and R a g u s a n vessels to t h e p o r t s of N o r t h e r n I ta ly , a n d f r o m there 
to t h e cent res of the t ex t i l e i ndus t ry , t o Florence a n d Milan. In t h e 17th cen-
t u r y , prac t ica l ly t h e en t i re Spanish wool t r ade was a l ready f l owing to t h e 
Ne the r l ands , hand led ma in ly by D u t c h merchan t s . T h u s Medi t e r ranean t ra f f ic 
was pushed in to t h e background b y At l an t i c coast shipping also in the field 
of wool (and cloth) t r a d e (Cipolla). 
Dur ing t h e 15th a n d most of t h e 16th cen tu ry , still large, t h o u g h decreas-
ing quan t i t i e s of wool were also e x p o r t e d f rom E n g l a n d to t h e Cont inent , 
ma in ly to t h e Ne the r l ands . Unlike Spanish wool t r a d e , Engl i sh wool ex-
po r t s were hand led ma in ly by Eng l i sh merchan t s , a t least as f a r as Calais 
(which was Engl ish u p to the midd le of the cen tu ry ) ; it was f r o m here t ha t 
t h e sh ipmen t s were un loaded b y F lemish m e r c h a n t s who carr ied them on 
the i r own vessels to A n t w e r p . 
While English wool exports d iminished, t h e volume of English cloth 
expor t s grew more t h a n twofold d u r i n g t h e 16th cen tu ry , 3 largely due to t h e 
f ac t t h a t t h e " n e w drapery" also s t a r t e d in Eng land , producing s impler , cheap-
er sorts for mass consumpt ion . Whi l e cloth expor t s t o Nor th G e r m a n y , Scan-
dinavia and t h e Bal t ic po r t s were m o s t l y of the h e a v y , ha rd -wear ing t ype — 
which, in t h e f i r s t half of t h e 16th c e n t u r y , were still handled m a i n l y b y Han-
seat ic m e r c h a n t s who a t t h a t t ime still en joyed privileges in L o n d o n — the 
expor t s to F landers were pr imar i ly " w h i t e c lo ths" , t a k e n there for dye ing and 
dressing, h u t now main ly b y Engl ish merchan t s . U p to the end of t h e 1560's 
t h e c o m p a n y of Engl ish expor ters (Merchant Adventurers) also h a d its head-
q u a r t e r s in An twerp fClapliam, Lipson). 
3
 About 1500 some 50 thousand cloths, a quarter of a century after 75 thousand cloths 
were exported from London. In the year 1540 the exports already exceeded 100 thousand, in 
1550, however, 130 thousand cloths. In 1606 the Merchant Adventurers alone exported from 
London nearly 100 thousand ("white" and dressed) cloths (FISHER, FRIIS). 
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T h u s t h e port of Antwerp was t h e centre of i n t e rna t iona l t ex t i l e t r ade 
for a b o u t t h r e e qua r t e r s of the 16th c e n t u r y . I t was f r o m here t h a t Flemish 
and p a r t l y English c lo ths were e x p o r t e d to various d i rec t ions : in t h e sou the rn 
section of At lan t ic coas t shipping — t o g e t h e r with coppe r and h a r d w a r e — to 
Spain, t o Por tuga l , to b e exchanged f o r wool, Eas t e rn spices and Medi ter ra-
nean p r o d u c t s ; over t h e N o r t h Sea a n d t h e Baltic Sea t o t h e Scand inav ian and 
Baltic coun t r i es , main ly to Poland, in exchange for g ra in and t i m b e r ; on con-
t inenta l wa te rways , of which the R h i n e was the m o s t impor t an t , t o Central 
and S o u t h e r n Germany . The ho r se -d rawn Rhine ba rges re turned t o t h e Ne-
the r lands w i t h linen, f u s t i a n , copper a n d hardware ; t h e impor ted Flemish 
and Eng l i sh cloths were par t ly sold in t h e German m a r k e t itself — whose 
b roaden ing mass -consumpt ion c h a r a c t e r also appears f r o m the fac t t h a t these 
texti les b e c a m e par t of t h e clothing of South G e r m a n peasan t ry —, pa r t l y 
passed on to Mid-Eas te rn Europe, a n d so also to H u n g a r y , where, according 
to manor ia l accounts , su rveys and o t h e r sources, t h e y also showed a t r e n d of 
expand ing consumpt ion (van Houtte, Jeannin, Székely). 
T h e commercial r ise of Antwerp 4 in t h e 16th c e n t u r y indicates t h e estab-
l ishment of new arter ies of i n t e rna t iona l t r ade , the g rowing i m p o r t a n c e of the 
t raf f ic of t h e Atlant ic coas t s . And th i s r e su l t ed largely f r o m the i n t e rna l devel-
opment of Europe ' s e conomy , f rom t h e emergence of a new-type of in te rna -
tional t r a d e from t h e g rowth of t r a d e supplying grain (and o the r p r i m a r y 
products) f r o m the Ba l t i c regions to W e s t e r n Europe , and f rom t h e expans ion 
of cloth t r a d e (and t h a t of other m a n u f a c t u r e s ) going f r o m the N e t h e r l a n d s 
and E n g l a n d to the res t of Europe which , in t u r n , b rough t a b o u t a sub-
s tant ia l c h a n g e in the t r ad i t i ona l s y s t e m of long-haul t r a d e routes . 
Hence, the formula "shifting of the routes of international trade'" comprises 
two different processes. It means not only that there was a shift in the routes of 
medieval long-haul trade — of the traffic of Eastern spices and Levant articles — 
resulting from the discoveries. What is primarily involved here is that owing 
to the internal development of European economy, international trade of a modern 
type, an interregional exchange of mass consumption goods came into existence 
— a trade whose routes were necessarily different, or, more exactly, did not necessarily 
coincide with the routes of the old-type long-haul trade. 
4 . 
I t is all t h e more jus t i f i ed to d i s t ingu i sh be tween t h e two processes — 
though l a t e r they became closely i n t e r t w i n e d — as t h e shif t ing of t h e routes 
of in t e rna t iona l t rade t o t h e Atlant ic coas t s was p r imar i l y a result of t h e es-
t ab l i shmen t of m o d e r n - t y p e commercia l re la t ions; t h e discoveries, t h e opening 
4
 It should be noted, however, that the centre of corn trade from the Baltic to the Ne-
therlands developed in Amsterdam as early as the 1530—40's. 
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of new sea routes, in t u r n , were originally s t i m u l a t e d not b y t h e demands of 
t h e new-type t r a d e , b u t r a t h e r b y those of t h e old- type long-haul t rade : t o 
p rocure the spices of the Eas t in a direct w a y a n d to t ake possession of t h e 
f abu lous t r easu res of t h e Or ien t as well.5 
And w h a t is more : not on ly the st imuli , t h e motive forces of the disco-
veries were of t h e "o ld t y p e " , h u t also the n e w l y opened sea r o u t e s were used 
for quite a long t ime for sh ipp ing mainly t h e ar t icles of med ieva l long-haul 
t r a d e : spices f r o m the Fa r E a s t , and precious me ta l s f rom Span i sh America 
were mostly ca r r ied to Europe b y these routes . I t was only l a te r , w i th the devel-
o p m e n t of s lave labour on t h e W e s t Indian se t t l ement s , t h a t t h e products of 
t h e p lan ta t ion economy — luxur ies themselves a t f i r s t — c a m e in for a g rea te r 
share of this t r a d e ; it took a long t ime be fo re t h e overseas colonies — f i r s t 
t h e American, t h e n the F a r - E a s t e r n colonies — became the l a rge markets fo r 
t h e industr ia l p r o d u c t s of W e s t e r n Europe . T h e new sea r o u t e s became t h e 
routes of new-type world t r a d e as la te as the agr icu l tu ra l and indus t r ia l mass-
consumpt ion goods gained decis ive impor tance in de te rmin ing the cha rac te r 
a n d s t ruc tu re of t h e overseas t r a f f i c , and t h e colonies b e c a m e increasingly 
concerned w i th a "wor ld-wide division of l a b o u r " (Lenin). 
But the wor ld marke t in th i s modern — capi ta l i s t — sense only emerged 
a f t e r a long process of deve lopmen t , subsequen t to the events of the late 15 th 
cen tu ry : the d iscovery of t h e New World a n d t h e sailing r o u n d Africa. T h e 
Por tuguese a n d t h e Spaniards were the discoverers , and the f i r s t beneficiaries, 
of the new rou t e s of overseas t r ade : they were the p r inc ipa l suppliers of 
Fa r -Eas t e rn spices and Amer ican precious m e t a l s to Eu rope dur ing the 16 th 
cen tu ry . 
For Portugal, t he "Groce r K i n g " , t h e m a i n funct ion of i ts East As ian 
organizat ion was , besides colonial p lunder ing , the regular supply of spices 
f r o m the Malay Archipelago to Goa, its pr incipal se t t lement in Ind ia , and t h e n 
on the back r o u t e of ilCarreira da India", to L i sbon . Spice s h i p m e n t s from t h e 
Por tuguese cap i t a l reached t h e D u t c h and Eng l i sh ports as ea r ly as the f i r s t 
decade of the 16th cen tury , a n d evoked a severe crisis in Medi te r ranean spice 
t r ade . The P o r t u g u e s e played an i m p o r t a n t — t h o u g h somet imes f luc tua t ing 
role in supply ing Europe wi th Eas t e rn spicery t h r o u g h o u t t h e century . U p t o 
t h e middle of t h e cen tu ry , t h i s supply wen t t h rough A n t w e r p first of al l , 
which had b e c o m e the chief d i s t r ibu t ion cen t re of Por tuguese spice sh ipmen t s 
b y then . Thus , t h e 16-century prosper i ty of A n t w e r p was partially the r e su l t 
of the opening of the new, d i rec t sea rou t e of Fa r Eas t e rn t rade , a l t hough 
t h e ci ty 's commerc ia l rise was based, as we h a v e seen, on i t s cent ra l pos i t ion 
in in te rna t iona l cloth t r ade . 
5
 In the background of the greed for gold — which drove the Portuguese towards the 
western coasts of Africa even before 1492 we can detect , of course, the needs of growing 
European trade: its shortage of money , and "gold crises" (ENGELS). 
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Resembl ing the P o r t u g u e s e expans ion in several r espec t s , the n a t u r e of 
t h e relat ions of Spain wi th her American colonies was d e t e r m i n e d in t h e 16th 
c e n t u r y b y a ru th less conques t , b y the p lunde r ing of t r e a s u r e , and, f r o m t h e 
middle of t h e 1540's, b y t h e discovery a n d exploi ta t ion of t h e world's r iches t 
s i lver-mines. This resul ted in an inf lux of silver carried b y t h e ships of New 
Spain and t h e I s t h m u s f lee t to Seville, t h e n to Cádiz, in t h e second half of t h e 
16th c e n t u r y — which was t h e vi ta l p o i n t of the colonial dominion for t h e 
Spanish Crown. The i m p o r t a t i o n of agr icu l tu ra l produce f r o m the New Wor ld , 
t h e beginnings of p l a n t a t i o n fa rming , were i ncomparab ly less i m p o r t a n t : 6 
t h e y did not assume larger propor t ions b e f o r e the end of t h e 16th c e n t u r y in 
Por tuguese -domina ted Brazi l and in the Span i sh -Car ibbean area. (The l a t t e r 
deve lopments led, in t u r n , combined w i t h t h e labour d e m a n d of t h e si lver 
mining, to t h e growth of Af r i can s lave- t rade . ) 
Ye t , t h e spectacular hegemony of t h e Por tuguese and the Span ia rds 
over the oceans lacked su f f i cen t technical -economic f o u n d a t i o n s . The y played 
a subordinate role in Atlantic coast shipping, ivhich became the main artery of 
European commerce at that time, while they were taking a prominent part in 
trans-atlantic trade and in trading on the Indian Ocean. So t h e l a t t e r was n o t an 
organic inc remen t , not a c o n c o m i t a n t of t h e fo rmer — as it was with the D u t c h 
and the Engl ish la ter on — b u t was spann ing those immense d stances w i t h o u t 
being suppor t ed by pil lars, so to speak. 
This con t r ad ic to ry s i tua t ion revealed itself in t h e inadequacy of the i r 
shipping- technical a t t a i n m e n t s , which was fel t decisively, and took a h e a v y 
pena l ty , whenever a r ival a p p e a r e d on the scene História trágico-maritima"). 
But the more deep-rooted p rob lem was t h a t their expans ion over the oceans 
was void of suff ic ient economic f o u n d a t i o n s : it was not a r equ i r emen t i nhe ren t 
in the deve lopmen t of the i r commodi ty p roduc t ion and t r a d e act ivi t ies. 
There are m a n y references in the r e l e v a n t l i te ra ture (Haring, Goris, etc.) 
t h a t the Por tuguese , in sho r t age of goods for sale, were n o t able to fill the i r 
cargo space wi th useful load o the r t han prec ious metals w h e n "sai l ing o u t " ; 
t h a t , owing to t h e b a c k w a r d n e s s of Span i sh indus t ry , it was not possible t o 
meet f rom Spanish sources t h e demands for cloth and o t h e r industr ia l p rod-
uc ts t h a t were raised increas ingly by the S p a n i s h se t t l emen t s in America a t t h e 
end of t h e c e n t u r y ; t h a t 9/10 of the e x p o r t s to the Amer i can colonies were 
of non-Spanish origin a l r eady a t the t ime of Phi l ip I I , and t h a t the expor t sha re 
of the home indust r ies con t i nued to decrease , and so on . All this i l lus t ra tes 
t h a t the colonial expans ion of t h e P o r t u g u e s e and S p a n i a r d s was no t sup-
por t ed b y s t a n d a r d s a c t u a l l y a t t a ined in commodity production. We should 
l ike to comple te , however , t h e pe r t inen t conclusions of t h e l i t e ra ture by po in t -
11
 95.6 per cent of the shipments coming in 1594 from the Spanish Indies to the mother 
country consisted of precious metals (overwhelmingly silver); the proportion of other goods 
was insignificant (2.8 per cent cochineal, 1.2 per cent hides, 0.3 per cent indigo). In 1609 the 
share of precious metals was 84 per cent, of other products 16 per cent (HAMILTON). 
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ing out a n o t h e r fac t , which was of even more considerable consequence in t h e 
c i rcumstances discussed, i. e. a t the early s t age of the u n f o l d i n g world m a r k e t 
in the 16th c e n t u r y . This f a c t is t h a t not even t h e d e v e l o p m e n t level of P o r t u -
guese and Spanish trade activities was a d v a n c e d enough t o serve as a f i r m 
founda t ion of the i r overseas expans ion , since t h e la t te r s t a r t e d and proceeded 
not by conforming to the new r equ i remen t s of in t e rna t iona l commerce, no t b y 
t r ad ing in t h e mass -consumpt ion p roduc t s of European economy. While t h e y 
were f looding Europe wi th spices and precious metals , t h e E u r o p e a n in te r reg i -
onal t r a d e conveying mass -consumpt ion goods f rom and to the i r mother coun-
tries was n o t in their h a n d s . In the las t decades of t h e 16th cen tury Spa in 
was a l ready dependen t on D u t c h t r ade fo r her grain a n d t imber impor t s , on 
Du tch and Engl i sh shipping for expor t ing wool and wine, fo r impor t ing c lo th 
(Heaton, Parry). 
The f a c t t h a t Po r tuguese and Spanish expansion was no t rooted in t h e 
in ternal deve lopment of t he i r economies, in the i r act ive par t i c ipa t ion in in te r -
na t iona l t r a d e of the m o d e r n t ype , was d e t e r m i n a n t in a n o t h e r respect , t oo . 
The a b u n d a n t prof i t s d r a w n f r o m doing business in E a s t e r n spicery, a n d t h e 
t reasures of t h e American si lver-f leets , could no t become fac to r s of t h e eco-
nomic g rowth of the count r ies of the Iber ian Peninsula , could no t p romote the i r 
capi ta l is t t r a n s f o r m a t i o n , b u t were t r i f led away , f lowed o u t through va r ious 
channels . Consequent ly , these countr ies were no t able to exe r t an ac tua l hege-
mony in t h e ocean t rades , and to preserve the i r leading pos i t ion p e r m a n e n t l y , 
let alone to cont ro l the un fo ld ing world m a r k e t . I t is a charac te r i s t ic f ac t t h a t 
despite t h e opening of t h e ííCape-route,\ t h e t rad i t iona l r o u t e s of Eas te rn spice 
t r ade were used again a f t e r some t ime, a n d t h e Venet ians were still c o m p e t i n g 
— up to t h e end of the 16th c e n t u r y — w i t h their r ivals w h o used t h e d i r ec t 
sea rou te (Lane, Braudel), so t h a t it was no t the pene t r a t i on of the P o r t u g u e s e 
into Eas t I n d i a , b u t only t h a t of the D u t c h (and of the Engl i sh) t h a t d e a l t a 
f a ta l blow to t h e Levan t spice t r ade of Venice. 
The accumulation of capital drawn from the plundering of colonies, from 
the ocean trade in spices and precious metals, was able to promote economic growth 
and capitalist transformation, only where it was channeled to an accumulation 
which was created by international trade of the modern type based on the development 
of commodity production and division of labour, and where the former served the 
enlargement and multiplication of the latter. 
5. 
T h a t is j u s t the po in t where the ma in difference a p p e a r s between P o r -
tuguese-Spanish and D u t c h mar i t ime expans ion and w o r l d - t r a d e h e g e m o n y . 
F r o m t h e second half of t h e 15th up to the end of t h e 16th c e n t u r y , t h e 
Du tch were only engaged in Atlantic coast trade, ranging f r o m the Sound d o w n 
to the S t r a i t s ; this was c rowned by their in t rus ion into t h e Medi te r ranean a t 
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t h e close of the 16 th cen tu ry . I t was in these t r a d i n g act ivi t ies t h a t they g rad -
ual ly gained a s c e n d a n c y over t h e Hanse a n d Venice and were t ra ined for 
f u r t h e r g rowth ; it was in these act ivi t ies t h a t t h e y accumula ted considerable 
m e r c h a n t capi ta l as well as profess ional skills in b o t h shipbui ld ing and sai l ing, 
and in all dodges of the "carry ing trade". 
Dutch sailors carried, for t h e mos t pa r t , n o t t h e p roduc t s of the N o r t h e r n 
Ne the r l ands , b u t those of o ther regions and coun t r i e s . But t h i s car ry ing t r a d e 
was a l ready in t e rna t iona l t r a d e of the modern type, with increasing par t ic i -
p a t i o n in At l an t i c coast shipping, the principal route of E u r o p e a n t r a f f i c a t 
t h a t t ime. I t m e a n t , on the one h a n d , the c o n v e y a n c e of the g ra in , t imber a n d 
o the r p r imary p r o d u c t s of the E a s t Eu ropean terr i tor ies connec ted wi th t h e 
Bal t ic , and , on t h e other , of t h e cloth and o t h e r commodi t ies of the W e s t 
E u r o p e a n indus t r ia l areas at t h e At lant ic coas t s , and , f inal ly , of the agricul-
t u r a l produce (wool, wine, oil, e tc . ) of the Medi t e r ranean region . 
I t was from, a n d in addition to, this E u r o p e a n t rade of t h e modern t y p e 
t h a t the D u t c h s t a r t e d — a lmos t s imul taneous ly with their pene t r a t ion in to 
t h e Medi te r ranean — their expans ion over t h e oceans: bo th on the A t l an t i c 
and on the Ind ian Ocean. 
At the end of t h e 16th, a n d early in t h e 17th century , t h e Du tch m a d e 
the i r way into t h e Spanish West Indies and t h e terr i tor ies on t h e Por tuguese-
Amer ican coasts . The i r intrusion was marked b y plunder ing, conquer ing and 
by unchal lengeable commercial super ior i ty , which led to a r ap id decline in t h e 
t r a d e between t h e Spanish colonies and Seville a l ready in t h e second q u a r t e r 
of t h e 17th c e n t u r y (Chaunu, Sluiter). F r o m Wes te rn E u r o p e they began 
impor t ing also to t he se terr i tories indust r ia l goods , mainly c loth and ha rdware , 
in exchange for t h e special p r o d u c t s of colonial agr icul ture : sugar f rom t h e 
developing p l a n t a t i o n s of Brazil a n d later of t h e West Indies — at f i rs t a 
l u x u r y , bu t shor t ly a current a r t i c le in E u r o p e a n consumpt ion — as well as 
tobacco and o t h e r colonial p r o d u c e . They soon had an i m p o r t a n t share in 
Wes t African s l ave - t r ade di rected towards t h e sugar -p lan ta t ions as well as 
in car ry ing P e r u v i a n silver and Brazi l ian gold to E u r o p e . Thus , ce r ta in e lements 
of mode rn - type in te rna t iona l t r a d e were a l r eady present in t h e t r ans -a t l an t i c 
ac t iv i t ies of the D u t c h — bu t , u p to the middle of the 17th c e n t u r y , these ele-
m e n t s were not y e t character is t ic of the re la t ions of West E u r o p e a n economy 
and t h e American colonies. 
Almost s imul taneous ly w i th the i r in t rus ion into the Amer ican coasts , 
t h e D u t c h p e r f o r m e d their " s p e c t a c u l a r i r r u p t i o n " into the Indian Ocean t o 
ove r th row the Po r tuguese hegemony in spice t r a d e , and, a f t e r es tabl ishing 
the i r Ba tav ia base , t o gain control , wi thin two or th ree decades, over the pr in-
cipal spice-growing islands of the Malay Archipelago. Breaking a w a y from t h e 
prac t ice of the Po r tuguese , they le f t India on t h e i r f lank, and establ ished di-
rec t con tac t wi th t h e sources of spices; also ca r r i ed useful load when "sa i l ing 
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o u t " , sh ipp ing — besides precious me ta l s and money — also E u r o p e a n prod-
ucts to E a s t I nd i a (Glamann). This, howeve r , was h a r d l y of any i m p o r t a n c e 
as a t r a d e in indus t r ia l expor t s : its v o l u m e was considerably less t h a n t h a t 
of the expor t s to the Spanish-Amer ican colonies. I t mere ly served as a suppor t 
of, and a supp lemen t to , t h e colonial m e t h o d s of i m p o r t t rade . 
The appea rance of t h e Dutch on t h e Indian Ocean dealt a blow to both 
Portuguese and Levant ( Venetian) spice trade. The D u t c h sailed in t h e sou the rn 
pa r t of t h e ocean, un l ike t h e Po r tuguese w h o had t a k e n the nor the r ly course. 
As a result of th is shift of the sea route, t h e Persian Gulf and the Red Sea were 
shu t out of i n t e rna t iona l shipping; th is r eac ted necessar i ly on Medi te r ranean 
spice t r a d e , which drew its supplies m a i n l y on this r o u t e . Al though t h e Vene-
t ians , t h e medieval monopol is t s of t h e long-haul t r a d e in Eas tern spices , con-
t inued t r ad ing be tween t h e Levan t , t h e Aegean and t h e Adriat ic fo r qu i te a 
long t ime , the i r a c c u m u l a t e d capi tal a n d sea power were crumbling m o r e and 
more. The sh i f t of rou tes resul t ing f r o m t h e rise of mode rn - type in te rna t iona l 
t r ade , t h e emergence of t h e new — and newes t — r o u t e of the o l d - t y p e spice 
t r ade , and its control b y t h e Du tch : all these fac tors combined to r e d u c e the 
Adria t ic Sea to the r a n k of a " s o m n o l e n t b a c k w a t e r " b y the second half of 
the 17th c e n t u r y (Parry). 
All th i s goes to show t h a t the rise of the D u t c h wor ld- t rade was a much 
more organic , b e t t e r - f o u n d e d process t h a n t h a t of t h e Por tuguese a n d the 
Spania rds . So it was no t b y chance t h a t while m a r i t i m e expansion was not 
in ter l inked wi th the cap i ta l i s t t r a n s f o r m a t i o n of f euda l economy a n d medieval 
society in Spain and P o r t u g a l , on t h e con t r a ry , it con t r ibu ted — in t h e last 
analysis — to their su rv iva l , to the in te rposa l of a p r o t r a c t e d his tor ical period 
(much similar to be la ted feudal ism in E a s t e r n Europe) , economic deve lopmen t 
in the Ne the r l ands , a n d increasing par t i c ipa t ion in t h e m o d e r n - t y p e t rade , 
made here t h e condi t ions ripe — as ea r ly as the last decades of t h e 16 th cen-
t u r y — for t h e war of independence t h a t fulfil led t h e funct ion of a bourgeois 
revolution. And the D u t c h , af ter ge t t ing rid of the y o k e of feudal o rde r and 
foreign rule , became, in t h e period a f t e r t h e revolu t ion , the "mode l capi ta l is t 
na t ion of the 17th c e n t u r y " (Marx) a n d expanded f u r t h e r their in te rna t iona l 
t r ad ing act iv i t ies b o t h in Europe and on the seas. 
Most of t h e 17th c e n t u r y was t h e era of Du tch hegemony in w o r l d t r ade ; 
the cen t re of i n t e rna t iona l commerce sh i f ted f rom Antwerp to Amsterdam 
already in t h e last decades of the 16th cen tu ry . 
A m s t e r d a m was, above all, t he principal grain market for W e s t e r n Eu-
rope: t h e grain prices q u o t e d a t its commerc ia l exchange affected the pr ice level 
in G d a n s k , H a m b u r g or London, j u s t as in Lisbon, Madrid or even Venice. 
The hu lk of the grain sh ipmen t s f rom t h e Balt ic w e n t t o A m s t e r d a m ; the im-
por ted grain covered mos t of the consumpt ion in t h e Nor thern Ne the r l ands , 
not only of the u r b a n popu la t ion , h u t , t o a considerable ex ten t , of t h e p e a s a n t r y 
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
The Shifting of International Trade Routes in the 15th — 17th Centuries 301 
as well. F r o m A m s t e r d a m t h e grain-carr iers proceeded to t h e Iber ian Pen in -
sula and to t h e Medi te r ranean . 7 In years of good ha rves t , D u t c h agents p u r -
chased large quan t i t i es of g ra in at low pr ices in Gdansk a n d o ther po r t s of t h e 
Bal t ic ; th is gra in was a m a s s e d in A m s t e r d a m , where, accord ing to a source 
of 1603, a b o u t 700 000 q u a r t e r s of cereals (above the q u a n t i t y in t ended for 
regular expor t s ) were a l w a y s kept in t h e granar ies , to b e expor ted a t h igh 
prices, in case of crop f a i l u r e , besides t h e above te r r i to r ies , to F r a n c e a n d 
Eng land , too (Slicker van Bath, Matowist, Baasch). 
The D u t c h played an equal ly p r o m i n e n t role in t r a d i n g in Balt ic t i m b e r 
(for sh ip-bui ld ing first of all) and in t h e p roduc t s of t h e " G r a n d F i s h e r y " ; 
t hey also suppl ied f isheries wi th salt , casks , food, exp lo i ted new f i sh ing 
grounds , developed new f i sh ing and process ing m e t h o d s and pu t on t h e 
marke t the f ina l p roduc t all along the A t l a n t i c coasts of Wes te rn E u r o p e . 
The conveyance of t h e grain and t i m b e r of t h e Bal t ic , and of t h e 
herr ing of t h e Nor th Sea was one of t h e founda t ions of D u t c h commerc ia l 
supremacy . 
The other was the t r a d i n g in West E u r o p e a n cloth a n d other m a n u f a c -
tu res . As t h e independen t c lo th indus t ry of t h e Nor the rn Ne the r l ands developed 
(Ams te rdam, Leyden), D u t c h control over in te rna t iona l t ex t i l e t r ade consoli-
da ted even more dur ing t h e 17th c e n t u r y . Despite g rowing Dutch-Engl i sh 
r ival ry , p rac t ica l ly the e n t i r e volume of c lo th exports f r o m the Ne the r l ands 
was carried to the m a r k e t s b y Dutch m e r c h a n t s ; E n g l a n d ' s increasing c loth 
expor t — which former ly h a d been largely in the h a n d s of t h e H a n s a r d s in 
t h e Ba l t i c -Nor th Sea area — was now h a n d l e d by Engl i sh and D u t c h mer-
chan ts , b u t w i th a greater sha re of the l a t t e r . A s ignif icant role was assigned 
here to H a m b u r g , which , changing over t o Du tch -Eng l i sh re la t ions , be-
came an i m p o r t a n t gate f o r t h e flow of Engl i sh cloth i m p o r t s to Mid-Eas te rn 
Europe (Baasch, Lipson). 
The old compet i tors of t h e Dutch , t h e Hanseatic merchants still r ep resen t -
ed considerable power u p to t h e end of t h e 16th cen tury , a n d were to be t a k e n 
into account no t only in t r a d i n g with t h e regions of the Ba l t i c and N o r t h Sea, 
b u t also w i th the Iber ian a n d Medi te r ranean area. B u t t h e y were h a v i n g a 
losing battle with the Dutch, who combined commercial e las t ic i ty , profess ional 
skill and cheap rates of f r e i g h t with aggressiveness and growing nava l forces . 
And when t h e Th i r ty Y e a r s W a r dealt a h e a v y blow to t h e economic, life of 
Germany , t h e D u t c h were l e f t as the unchal lenged m a s t e r s of At lan t ic coas t 
t r ade . 
Thus , a f t e r a t r a n s i t o r y period in t h e 16th cen tu ry , roughly b y t h e t i m e 
Venice lost he r posit ion, t h e decline of t h e German H a n s e was also comple te . 
7
 The seizures of Dutch shipping in Iberian ports in 1595 and 1598 each involved be-
tween 400 and 500 ships. In 1593 most of the ships arriving at Leghorn to bring grain from 
sources outside the Mediterranean, loaded at Amsterdam (BRAUDEL, PARRY). 
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By the midd le of the 17th c e n t u r y the t r a n s f o r m a t i o n of t h e ent ire sys t em of 
medieval i n t e rna t iona l t r a d e had t aken p lace : there occur red a change in i ts 
c o m m o d i t y s t r uc tu r e as well as in its main routes and chief in te rmediar ies . 
The p ic ture was completed b y the decline of overland routes between Northern 
Italy and Southern Germany b y which t r an sa lp ine t r ade , t h r i v ing in t h e 15th 
and 16th centur ies , was t r a n s a c t e d and proceeded along t h e Rhine t o w a r d s 
t h e Ne the r l ands . South G e r m a n merchan t s used these rou t e s t o bring F lemish 
cloth and G e r m a n m a n u f a c t u r e s ( fus t ian , l inen, h a r d w a r e , nor imberger ies) 
t o I t a ly in exchange for E a s t e r n spices and Medi te r ranean p roduc t s (Schulte, 
Brûlez). 
But t h e changes t h a t h a d t aken place in t h e routes a n d t h e sources of t h e 
spice t r ade , and the shi f t of t h e main a r t e r y of in ter regional t r ade to t h e At -
lant ic coasts , rendered S o u t h German m e r c h a n t s less a n d less in teres ted in 
t h e I ta l ian re la t ions and m a d e t h e m o r i en t a t e increasingly to the D u t c h m a r -
kets where t h e y could p u r c h a s e eve ry th ing t hey w a n t e d a n d could sell all 
the i r merchand ise . In add i t i on , t h e fac t t h a t D u t c h shipping had also m a d e its 
way into t h e Medi te r ranean , rendered t h e overland t r ade re la t ions be tween t h e 
Ne the r l ands and I t a ly , f o r m e r l y one of t h e main domains of South G e r m a n 
t rad ing ac t iv i ty , largely super f luous . Thus , t r ansa lp ine t r a f f i c and wi th i t t h e 
over land t r a d e between t h e Ne the r l ands and I t a l y had fal len b a c k considerably 
b y the 17th cen tu ry b y t h e t ime when D u t c h h e g e m o n y in world t r a d e 
and the lead ing role of A m s t e r d a m blossomed out fu l ly . 
A m s t e r d a m was now t h e principal m a r k e t not only fo r Balt ic grain b u t 
also for E a s t e r n spices, for Amer ican colonial produce as well as for p rec ious 
metals (van Dillen, Barbour). 
All t he se fac ts t h row l ight upon t h e economic f o u n d a t i o n s and sources 
of the rise of t h e Du tch . D u t c h t r ade " a d j u s t e d " itself e x a c t l y to the principal 
trend of E u r o p e a n economic growth — to t h e t rend of growing agr icu l tu ra l 
and indus t r ia l commodi ty p roduc t ion , of developing in ter reg ional division of 
l a b o u r — b e c o m i n g the reby b o t h the benef ic ia ry and the p r o m o t e r of this t r e n d . 
I t was f r o m th i s m o d e r n - t y p e European t r a d e t h a t D u t c h overseas expans ion 
der ived; it was into this accumula t ion of cap i ta l t h a t t h e big prof i ts d r a w n 
f rom E a s t I n d i a n and Amer i can t rades were chanelled. 
Hereby we came to the turning point in the history of merchant capital. Be-
cause we m u s t dist inguish be tween merchan t capi ta l a c c u m u l a t e d in medieval-
type long-haul t rade , and m e r c h a n t capi ta l derived f r o m t h e unfolding mo-
dern-type i n t e rna t iona l t r a d e . The former , desp i te its cons iderable vo lume, re-
mained , in t h e last analysis , an ou tward e lement , a sor t of " d e c o r a t i o n " , or 
even a pa ra s i t e , of E u r o p e a n economy. (This was the s u b s t a n c e of V e n e t i a n 
capi ta l , and v i r tua l ly also of t h e accumula t ion realized — a l though in new cir-
cumstances — by the P o r t u g u e s e and Span i sh colonial powers) . The l a t t e r , 
however , i.e. merchan t cap i t a l derived f u n d a m e n t a l l y f r o m modern - type E u -
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ropean t r a d e , a n d mul t ip l i ed later by " p r i m i t i v e accumula t i on of c a p i t a l " 
feeding on colonial sources, became a m o t i v e force in t h e capital is t t r a n s f o r -
ma t ion of E u r o p e a n e c o n o m y . 
Only the appearance of this "modern" type of merchant capital made it 
possible for merchant capital in general — which, together with loan capital, had 
been the ancient, "antediluvian form of capital" (Marx) — to begin being trans-
formed into industrial (productive) capital. It was exactly the unfolding of 
modern-type international trade that indicated and stimulated the processes with-
in the production itself — the growth of agricultural and industrial commodity 
production, the development of social division of labour - which brought about 
the conditions for the penetration of money capital into production. 
In t h e 17th cen tu ry , t h i s fu r the r s t e p was t aken b y t h e D u t c h in p a r t 
only ; i ts ful l real izat ion w a s lef t to t h e n e w compet i to r , also combining mod-
ern- type E u r o p e a n t r ade w i t h colonial expans ion : to t h e English. 
6. 
In t h e foregoing we h a v e given an out l ine of t h e t r a n s f o r m a t i o n of in-
t e rna t iona l t r a d e , of the changes t ha t a f f e c t e d its s t r u c t u r e , routes and in te r -
mediar ies in t h e course of t w o centuries. W e now feel t h a t we are j u s t i f i ed to 
d raw two conclusions. 
One is t h i s : In the period between the end of the 15th and the middle of the 
17th century, the overseas colonies were not yet tied to the West European economy 
in the sense of a modem world market, that is by a modern-type international 
trade based on the division of labour; only the rudiments of such relations could be 
discerned, and only in the case of the American colonies. 
The o t h e r conclusion is th is : In t h e period unde r considerat ion, it was 
r a t h e r the count r ies of Mid -Eas t e rn E u r o p e t h a t were l inked to the e x p a n d i n g 
Wes t E u r o p e a n economy in a " m o d e r n " w a y , by n e w - t y p e in te rna t iona l t r a d e 
re la t ions based on the deve lopmen t of c o m m o d i t y p r o d u c t i o n , bo th as sup-
pliers of mass -consumpt ion foodstuffs a n d as buyers of mass -consumpt ion 
m a n u f a c t u r e s . 
Af te r t h e foregoing, we only have to a d d a few r e m a r k s as to the f i r s t con-
clusion. As we h a v e seen, t h e new ocean r o u t e s were used in the 16th c e n t u r y 
to impor t f r o m t h e colonies t o Europe p a r t l y precious metals — ob ta ined by 
p lunder ing m e t h o d s and b y exploit ing t h e newly disclosed mines by s lave la-
bour —, p a r t l y pepper and other spices, t h e main merchand i se of med ieva l 
long-haul t r a d e . These i m p o r t s of " t r a d i t i o n a l " c o m m o d i t y s t r u c t u r e — 
t h o u g h of mul t ip l ied v o l u m e — were a d d e d to by i m p o r t s of the new p l a n t s 
and other agr icu l tura l p r o d u c e of the N e w World such as tobacco, cocoa, dye-
s tuf fs , drugs a n d hides, b u t t h e la t ter were , and remained for a considerable 
t ime , of minor significance (Hamilton, Chaunu). 
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Sugar- cane, t he t h i rd colonial t r ea su re a f t e r precious me ta l s and spices , 
t hough es tabl ished in the Spanish- and Portuguese-American colonies as e a r l y 
as t h e f i r s t half of t h e 16th cen tu ry , set o u t on its wor ld-wide commerc ia l 
career only in t h e last decades of t h a t c e n t u r y , when it was suppl ied in v o l u m e 
f r o m the Brazi l ian p l an t a t i ons tilled b y Negro slaves. Most of Europe ' s s u g a r 
consumpt ion , runn ing up in t h e f i r s t half of t h e 17th c e n t u r y , was covered 
b y sh ipmen t s f rom Brazil . Considerably less sugar was st i l l grown on t h e 
p lan ta t ions of t h e Spanish-Car ibbean area a t t h a t t i m e . T h e English a n d 
French colonies, establ ished in t h e West Ind i e s in the f i r s t decades of t h e 17th 
cen tu ry , were engaged, besides growing some cot ton, indigo etc., ma in ly in 
cu l t iva t ing tobacco in small-scale , f a r m e r - t y p e economies. Y e t West I n d i a n 
tobacco was soon challenged b y t h e p roduc t i on of Virginia , t he f i rs t N o r t h 
American "Tobacco Colony"''', which , since t h e demand for t o b a c c o on the E u r o -
pean m a r k e t s was only beg inning to grow a t t h a t t ime, r e su l t ed in considerable 
ove rp roduc t ion b y the end of t h e 1630's. Th i s s i tuat ion was cleverly explo i ted 
b y the D u t c h merchan t s , who were fami l ia r also with t h e condi t ions in Braz i l : 
f r o m the 1640's on t hey " c a m e and t a u g h t growing s u g a r - c a n e " to the Eng l i sh 
and F r a n c h set t lers in t h e W e s t Indies (Rich, Masefield). 
And t h e decisive change took place in a few decades a f t e r the midd le of 
t h e 17th c e n t u r y : the se t t lers of some is lands tu rned in a genera t ion f r o m to-
bacco growers in to sugar-cane p lan te r s , t obacco giving w a y t o sugar, and f a r m -
er economy t o p l an ta t ion economy based on slave-labour. T h e typical " s u g -
ar colonies" of the Antil les ( J a m a i c a , B a r b a d o s , Mar t in ique , etc.) came in to 
being, mul t ip ly ing sugar expor t s to E u r o p e and raising a t the same t i m e 
rap id ly increasing demands for s lave- labour as well as for cloth and o t h e r 
industr ia l p roduc t s . Moreover , it was in t h e smaller W e s t - I n d i a n Eng l i sh 
colonies t h a t monocul tu ra l sugar p roduc t ion advanced to such a degree t h a t 
considerable food impor ts (grain, mea t , f i sh) were needed. T h e y were supp l i ed 
pa r t l y f r o m E n g l a n d ( I re land) , pa r t l y f r o m t h e Nor th A m e r i c a n Brit ish colo-
nies ("New England" a n d " B r e a d Colonies"). And these Nor th Amer i can 
colonies — which a t t h a t t i m e had ha rd ly a n y export p r o d u c t s avai lable for 
t h e t r an s - a t l an t i c t r ade — re -expor ted to E u r o p e pa r t of t he i r sugar i m p o r t s 
f r o m thei r commerce wi th t h e Antilles t o p a y for the i r indus t r ia l i m p o r t s 
(Newton, Clapham). 
This trans-atlantic trade be tween Amer ica and E u r o p e (and West Af r i ca ) , 
ever growing since the middle of the 17th century, and increasingly assuming the 
character of a modern-type trade based on the division of labour, was in i t ia l ly 
handled ma in ly b y D u t c h m e r c h a n t s . L a t e r on, also s u p p o r t e d by Cromwell ' s 
d iscr iminat ing acts , which p r o v e d to be a more effect ive m e a n s aga ins t t h e 
D u t c h on t h e American t h a n on t h e E u r o p e a n waters , t h i s t r ade was t a k e n 
over , in respec t to their own colonies, b y t h e English. At t h e end of t h e 17 th 
cen tu ry , the i r Wes t Ind i an colonies a l ready played a h igh ly impor tan t role in 
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t he i r in te rna t iona l t r a d e : the i r sha re in E n g l a n d ' s to ta l i m p o r t s and e x p o r t s 
was higher t h a n t h a t of all o t h e r British colonies (Williams). The enormous 
increase in the t o n n a g e of the E n g l i s h merchan t f l ee t during t h e period following 
the English bourgeois revolution w a s concen t r a t ed mainly in t h e t r ade wi th t h e 
Amer ican colonies, in addi t ion t o European coas t ing t rade . T a k e n as a whole , 
t h e t r a d e with N o r t h and S o u t h America w a s expanding so rap id ly a t t h a t 
t i m e — exac t ly because its m o d e r n features b e c a m e d o m i n a t i n g —, t h a t t h e r e 
was a subs tan t i a l increase in Eng l i sh (and F r e n c h ) shipping wi thou t D u t c h 
sh ipp ing decreasing in absolute t e r m s . We shou ld like to emphas ize , however , 
t h a t all these were a l ready t h e deve lopments of t h e period following the midd l e 
of t h e 17th c e n t u r y . 
While in r e spec t of the American colonies t h e " m o d e r n t r e n d " in in te r -
n a t i o n a l t rade re la t ions began t o t a k e shape f r o m the middle of the 17th cen-
t u r y , a comparab le change in r e l a t ion to the colonies in the Far East had n o t 
y e t even begun b y then . Here , p a r t l y the m e t h o d s of the f i r s t period of colo-
n iza t ion cont inued t o be preva i l ing , par t ly c h a n g e s differing in charac ter f r o m 
those in the Amer i can relat ion h a d taken p lace . 
As concerns t h e imports f r o m the Eas t I n d i e s , their p r inc ipa l i tems, b o t h 
u n d e r the P o r t u g u e s e and in t h e f i r s t ha l f - cen tu ry of Dutch ru l e , cont inued t o 
be t h e t rad i t iona l spices. I t w a s n o t until t h e beginning of t h e 18th c e n t u r y 
t h a t coffee a p p e a r e d on the m a r k e t as a p r o d u c t of the p l a n t a t i o n s of J a v a , 
reach ing , however , together w i t h tea , a cons iderable share in t h e impor ts of 
t h e D u t c h Eas t I n d i a Company only by the midd l e of the 1 8 t h century (Gla-
mann ). 
Exports to t h e F a r E a s t e r n colonies c o n t i n u e d to he ins ignif icant as f o r 
t h e indust r ia l ar t ic les . Goods e x p o r t e d by the D u t c h to the E a s t Indies— ma in -
ly weapons , me ta l s , l inen, nor imberger ies — w e r e also dwar fed b y the a m o u n t 
of expor ted prec ious metals a n d coins for w h i c h they p u r c h a s e d their im-
po r t s (of course, a t prices secur ing them big p rof i t s ) . And, w h a t is more, t h e 
Engl i sh East I n d i a Company also exported, d u r i n g the 17th cen tu ry , m a i n l y 
prec ious metals in exchange fo r t he i r spice a n d dyestuff i m p o r t s . 8 
The di f ference f rom the Amer i can re la t ions can he c lea r ly i l lustrated in 
t h e case of tex t i les , t h e chief m a n u f a c t u r e d i t e m of m o d e r n - t y p e in te rna t iona l 
t r a d e . While t h e expor t a t ion of W e s t European text i les , ma in ly English woollen 
fabrics, to the Amer i can colonies continued t o r u n up dur ing t h e second hal f 
of t h e 17th a n d t h e first ha l f of the 18th cen tu ry — E n g l i s h exports in 
woollen fabrics increased t h r e e f o l d in the 1 7 t h century, a n d were doubled 
8
 Precious metals accounted for more than 3/4 of the exports of the English East India 
Company, while the share of exported goods was hardly 1/4 even at the beginning of the 18th 
century. The share of commodities in the exports of the Dutch East India Company was even 
l o w e r (LIPSON, G I A M A N N ) . 
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again in the 18 th , wi th a considerable share of t h e Amer ican colonies —, 
h a r d l y a n y p roduc t s of t h e E u r o p e a n tex t i l e indus t r i e s reached t h e Far-
E a s t e r n m a r k e t s in those days . On the c o n t r a r y , a f low of goods in t h e opposi te 
direct ion was seen for a long t ime to come . Already t h e Por tuguese carried 
Indian cotton fabrics to t h e Malay is lands in exchange fo r the i r spice sh ipmen t s . 
W h e n the D u t c h and Eng l i sh succeeded t h e P o r t u g u e s e , this p r a c t i c e was 
e x p a n d e d in a way t h a t increasing quan t i t i e s of t ex t i l es , ma in ly Indian 
p r i n t ed co t ton fabr ics (calicoes), were also impor ted to Weste rn E u r o p e . 9 The 
inexpensiveness , a t t r a c t i v e colours and p a t t e r n s of I n d i a n cotton goods soon 
c a p t u r e d the m a r k e t s , especial ly for t h e less well-to-do consumers , in E n g l a n d , 
F r ance and elsewhere, i r respect ive of i m p o r t prohib i t ions and other res t r ic t ive 
measures t a k e n to p ro t ec t t h e woollen i n d u s t r y . Meanwhile , cotton p r i n t i n g and 
processing also gained g r o u n d in E n g l a n d , to grow d ramat i ca l ly s t r o n g from 
t h e 70's of t h e 18th c e n t u r y onward , b y which t ime i t began to be equ ipped 
w i th mach ine ry , and to sweep away t h e spinning and weaving h a n d i c r a f t s in 
Ind i a wi th in a few decades , and t u r n t h e F a r - E a s t e r n colonies into h u g e out-
le ts for the Engl ish t ex t i l e industr ies (Wadsworth, Sandberg). 
B u t all th i s was a l r e a d y the deve lopmen t of a l a t e r period, of t h e In-
dus t r ia l Revolu t ion . Thus , t h e new c h a r a c t e r of i n t e rna t iona l t r ade in relat ion 
to t h e F a r E a s t began t o t a k e shape on ly more t h a n a hundred y e a r s later 
t h a n in re la t ion to some American colonies. 
7. 
In the first period of the development of modern world economy, it was not 
yet the overseas colonies, but rather the countries of Mid-Eastern Europe that ivere 
joined to the economy of Western Europe in the sense of a modern market, that is 
by ties of an emerging new-type international trade : by exports of mass-consump-
tion foodstuffs and imports of mass-consumption manufactures. This w a s our 
second conclusion, which we are going to demons t r a t e n o w more closely b y the 
examples of Poland and Hungary. 
Poland (and L i t h u a n i a ) played a s ignif icant role in t h e supply of 16-cen-
t u r y Wes te rn Eu rope b y exporting t h r e e sorts of i m p o r t a n t mass p roduce : 
grain (rye), cattle (oxen) a n d fur. A p a r t f r o m other e x p o r t p roduc t s ( t imber , 
po t a sh , hemp , etc.), P o l a n d was r ep re sen ted mainly b y these commodi t i e s in 
t h e E u r o p e a n sys tem of t h e emerging n e w in t e rna t iona l t rade . By t h e middle 
of the 16th century, these t h r ee art icles accounted for near ly 90 per cent of 
9
 In the second half of the century the share of textiles in the total volume of Dutch 
imports rose to 36 per cent (1668—70), later to nearly 55 per cent (1698—1700), as contrasted 
to 14—16 per cent in the first half of the century. Concerning the imports of the Engl i sh East 
India Company (more exactly, that portion of the imports which was consumed in England) 
it was held in 1621 that they included more or less equal amounts of pepper, other spices and 
indigo (roughly 1/3 each); in 1677, however, the share of pepper and dyestuffs was estimated 
to be only about 10 per cent, and that of cot ton fabrics as high as 66 per cent (GLAMANN, 
L I P S O N ) . 
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P o l a n d ' s expor ts t o the Wes t . Whi l e catt le a n d f u r were e x p o r t e d over land , 
g ra in was carried on the sea r o u t e , mainly v ia G d a n s k (Danzig) . Taken as t h e 
a v e r a g e of 1565 — 85, the share of grain in P o l a n d ' s sea-borne expor ts was 66 
pe r cent (Rybarsky, Samsonowicz, Mqczak). 
As concerns H u n g a r y ' s e x p o r t s to the W e s t , t he p a t t e r n was even s im-
ple r . Apar t f r o m copper, H u n g a r y h a d v i r tua l ly , in the middle of the 16th cen-
t u r y , only one i m p o r t a n t expo r t ar t icle to of fe r t o the Wes t ( the same, b y t h e 
w a y , as one of P o l a n d ' s export goods) : it e x p o r t e d cattle (oxen) in considerable 
quan t i t i e s . This single c o m m o d i t y , however, also accounted for about 90 pe r 
cen t of the e x p o r t s registered in t h e customs books of t h e y e a r 1542, w h i c h 
inc luded near ly 5/6 of the t o t a l western t r a d e (excluding copper) of t h e 
c o u n t r y (Ember).10 
The p a t t e r n of imports p r e s e n t s a s imilar p ic ture . In t h e middle of t h e 
16 th century , cloth accounted f o r 60 per cent of t o t a l Polish impor t s f rom t h e 
W e s t ; its share in sea-borne i m p o r t s was 48 pe r cent , t aken as t h e average of 
1565 — 85. In H u n g a r y ' s wes te rn impor ts in 1542 text i le goods had a share of 
68 per cent, inc lud ing cloth 40 p e r cent , linen 12 per cent and clothing ar t ic les 
15 pe r cent.1 1 
W h a t were, unde r these c i rcumstances , t h e trade balances of Poland a n d 
H u n g a r y in the i r W e s t E u r o p e a n relations b y t h e middle of t h e 16th c e n t u r y ? 
As regards t h e sea-borne fore ign t rade of P o l a n d , the f i nd ings of va luab l e 
inves t igat ions , cover ing a lmost one century, a re available (Mqczak). E v e n if 
t h e main p ropor t ions found o u t b y these inves t iga t ions are l ikely to be modi -
f ied wi th the f i g u r e s of over land foreign t r a d e t a k e n into a c c o u n t , it r emains 
doubt less t ha t t h e b u l k of P o l a n d ' s foreign t r a d e w i t h the W e s t was handled b y 
t h e Balt ic por t s , ma in ly via G d a n s k ; hence, t h e t r a d e ba lance in the West E u -
r o p e a n relations w a s basically de t e rmined by t h e sh ipments of t h e Baltic Sea.1 2 
During t h e 16th cen tu ry , t h e aggregate va lue of t h e western expor t s 
f r o m the Balt ic p o r t s was cons iderab ly higher t h a n t h a t of the i r western im-
p o r t s : the large-scale grain e x p o r t s pract ical ly ensured a s t ab l e and favourable 
t r a d e balance. Calcula ted as t h e average of 1565 — 85, t h e annua l va lue of 
Po l i sh sea-borne expor t s a m o u n t e d to abou t 1 158 000 tha l e r s , the va lue of 
i m p o r t s to 400 000 thalers , i.e. t o only 34 per cen t of the e x p o r t s ; thus t h e ex-
p o r t surplus — discount ing t h e price dif ference between p o r t s of en t ry a n d 
ex i t — was 52 pe r cent . 
10
 Total l ivestock exports accounted for more than 93 per cent, including a share of 
87—88 per cent of cattle. The share of wine and hides was about 2 per cent for each. Grain 
exports were practically negligible. 
11
 Significant import items were hardware, norimbergeries (and groceries),"with a share of 
about 10 per cent for each. Pepper import accounted for 3.5 per cent. 
12
 Gdansk (Danzig) was by far the most important of all Baltic ports: nearly 80 per cent 
of Poland's sea-borne exports were shipped here. The rest was shipped in the ports of Elblqg 
(Elbing), Szczecin (Stett in) , Ryga (Riga) and Królewiec (Königsberg) (RYBARSKI, DOROSENKO, 
J E A N N I N ) . 
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For Hungary, we can rely on the statistical analysis of the data drawn 
from the customs books for the year 1542 (Ember). It appears that in the trade 
with the West — interpreted with the above limitations — the value of ex-
ports was about 323 000, that of imports 141 000 florins, i.e. only 43 — 44 per 
cent of the exports, which means that the trade balance in the western rela-
t ion was highly favourable for Hungary as well.13 
How did this picture of Polish and Hungarian trade relations with the 
West , as illustrated by the above figures, take shape by the middle of the 
16th century? How does this situation compare with the conditions that pre-
vailed a century back ? 
We do not know of investigations also indicating the quantitat ive pro-
portions of Poland's exports and imports in the 15th century. But it appears 
from Polish and Soviet studies published during the last one or two decades 
that Poland's grain exports to Western Europe, and especially to the Nether-
lands, were not insignificant even before the so-called Thirteen Years' War 
fought with the Teutonic Knights in the middle of the 15th century, at least 
in lean years with poor crops (Lesnikov). When, as a result of this war, Poland 
had again access to the mouth of the Vistula, all tributaries of the river were 
already used for carrying goods, increasing quantities of grain (and timber), 
to Gdansk. On the other hand, during the 15th century a change took place 
in the structure of Poland's imports, too: besides Levant goods and f ine cloths, 
ever growing quantities of cheaper, lower-quality texti les — products of the 
developing Flemish "nouvelle draperie", as well as Bohemian and Silesian 
cloths — were imported to the country (Hoszowski, Mafowist). 
There is again a certain resemblance to Hungary also in this respect. It 
appears from the customs books of Pozsony — the customhouses of the border 
town Pozsony controlled a substantial proportion of Hungary's trade with 
the West — that there was also an abrupt rise in Hungary's foreign trade 
around the middle of the 15th century: its volume grew about fivefold between 
1440 and 1457. Western industrial products, textiles first of all, were already 
imported in considerable amounts. In the fiscal year 1457—58 more than 
15 000 pieces of high- and lower-quality West European, Silesian and Bohe-
13
 Polish and Czech researchers put the question: How was the considerable export sur-
plus of Poland's Baltic sea-borne trade balance compensated for? They find the answer partly 
in the fact that Poland, as well as other Baltic regions, drew funds from the West: Dutch mer-
chants often came to Gdansk j with ballast in their ships and purchased grain for cash. On the 
other hand, reference is made to the fact that overland trade going from Western Europe to 
the East (mainly via Leipzig) had a branch that was in interrelationship with the sea-borne 
trade of the Baltic. This overland trade, which carried mainly Far Eastern spices and industrial 
luxuries to Eastern Europe, compensated for part of the deficit of sea-borne trade that existed 
on behalf of the western partners (BOGUCKA, HROCH). Hungarian researchers have not yet 
considered this question — they rather emphasized the dependence of Hungarian foreign trade 
on South German capital, as opposed to the picture that emerged from the statistical analysis 
of the customs books of 1542. 
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mian cloth as well as about 10 000 pieces of fustian and l inen imports passed 
the customs office of Pozsony, textiles representing an aggregate v a l u e of 
more then 117 000 florins (which amounted to nearly 79 per cent of the tota l 
imports handled here). 
Based on the customs books of P o z s o n y for the f i scal year 1457 — 58 
— their historico-statistical analysis has been available since the beginning 
of this century (Kováts) — as well as on other documentary evidence (con-
temporary estimates of Hungary's total cus toms revenues, lease-contracts, etc.) 
the Hungarian literature of economic history presents the following picture of 
the western trade relations of our country b y the middle of the 15th century: 
The overwhelming majority of imports, about 70—75 per cent, consis ted 
of West European, Silesian, Bohemian text i l e s ; the principal item of exports , 
about 55 — 60 per cent, was livestock, ch ie f ly cattle bred in Hungary (or in 
the regions east of Hungary).1 4 
Imports accounted for about 2/3 of our total trade w i t h the West, whi le 
the share of exports was only 1/3; to compensate for th i s import surplus of 
about 50 per cent, gold and silver coins in the value of 200 — 300 000 f lorins 
went abroad every year (which in the period between the decrease in African 
gold imports and the appearance of American gold, played an important role 
in meeting the gold coin requirements of European trade). 
If we compare this picture of Hungary's foreign trade of the mid-15th 
century with the situation prevailing about one century later, i.e. with w h a t 
we have seen in the customs journals of 1542, — disregarding other s ignif icant 
changes — the most conspicuous difference is the vanishing of the adverse 
character of the trade balance, and the appearance of a highly active balance. So it 
ought to be asked, how it was possible that the balance of Hungary's western 
foreign trade underwent such a substantial change from the middle of the 15th to 
the middle of the 16th century? This question must be put even if our pert inent 
literature might have exaggerated to a certain degree the adverse character of 
the balance in the 15th century, and even if certain objections can be raised 
to the conclusions drawn from the analysis of the customs journals of 1542.1 5 
14
 In these imports the share of hardware (main ly of South German origin) and t h a t of 
spices was about 10 per cent each, the share of c lothing articles was about 5 per cent; as con-
cerns exports, copper accounted for 20—25 per cent, hides and other animal products for about 
10 per cent, wine for 5 — 6 per cent (PAULINYI, SZŰCS). 
15
 Two objections were raised in particular: i t is not true that the customs journals of 
1542 comprise almost 5/6 (84 per cent) of Hungary's foreign trade w i t h the West — as has 
been stated by their analyser — but less than tha t ; some import-duty items are miss ing at 
certain customs points not because no import duties were levied there, but rather because the 
source is incomplete. — We are of the opinion that 1542 (the year fol lowing the capture of Buda 
by the Turks) was in all probability poor in respect to foreign trade (the total volume must 
have been higher in other years), which, however, mus t have affected imports and export s 
alike. On the other hand, we regard it as an actual (and inevitable) incompleteness of t h e cus-
toms journals that there the copper-export items are practically absent (showing only a share 
of 0.33 per cent of all exports), s imply because copper exports were free of duty at t h a t t ime 
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Namely all these corrections m a y only reduce the extent of the change, but 
cannot by all means eliminate the substantial difference between the s tates 
at the middle of the 15th and at the middle of the 16th century. 
As far as our present information goes, we only can see the cause of this 
change in the large increase in Hungarian cattle exports that t o o k place in this very 
period, i.e. b e t w e e n the middle of the 15th and the middle of the 16th century.1 6 
Accordingly, Hungary's bilateral participation in international trade of 
the new type started not at once, but in t w o successive waves . If the abrupt 
increase in textile imports from the West took place already around the middle of 
the 15th century, the boom in cattle exports t o the West m a y have represented 
the next wave in the upward trend of Hungarian foreign trade. It would seem, 
therefore, t h a t the further increase in Hungary's customs revenues during 
the second half of the 15th century (as appears from contemporary est imates) 
cannot be mere ly ascribed to the further growth of industrial imports (as has 
been concluded by some researchers), but m a y rather be attributed to the 
upswing in Hungarian (cattle breeding and) cattle exports. As it appears from 
the concordant evidence of a number of Hungarian and other sources, i t was 
exactly in these decades t h a t Hungarian cat t l e exports — after antecedents 
going farback — began to increase on a large scale, which rising to an annual 
volume of several ten thousands in the la te 15th and in t h e first decades of 
the 16th century , played already an outstanding role in t h e meat supply of 
Vienna and t h e South German towns.17 
The route starting from and going through Hungary w a s one of the main 
routes of cat t le trade from Eastern to Western Europe. I t was namely also 
partly through Hungary t h a t the livestock of the important breeding areas 
east of Hungary — Wallachia, Moldavia — were driven to the West. Cattle 
was first brought to the intermediate markets of Transylvania — Nagyszeben, 
Brassó, Nagyvárad (Sibiu, Brasov, Oradea) —, then to the annual fairs of the 
boroughs of t h e Hungarian P la in (Debrecen, Szeged), and to those of the t o w n s 
(PROBSZT). Yet , if copper exports are included, it results exactly in an increase of the export 
surplus, or compensates at least for the import i t ems tha t were possibly left out from the cus-
toms journals. 
10
 Our at tent ion is called to this increase also b y the fact that the share of l ivestock in 
total exports grew from 55—60 per cent to 93—94 per cent during that t ime, even if the latter 
export share was calculated without copper exports. A n d this was for the most part an actual 
increase in vo lume , not a rise in prices, since the "price revolution", including the rise of the 
price of cattle, b e g a n to make itself felt also in H u n g a r y only in the 1550's. 
17
 The older and more recent German literature of economic history (SACHS, ABEL) 
cites numerous fac t s concerning t h e cattle exports f r o m Hungary to t h e South German mar-
kets in the second half of the 15th century and after, and the important role they p layed es-
pecially in the supply of Nuremberg. The relevant Hungarian literature abounds even more in 
data of this nature. For instance, the Council of Nuremberg accounted for the rise in t h e price 
of beef in 1518 b y the circumstance that one year before there had been a cattle-plague in 
Hungary "which largely supplies Germany with cat t le" . In 1526, the c i ty of Augsburg w a s of 
the opinion that Hungarian oxen m u s t be purchased f irst of all, since t h e y give the b e s t meat 
(THALLÓCZY, T A K Á T S , e t c . ) . 
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Pest and Buda, where the Hungarian cattle-breeders of the Plain appeared 
with considerable supplies of livestock. Then the herds of cattle — b o t h of 
Hungarian and eastern breed — were usually driven to the big market p laces 
of the western border zone of Hungary (Szered, Sempte, Galgóc, etc.) t o be 
taken by export merchants to Austria and Moravia (especially to Vienna 
and Auspitz).1 8 From Vienna, it was most ly German merchants who drove 
them on to Regensburg, Nuremberg, Augsburg, and sometimes even as far 
as the Rhine-Main area. So this first main route of the East-West ca t t l e 
trade served primarily the meat supply of the South German towns. 
The other main route of interregional catt le trade connected the large 
breeding areas of the Ukranian-Moldavian s teppe and the Podolian table-land 
with the western markets. The principal stations along this route pass ing 
through Poland were Lwów, Lublin and Cracow with their bustling annual 
fairs (Rybarski, Samsonowicz). At Cracow t h e route forked: one branch led 
through Moravia and Bohemia — mainly v ia Pilsen — also to Regensburg 
and Nuremberg, the other through Silesia in the direction of Leipzig, B u t t -
städt, Frankfurt am Main and Cologne. The principal driving route was the 
latter: cattle exports from Poland — whose annual volume was estimated in 
the first half of the 17th century at 40 — 60 000 head of cat t le (Horn) — sup-
plied with meat chiefly the towns of Central Germany (north of the Main).19 
While the towns of South and Central Germany were supplied w i t h 
meat by Hungarian and Polish cattle exports from the East European regions, 
the case was different with the big trading centres of the Baltic-North Sea-
area. The latter were supplied mainly by catt le exports from Denmark, which 
also showed a large increase during the 15th and 16th centuries, and amounted 
to an annual 55 — 60 000 head of cattle in the period preceding the T h i r t y 
Years's War. About 1/4 of this volume was taken up by Hamburg, Lübeck 
and other towns north of the Elbe; 3/4 were driven across the Elbe to feed 
Cologne, but especially Amsterdam, the great consumer centre (Wiese). The 
Amsterdam market alone absorbed some 20 — 35 000 catt le per year at the 
end of the 16th and early in the 17th century — taking into account, in addi-
tion to internal consumption, also the supply of sailors. (About 2000 head of 
cattle per year were slaughtered and embarked as salted meat only for the 
supply of ships bound for the East Indies). Thus the Netherlands, one of the 
principal consumers of Polish grain, covered their meat requirements not from 
Poland or Hungary, but from Denmark. 
18
 In addition to the western and north-western direction, the third route of Hungarian 
cattle exports led towards the south-east, through Transdanubia to Venice. 
19
 Mention should be made here of the third important overland route of primary goods-
trade from Eastern to Western Europe by which, however, not catt le but fur exports were 
handled. The furs of the Russian-Lithuanian forest zone were carried on the Mogilev - Wi lno— 
Warsaw—Gniezno- Poznan route mainly towards Leipzig. Also considerable cattle export s 
were driven from the busy markets of Lublin to the W e s t along the Poznan—Leipzig route 
( T O P O L S K I , G R Y C Z ) . 
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8. 
Finally, w e must p u t the question: H o w did Poland's and Hungary's 
western trade relations deve lop later on, i .e . in the period between the middle 
of the 16th and the middle of the 17th century ? 
As concerns Poland, w e can rely here, too, mainly on the findings of the 
investigations made on its sea-borne trade (Maczak). Polish grain exports 
— calculated in thalers and at current prices — grew more than twofold, com-
paring the annual averages of the years 1565 — 85 and 1625—46, and increased 
from 66 to 80 per cent of t h e total sea-borne exports of Poland. During the 
same period — calculated in the same manner — cloth imports increased about 
3,5-fold, and accounted for 52 per cent of Pol ish sea-borne imports. 
What is of special interest here is n o t only the fact that the rate of in-
crease in cloth imports ivas considerably higher than that in grain exports, but 
especially the circumstance that the import and export increases, calculated 
at current prices, concealed great differences in volume. Whi le behind the more 
than twofold increase in the value of grain exports between the years 1565 — 85 
and 1625 — 46 (in the case of rye, the principal export produce, reckoned for 
the whole period) there was only an increase in volume of hardly over 10 per 
cent, but a rise in price of more than 50 per cent — due to the "price revolu-
tion" which chief ly affected foodstuffs —, t h e 3.5-fold rise in value of the cloth 
imports — reckoned similarly for the entire period — represented a lmost the 
same increase in volume.20 
In such circumstances, the balance of Polish marit ime trade remained 
active — except a few years — up to the middle of the 17th century, but al-
ready showed a downward trend: compared to the 52 per cent average of the 
years 1565 — 85, the export surplus dropped to 9 per cent in the period between 
1625—46. T h e n , in the second half of the 17th century, the balance turned 
adverse; the price revolution being over, t h e grain prices did no longer provide 
compensation for quantity, and the s tagnant and later decreasing grain ex-
ports were no longer able to counterbalance the large-scale imports of cloth 
(and luxuries).21 
20
 For the evaluation of the Polish grain exports , the following must yet be considered: 
1. The data of t h e years 1565—85 already represent the impact of the "price revolution". —• 
2. The comparison of the averages of the years 1565 85 and 1625 — 46 does not express the 
considerable g r o w t h of the exports in the first decades of the 17th century (especially in 1608, 
and 1618 — 21), since the 1620—30's show a higher average in respect of prices, b u t a lower 
one in respect of volume (and do not show, of course, the peak of grain exports in 1649, the 
highest in the century). — 3. R y e exports did not develop parallel w i t h wheat exports , main-
ly because in t h e first half of the 17th century (especially in 1618—21, 1639—44, 1646—49) 
the share of w h e a t in total grain exports increased considerably. — 4. As concerns the produc-
tion basis of Poland's sea-borne grain exports, a substantial change took place between 1570 
and 1620. About 1570, the basis of grain exports w a s mainly the territory north of Warsaw 
called "Royal Prussia". By the 1620's the role of the regions south of Warsaw increased, 
especially that of "Little Poland", whose share in the increase of exports had grown mean-
whi le to the m u l t i p l e of the n a t i o n a l average (BAASCH, WYCZANSKI, FABER). 
21
 Be tween 1600 and 1649 the average annual quantity of grain carried through the 
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This adverse change in Polish grain exports around the middle and in 
the second half of the 17th century can be explained from the angle of produc-
tion rather than from the market aspect. It happened in several cases already 
in the 1630's and 1640's that ballast was left in D u t c h vessels leaving Gdansk, 
as the grain supply of the Gdansk market was not able to meet the West 
European demands (Bogucka). The decrease in grain exports can be ascribed 
mainly to a decrease in the yield ratios, which, in turn, can be traced back to 
the predominance of the íífolwark"-system utterly exploiting labour services and 
ruining the peasant economies.22 
For the development of Hungary''s foreign trade with the West in the 
period between the mid-16th and the mid-17th centuries, there are unfortu-
nately no research findings available, comparable to the evaluation of the data of 
Polish maritime trade, or even to the statistical analysis of the Hungarian cus-
toms books for the years 1457 — 58 and 1542. Here we have to rely on some — in 
fact quite numerous — single data to give an outl ine of the principal trends. 
So much is established fact that the dominant share of manufactured 
goods, primarily of cloth, in total imports, which had prevailed, as Ave have 
seen, around the middle of the 15th and 16th centuries, did not decrease in 
the next century either, it even became more pronounced. The majority of the 
merchants in the towns of "Royal Hungary" were engaged mainly in importing 
industrial articles from abroad, especially textiles and hardware. I t is a char-
acteristic example that the imports of four towns — Kassa, Lőcse, Eperjes, 
Késmárk (Kosice, Levoca, Presov, Kezmarok) — handled through the trade 
routes leading from Moravia into the Vág valley, amounted to the value of 
20 000 florins in 1610, and of more than 54 000 florins in 1619; within this 
volume, there were more than 6000 cloths in 1610, and nearly 20 000 cloths 
in 1619, produced mainly in Oberlausitz, Silesia and Moravia. The merchants 
of Kassa, on the other hand, purchased in Poland not only Silesian and South 
German (Wroclaw and Nuremberg) cloths, but also English fabrics ("karas ia"= 
kersey, "londis"); the price-lists of the tailors' guild of Kassa (1627, 1635), 
quoting prices according to the material used, mention "English coats" and 
"English skirts".23 Manorial accounts and lists of payment of the 16th and 17tli 
Sound westwards amounted to 68,500 lasts; between 1650 and 1699 to 55,800 lasts; between 
1 7 0 0 a n d 1 7 4 9 t o 3 1 , 8 0 0 l a s t s ( F A B E R ) . 
22
 In addition to the problems of the supply, there emerged factors, which may also 
have reduced the demand in Western Europe for Baltic grain in the second half of the 17th 
century. From the 1660's onward for about one century, England became a grain-exporting 
country. Growing potatoes and maize of American origin on a larger scale was started in Europe : 
at the close of the 17th century, the former already played an important part in the mass-
consumption of Ireland, the latter in that of Spain. A demographic stagnation or decline took 
place in some countries of Western Europe during the century (MASEFIELD. FABER, SUCHER 
V A N B A T H ) . 
23
 An English source surveying the foreign markets of the various sorts of English 
cloth — mentions Hungary as early as 1561 as one of the principal buyers of "kersie" woven 
in Hamsphire (LIPSON). The Polish investigations reveal the gaining ground in the 16th 17th 
century Poland of the lighter and cheaper sorts of cloth, especially of the "karazja" (kersey) 
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cen tur ies tes t i fy to a r a t h e r wide use in H u n g a r y of English c lo ths (classified 
accord ing to qua l i ty as " lond i s " or " f á j l o n d i s " ) ; lead seals (qua l i t y marks) of 
cloth ( inscribed " H o n n i soit qui m a l y pense") h a v e been u n e a r t h e d in exca-
va t ions b o t h in t h e " R o y a l " a n d t h e Turkish-occupied H u n g a r y (Sziics, 
Székely, Huszár). 
As concerns t h e western exports of H u n g a r y , grain expor ts con t inued to 
he ins igni f icant . F r o m t h e th i r t ies - for t ies of t h e 16th cen tury onward , and 
especial ly in the f i r s t ha l f of the 17 th century , t h e "a l lod ia l " e c o n o m y of the 
feuda l landowners — corresponding t o t h e Polish fo lwark-sys tem — developed 
also in t h e Royal H u n g a r y ; but t h e g r a i n of the H u n g a r i a n allodial f a r m s — in 
lack of a d e q u a t e r ive r and sea communica t i ons — could not r e a c h the Wes t 
E u r o p e a n marke ts , a n d was carried even to the ne ighbour ing or n e a r regions 
(Aus t r i a , Nor th I t a l y ) in small q u a n t i t i e s only.24 
H u n g a r y ' s e x p o r t s to the W e s t cont inued to be marked b y t h e prepon-
derance of cattle export. While the c u s t o m s hooks fo r t h e year 1542 registered 
the e x p o r t a t i o n of 27 — 28 000 oxen, i t is highly p robab le t h a t sales abroad 
increased later in t h e course of t h e 1 6 t h cen tu ry . (More t h a n 180 000 oxen 
were sold a t the w e e k l y markets in Vienna f rom 1549 to 1551; some 55 000 
head of ca t t le a r r ived the re in 1592, a n d so on.) So the e s t ima t ed export of 
a n n u a l 40 — 50 000 oxen to Vienna in the second half of t h e 16 th c e n t u i y 
seems t o be correct (Makkai). T h e dealers of t h e S o u t h German towns were 
pu rchas ing Hunga r i an ca t t l e chiefly a t t he m a r k e t s of Vienna, a n d of Auspitz 
in Morav ia , in add i t i on . 
E x p o r t a t i o n of c a t t l e proved t o be most p r o f i t a b l e in t h e second half of 
the 16 th century . T h e "pr ice r e v o l u t i o n " a f fec ted this c o m m o d i t y consi-
de rab ly , and ca t t l e prices rising m o r e steeply abroad t h a n in H u n g a r y , 
ensured sizeable p r o f i t s to the H u n g a r i a n expor te r s . No wonder , t hen , t h a t , 
besides t h e peasant a n d burgher m e r c h a n t s of t h e ca t t l e - t r ad ing centres in 
Wes t e rn Hunga ry (Nagyszomba t , G y ő r , Magyaróvár ) , several member s of 
the H u n g a r i a n a r i s toc racy and lesser nobi l i ty t h r e w themselves eagerly into 
this b r a n c h of bus iness , too. 
Y e t f rom the t u r n of the 16th a n d 17th cen tu r ies on, H u n g a r i a n ca t t le 
expor t s presented a much more contradictory picture. On the one h a n d , unsold 
ca t t le was often d r iven back f rom Vienna and Ausp i t z to H u n g a r y ; on t h e 
o ther , m a n y compla in t s were made a b o u t the insuf f ic ien t supplies of cat t le at 
fore ign marke ts , t h e decrease of c u s t o m s revenues and the s lackness of t r ade . 
made in England (and also in Gdansk and Silesia), and the proceeding of these fabrics from 
Poland to other East European regions (TOPOLSKI). 
24
 In 1591 a Hungarian big landowner was negotiating with a Venetian factor for selling 
grain. During the negotiations the Venetian received instruction from home "not to buy more 
grain, as there are hopes that they can get grain enough on the sea route from Danzig". It 
appears, Baltic grain shipped on the sea route and carried mainly by the Dutch , was compe-
titive even in Venice compared to Hungarian wheat , which was carried largely overland (PACH). 
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaticac 14, 1968 
The Shifting of International Trade Routes in the 15th — 17th Centuries 315 
T h e l a t t e r seems to be cor robora ted also by t h e s t a t e m e n t s of r e c e n t German 
research in economic h is tory . I t has been found t h a t , while ca t t le f r o m Poland, 
H u n g a r y and D e n m a r k alike were of fered for sale a t Cologne fa i rs a t t he close 
of t h e 15th cen tu ry , t h e mea t r e q u i r e m e n t s of Cologne were met solely b y ca t t le 
f r o m D e n m a r k one c e n t u r y la ter (Abel, Wiese). 
The periodic lags in H u n g a r i a n cat t le-del iver ies in the f i r s t half of t h e 
17th cen tu ry can be a t t r i b u t e d to severa l factors . T h e activit ies of t h e peasant -
b u r g h e r ca t t le -dealers of Western H u n g a r y (Győr, Magyaróvá r , N a g y s z o m b a t ) 
and of the Grea t P la in (Kecskemet , Debrecen) encounte red m o r e and more 
diff icul t ies , due p a r t l y to the w a r - t i m e s i tuat ion a t t h e tu rn of t h e cen tury , 
and la te r to the aggressive in te r fe rence of the pr iv i leged ca t t l e - t r ade compa-
nies (Landesver leger ische Viehcompagnie : 1622, Kaiser l iche Ochsenhand lung : 
1651) establ ished u p o n the in i t ia t ive of the Vienna Cour t ; pa r t l y t o the com-
pe t i t ion and oppress ive-res t r ic t ive measures of t h e Hunga r i an ar is tocracy 
and lower nobi l i ty , who , while bu i ld ing up t he i r allodial economies much 
similar to the Polish fo lwarks , also t h r e w into t h e scales their mano r i a l r ights , 
f euda l prerogat ives a n d d u t y exempt ions against t h e i r marke t r iva l s (Pack). 
B u t ca t t le t r a d e proved , in t h e long run, n o t so prof i table as in the 16th 
c e n t u r y for the H u n g a r i a n big l andowners either. T h e rise in prices slowed down 
to s top a l toge ther ; t h e d ispar i ty be tween foreign a n d home prices decreased, 
a n d had prac t ica l ly van ished b y t h e middle of t h e 17th cen tu ry (Zimányi). 
Foreign m a r k e t relat ions did n o t develop f a v o u r a b l y a n y w a y for Hun-
ga ry ' s ca t t le expor t s . In the second half of the 16 th century , t h e Sou th Ger-
m a n towns still ra ised an increasing demand for m e a t , so t h a t t he i r agents 
somet imes t ravel led as f a r as the region of the N o r t h Sea to buy Dan i sh cat t le , 
too . Ea r ly in the 17th cen tu ry t h e y still made r e p e a t e d efforts for securing the 
smoo th flow of ca t t l e deliveries f r o m H u n g a r y and in the 1620's severa l towns 
(Nuremberg , Ulm, etc.) made compla in t s in t u r n aga ins t the "Landesve r l e -
gerische V i e h c o m p a g n i a " for p r e v e n t i n g them f r o m buying d i rec t ly f rom 
H u n g a r i a n ca t t le -dealers in Vienna as they had d o n e i t " fo r count less yea r s " 
(Sachs, Takáts). B u t these decades a l ready mark t h e end of the heyday of the 
South German towns, resul t ing in t h e subsequent decrease in n u m b e r of popu-
la t ion, purchas ing power and m e a t consumpt ion . 2 5 
I t was due to such factors t h a t t h e second hal f of the 17th c e n t u r y was 
m a r k e d by t h e impove r i shmen t of t h e H u n g a r i a n pea san t -bu rghe r cat t le-
dealers , t he w i t h d r a w a l f rom business act ivi ty of t h e big l andowners and the 
decline of Hungarian cattle exports. Th i s obviously led also to an adve r se t rend 
in t h e ba lance of wes t e rn t r a d e : t o a deve lopment s imilar to t h a t in Poland, 
even if t he fac tors involved were n o t fu l ly ident ica l in respect t o b o t h coun-
tr ies . Unlike Polish sea-borne grain exports, Hungarian overland cattle exports 
25
 The city of Nuremberg, one of the principal consumers of Hungarian beef, had a pop-
u l a t i o n o f 2 0 , 0 0 0 i n 1 4 4 9 , 4 0 , 0 0 0 i n 1 6 6 2 , a n d 2 5 , 0 0 0 i n 1 8 0 6 ( K U L I S C H E R ) . 
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moved not towards the Atlantic centre of the rising modern-type international trade, 
but mainly toivards the South German towns, which - with the decline of the trans-
alpine routes between Northern Italy and South Germany — fell themselves 
victims to the shift of international trade routes in the 15th—17th centuries. 
* 
I n the foregoing we have m a d e two s t a t e m e n t s . 
In the f i rs t pe r iod of the r ise of modern wor ld economy, t h e overseas 
colonies were not y e t a t t a ched to t h e economy of W e s t e r n E u r o p e in the sense 
of a m o d e r n wor ld -marke t , by a n e w - t y p e in t e rna t iona l t r a d e b a s e d on the 
division of labour, b u t above all as suppliers of t h e principal commodi t i e s of 
the o ld - type long-haul t r ade : of sp ices , and precious metals o b t a i n e d through 
p l u n d e r or exploi ted b y s lave- labour , — as the sources of the so-called " p r e -
v i o u s " or " p r i m i t i v e " accumula t ion of money cap i t a l . 
I n t h e period be tween the m i d d l e of the 15th and the midd le of the 17th 
c e n t u r y , it was r a t h e r t h e countr ies of Mid-Eas te rn Europe t h a t began to be 
l inked to the e x p a n d i n g W e s t - E u r o p e a n economy in a " m o d e r n " w a y , by the 
ties of t h e unfolding new- type i n t e r n a t i o n a l t r ade b a s e d on the d e v e l o p m e n t of 
c o m m o d i t y p r o d u c t i o n , — as supp l i e r s of mass-consumpt ion f o o d s t u f f s and 
b u y e r s of mass -consumpt ion m a n u f a c t u r e s . 
L e t us now, b y w a y of conclus ion, add a t h i r d remark . 
The industries of the advancing countries of Western Europe were stimu-
lated — apart from their expanding home markets — by these very foreign markets 
of Mid-Eastern Europe, by these very interregional trade relations, to step up their 
commodity production, to break through the restrictions of the guilds and handi-
er aftsmunship, to establish the various forms of the putting out system and the 
manufactories. The capitalist industries of Western Europe were raised and grew 
strong largely on these markets of Mid-Eastern Europe, which enabled them to ab-
sorb increasing proportions of the money capital accumulated from international 
trade and colonial exploitation, to turn it into productive capital, and to produce 
increasingly, in addition to their home and European markets, also for overseas 
markets, to meet the needs of manufactured exports to the colonies. 
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К вопросу о перемещении международных торговых путей в XV XVII вв. 
ж. п. Пах 
(Р е з 10 м е) 
Вплоть до второй половины XV в. основная тенденция развития экономики Европы 
идет в направлении нивеллирования социально-экономического развития Западной и 
Восточной Европы. Однако с этого времени осуществляется противоположная тенденция: 
в Западной Европе начинается образование капиталистических отношений, а в Цент-
ральной и Восточной Европе у к р е п л я е т с я опять феодальный строй, в течение столетий 
продолжается поздний феодализм. 
Международная экономическая история исследовала этот процесс в первую очередь 
в отношении Западной Европы, а именно главным образом в его соотношениях с заокеан-
скими открытиями, с колонизацией, с образованием новых путей мировой торговли. По 
отношению к Восточной Европе она показала меньше заинтересованности, она только 
установила, что Восточная Европа была пропущена из этого процесса. Восточно-европей-
ские, в том числе и венгерские историки-экономисты надолго удовольствовались данным 
выше объяснением, они не исследовали, в каких с в я з я х находятся м е ж д у собой эконо-
мика Западной Европы, экономика Восточной Европы и колониальная экономика, какую 
р о л ь играет Восточная Европа с точки зрения капиталистического развития Западной 
Европы, и какова роль заокеанских колоний; какое влияние оказывает на положение, 
на экономическое развитие Восточной Европы появление заокеанских колоний и их 
приобщение к мировой торговле, именно вследствие перемещения требований и запросов 
Западно-европейской экономики. 
1. За тезисом о перемещении основных путей международной торговли в XV— 
X V I I вв. скрываются различные толкования , которые заслоняют более глубокий процесс; 
сдвиги, происшедшие в характере, в товарной структуре международной торговли, а 
именно, что центр тяжести международной торговли в Европе все более перекладывается 
с дорогостоящих предметов роскоши Леванта на массовые товары, связанные с широ-
ким потреблением; он все более перекладывается с Средиземноморья на Балтийский-
северный центр; значит, развертывается вытекающая и з органических запросов европей-
ской экономики, опирающаяся на более широкие р ы н к и потребления международная 
торговля «современного типа», — напротив дальней торговли «средневекового типа», 
которая не была связана с развитием товаропроизводства и разделения труда в Европе, 
а означала решающим образом посредничество пряностей, предметов роскоши Востока 
на рынки Европы. Выходит, что в перемещении торговых путей начинающим моментом 
является не открытие Нового света, а внутренний рост европейской экономики, разверты-
вание товаропроизводства и разделения труда , приведших к изменению характера , товар-
ной структуры международной торговли. Это влечет за собой т а к ж е перемещение 
торговых путей. 
2. Сельскохозяйственный экспорт из Прибалтики в Западную Е в р о п у осуществ-
л я л с я в XV в. еще в подавляющей части купцами Ганзы, однако в X V I в. все большее 
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место приобретают голландцы, специалисты транспорта к р у п н ы х массовых товаров 
(хлеба, леса, рыбы, соли), которые транспортировали непосредственно морским путем. 
Изменение характера , товарной структуры международной торговли и перемещение основ-
ных торговых путей таким образом сопутствуют изменению посредников торговли: геге-
мония в международной торговле переходит к голландцам (позже к англичанам), которые 
вторгаются даже в Средиземноморье. 
3. Вторая сторона международной торговли нового типа , вытекающей из развития 
товаропроизводства, разделения труда в Европе заключается в возрастании роли про-
мышленных предметов, с л у ж а щ и х потреблению более ш и р о к и х слоев, п р е ж д е всего 
сукна, в международной торговле XV—XVI вв. В это время производство сукна в Фланд-
рии переходит, наряду с более старыми, дорогостоящими сортами, служащими «барским» 
требованиям на сорты тканей более простые, дешевые, производящиеся в больших пар-
тиях, на более широкие рынки , на более широкое потребление. На это переходит и раз-
вертывающийся экспорт английского сукна. Центром тяжести международной торговли 
становится побережье Атлантического океана, сюда привозятся хлеб и другие сырья 
Прибалтики, отсюда вывозится сукно в Восточную Европу. П у т и международного оборота 
товаров широкого потребления, конечно, не совпадают с п у т я м и торговли старого типа. 
4. Открытие новых мировых океанских путей (плавание вокруг Африки, открытие 
Америки) еще не стимулировались требованиями торговли нового типа. Великолепная 
гегемония португальцев и испанцев, главных поставщиков дальневосточных пряностей 
и американского благородного металла на мировых океанах не была достаточно обосно-
вана: в обороте по атлантическому побережью — и здесь находилась главная артерия 
торговли нового типа — они играют подчиненную роль. И х колониальный экспорт не 
основывается на домашнем производстве; ни уровень развития их товаропроизводства, 
ни их деятельность по товарообороту не обосновывали их колониальную экспансию. 
Таким образом и прибыль от этой последней не стала рычагом экономического роста этих 
стран, а растрачивалась, истекала из страны. 
5. Голландцы наоборот перешли к экспансии на м и р о в ы х океанах только тогда, 
когда их положение у ж е укрепилось в европейской торговле современного типа , назна-
ченной на широкое потребление. Образовавшаяся к началу X V I I в. голландская геге-
мония в мировой торговле была гораздо более органической, обоснованной, чем геге-
мония испанцев и португальцев. Не случайно, что пока у э т и х последних экспансия на 
мировых океанах не приводит к капиталистическому преобразованию, в Голландии она 
вынашивает условия освободительной борьбы — буржуазной революции. Т а к и м образом 
пример Испании и Португалии с одной стороны, а Голландии с другой, обращает вни-
мание на то обстоятельство, что следует различать накопление капитала, вытекающее из 
дальней торговли средневекового типа от вытекающего из развертывающейся торговли 
нового типа: первое является почти еще показным элементом европейской экономики, 
пока последнее, приумноженное из колониальных источников, становится двигающим 
фактором преобразования европейской экономики. Только в этом последнем случае пре-
образуется торговый п ссудный капитал в промышленный капитал , создаются условия 
внедрения денежного капитала в производство. 
6. С конца XV в. до половины XVII в. заокеанские колонии еще не связывались с 
экономикой Западной Европы в смысле современного мирового рынка, путем меж-
дународной торговли нового типа, связанной с разделением труда. По крайней мере 
первые ростки этих последних связей появились в отношении американских колоний. 
В начале преобладает ввоз благородного металла и пряностей, сахарный тростник только 
в конце XVI в. начинает свою торговую к а р ь е р у и в середине XVII в. у с к о р я е т ее («са-
харные колонии» Западных Индий). А в отношении дальневосточных колоний даже в 
середине XVII в. еще нельзя наблюдать поворот международных оборотных связей в 
«современном» направлении. 
7. Данные экономического развития Польши и Венгрии показывают, что в первую 
эпоху образования современной мировой экономики совсем не заокеанские колонии, а 
именно страны Центральной и Восточной Европы связывались с экономикой Западной 
Европы в смысле современного мирового р ы н к а , путем развертывающейся международной 
торговли нового типа: экспортом продуктов питания, назначенных для широкого потреб-
ления и ввозом промышленных продуктов, назначенных д л я широкого потребления. 
В Польше в середине XVI в. приблизительно 90% экспорта на Запад составлял вывоз 
хлеба, скота и меха. В венгерском экспорте на Запад приблизительно такое ж е место 
занимает вывоз скота. В ввозе Польши из З а п а д а 60% — ввоз сукна; в импорте Венгрии 
трикотажные товары фигурируют с 68%, в том числе сукно с 40%. 
Сравнивая эти данные с более древними за столетие мы видим, что польский хлеб-
ный экспорт на Запад начался еще в середине XV в.; с этого ж е времени ввозят более 
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дешевые сукна в б о л ь ш и х партиях. В Венгрии внешнеторговый оборот с Западом является 
к этому времени пассивным: 2/3 составляет ввоз (главным образом текстильные изделия) , 
1/3 вывоз (в подавляющем большинстве экспорт скота). Этот пассив однако в течение сто-
летия исчезает — именно вследствие возрастания экспорта скота. А развертывание в 
к р у п н ы х масштабах хлебного экспорта обеспечивает прочно активный внешнеторговый 
баланс Польше. 
8. В последующем столетии — с середины XVI в. до середины XVII в. — ввоз 
сукна возрастал в Польше в большей мере, чем вывоз хлеба. В Венгрии т а к ж е возра-
стает ввоз сукна; вывоз скота возрастает до конца XVI в., а потом вместе с уменьшением 
веса главного потребителя: южногерманских городов он приходит в упадок. 
* 
На основе пунктов 1—8 можно сделать вывод, что — наряду с их расширяющимся 
внутренним рынком — промышленность развивающихся стран Западной Европы поощ-
ряется к увеличению товарного производства, к пробиванию рамок цехового ремесла, к 
созданию рассеянной мануфактуры и различных видов централизованной мануфактуры 
именно центрально-восточно-европейским внешним рынком, именно межрайонными обо-
ротными связями. Западно-европейская капиталистическая промышленность возрастает 
и разрастает в значительной части именно на этом центрально-восточно-европейском 
рынке такой, чтобы стать способной абсорбировать возрастающую часть денежного ка-
питала , накопленного из международной торговли и г р а б е ж а колоний, преобразовать его 
в производящий капитал и чтобы стать способной производить — сверх домашней и 
европейских рынков — на заокеанские рынки, удовлетворить запросы вывоза про-
мышленных изделий, направленного на колонии. 
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Kulturhistorische Folgen der Auflösung 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie" 
Von 
L . MÁTRAI 
1. Der U m s t a n d , daß die gegenwärt ige Konferenz e ine For t se t zung de r 
vor j äh r igen , in Graz v e r a n s t a l t e t e n ist, e rüb r ig t mir eine l a n g e theore t i sche , 
methodische Ein le i tung u n d ermögl icht mir die Analyse des ohnehin zu aus -
führ l i ch bemessenen T h e m a s f a s t in mediis r e b u s anzufangen . Die B e h a n d l u n g 
des T h e m a s übe r den Z u s a m m e n s t u r z der Monarchie ist a b e r n icht nur d u r c h 
Volumen und Q u a n t i t ä t der zu b e a c h t e n d e n Ta tsachen , s o n d e r n auch d u r c h 
eine gewisse »weltanschauliche Belastung« erschwer t , die e in ige method ische 
B e m e r k u n g e n dennoch unvermeid l i ch m a c h t . 
Da es sich u m die Auf lösung einer G r o ß m a c h t und u m die ku l tu rh i s to -
rische B e d e u t u n g dieser Auf lösung hande l t , so is t es für den forschenden H i s t o -
r iker unumgäng l i ch , auf Schr i t t u n d Tr i t t Hindern issen zu begegnen , die d u r c h 
die Verschiedenhei t der W e r t o r d n u n g e n u n d der Wel t anschauungen gegeben 
sind. Wir wollen durchaus n ich t in den Feh l e r des h is tor ischen Re la t iv i smus 
(oder gar Skept iz ismus) fal len, de r j a den S inn jeglicher Gesch ich t s schre ibung 
f ragl ich m a c h t , dennoch müssen wir uns dessen bewußt se in , d a ß die B e u r t e i -
lung von Fo r t s ch r i t t oder D e k a d e n z , einem verd ien ten U n t e r g a n g oder e i n e m 
bedauer l ich f r ü h e n E n d e we i tgehend von dem Wer t sys t em a b h ä n g t , in dem de r 
Beur te i ler lebt u n d denk t . Schon ein kurzer h i s to r iograph ischer Überblick d e r 
Monograph ien über die Monarchie überzeug t u n s davon, d a ß die ob j ek t i ven 
his tor ischen Z u s a m m e n h ä n g e aus der Mehrzahl dieser W e r k e direkt n i ch t zu 
e rkennen sind, sondern nur indirekt durch Berücks ich t igung der we l tanschau-
lichen Posi t ion des Verfassers . ( D a m i t w ü n s c h t e ich freilich wede r methodolo-
gisch noch geschichtsphi losophisch etwas Neues ausgesprochen zu haben.) Q u a e 
cum i ta s in t : in solchen sogenann ten g rund legenden Fragen d i e n t den In t e re s sen 
der wissenschaf t l ichen W a h r h e i t du rchaus n i c h t die eigenen ideologischen Pos i -
t ionen zu verhül len , sondern — gerade u m g e k e h r t — sie mögl ichs t k lar u n d 
genau zu bes t immen , genauso wie es dem s te t s u n t e r wechse lnden Verhäl tn issen 
* Vortrag, gehalten am Symposium 1867—1967, das am 23—25. Mai 1968 inPécs, anläß-
lich des Jubiläums des österreichisch-ungarischen Ausgleiches von 1867 v o n österreichischen 
und ungarischen Historikern gemeinsam veranstaltet wurde. 
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navig ie renden Seemann v o n äußers te r Wich t igke i t ist, se ine eigene Position klar 
zu kennen. 
Es soll n o c h bemerkt w e r d e n , daß — obwohl unsere U n t e r s u c h u n g e n auch 
diesmal »aus ungar ischer S icht« geführt w e r d e n , sie sich d u r c h a u s n ich t au f die 
ungar ischen Probleme b e s c h r ä n k e n , s o n d e r n sich, als »vergleichende K u l t u r -
geschichte« a u c h auf die österreichische u n d tschechische P rob lema t ik ers t rek-
k e n . Der P re i s da für ist a b e r , daß wir — schon des U m f a n g s wegen — unser 
Beweismate r ia l vor allem a u s der L i t e r a t u r - und Wissenschaf t sgesch ich te 
schöpfen, v o n den übrigen Gebieten der Ku l tu rgesch i ch t e (wie z. B. v o n der 
Geschichte de r Musik oder d e r bildenden K ü n s t e ) nur gelegentl ich ein i l lustra-
t ives Beispiel oder eine Pa ra l l e l e an füh ren können. 
2. Die ers te Frage d ieser kul turgeschicht l ichen »Kompara t i s t ik« m u ß klar 
u n d ausgepräg t gestellt w e r d e n : ha t ten d ie in der Monarch ie zusammenleben-
den Völker i rgendeine geme insame K u l t u r , eine Art G e s a m t k u l t u r , g e b a u t auf 
die wir t schaf t l iche , pol i t ische Basis der G e s a m t m o n a r c h i e ? Auf diese F r a g e ein-
deut ig zu a n t w o r t e n ist m i n d e s t e n s so s chwer (eigentlich noch schwerer und 
verwickel ter ) , als die F rage zu b e a n t w o r t e n , ob es eine selbständige amer ika -
nische oder schweizerische L i t e r a t u r gibt , ode r oh wir b l o ß von einem amer ika -
nischen Zweig der englischen Li te ra tur , beziehungsweise v o n einem Zweig der 
deutschen L i t e r a t u r in der Schweiz sprechen dürfen. O h n e vie l zu theore t i s ieren , 
können wir r u h i g die ku l turgeschich t l iche Tatsache f es t s te l len , daß die Völker 
de r Monarchie eine »mehr o d e r weniger gemeinsame« K u l t u r besaßen in dem 
Sinne des W o r t e s , daß in d ieser »gemeinsamen Kultur« die na t ionalen (völki-
schen) Züge in dem Maße verschmolzen u n d gemeinsam wurden, wie die ge-
meinsamen Erlebnisse u n d E r f a h r u n g e n a u f den einzelnen Ku l tu rgeb ie t en dies 
ermögl ichten oder e rzwangen. 
H in t e r diesem »mehr o d e r weniger gemeinsamen« Charak te r s p a n n t sich 
immer das innewohnende P a r a d o x , daß die an dieser G e s a m t k u l t u r te i lneh-
menden Völke r zugleich ih re geschichtl iche Eigenart d ieser Kul tur a u f p r ä g e n 
u n d dadurch den wirklich gemeinsamen Cha rak t e r sofor t verwischen. W i r wol-
len die Ana lyse der T a t s a c h e n mit der he ike l s ten Frage beginnen , näml i ch mit 
de r Sprachenf rage . Die k. u . k . deutsche Sprache , die sich die einzelnen Schich-
t e n der Völker der Monarch ie (vor al lem die he r r schenden Klassen u n d ein 
großer Teil de r Intelligenz) i m m e r mehr aneigneten , v e r r i e t sofort die A b s t a m -
m u n g des Sprechenden u n d sie war — vors ich t ig ausgedrück t — nicht geeignet , 
sich zu einer L i t e r a tu r sp rache zu entwickeln . Zugleich sp ie l te sie aber e ine sehr 
posi t ive Rolle , da sie — n a c h 1867 — der Intelligenz d e n Weg zur in t e rna t io -
nalen Wissenschaf t b a h n t e . E s ist ja b e k a n n t , daß zu dieser Zeit in gewissen 
Wissenschaf tszweigen (z. B . in der Phi losophie , Geschich te , Medizin u n d in 
vielen Zweigen der Na turwissenschaf ten) die deutsche S p r a c h e führend war . 
Auch f ü r gewisse a n d e r e Gesel lschaftsschichten w a r die »gemeinsame 
Sprache« nü t z l i ch : man k a m dami t von e i n e m Ende der Monarchie z u m ande-
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ren gu t aus; m a n konn t e d a m i t fahren , H a n d e l t reiben, v e r h a n d e l n , und d iese 
P rax i s l ieferte zugleich auch eine gewisse Gemüt l i chke i t u n d Humor , d e n n es 
war j a b e k a n n t , d a ß selbst de r Wiener Dia lek t immer weniger als jene S p r a c h e 
angesehen werden konnte , d e r e n Klassiker G o e t h e und Schil ler waren . . . F ü r 
den His tor iker ( u n d noch m e h r f ü r den Psychologen) ist es sehr ve r s t änd l i ch , 
daß sich die gemeinsame d e u t s c h e Sprache in den Gesel lschaftsschichten v e r -
bre i te te , die j ene posi t ive W i r k u n g u n m i t t e l b a r genießen k o n n t e n , die die M o n -
archie als eine größere wi r t schaf t l i che E i n h e i t f ü r die E n t w i c k l u n g des K a p i -
ta l i smus im l e t z t e n Viertel des J a h r h u n d e r t s möglich m a c h t e . I m Kreise des 
Groß- und K le inbü rge r tums , ebenso bei den a u f w ä r t s s t r e b e n d e n oder ve r fa l l en-
den mi t t le ren Schichten , d e m B e a m t e n t u m u n d dem Off iz ierkorps b i l d e t e 
sich — über den doppel ten Sprachgebrauch h inaus — u m die J a h r h u n d e r t -
wende t a t säch l i ch eine gewisse gemeinsame Lebens fo rm h e r a n , in der der к . u . k . 
Cha rak te r zum Nachte i l des na t ionalen C h a r a k t e r s z iemlich ausgeprägt er-
schien. (Genaue Verhä l tn i szah len wären hier k a u m anzugeben.) Ein sich h e r a n -
bi ldender gemeinsamer C h a r a k t e r war nicht n u r an den öf fen t l ichen , im ek lek t i -
schen Stil geha l t enen Gebäuden oder an den n a c h einem M u s t e r a u s g e f ü h r t e n 
E i s e n b a h n s t a t i o n e n von Tr ies t bis Lemberg ode r von P r a g bis Orsova zu er-
kennen (der Bes te l le r war j a i m m e r derselbe), sondern es w a r ein tiefer w i r k e n -
der , auch in D e n k a r t und Lebensweise sich ze igender gemeinsamer Nenner v o r -
handen , der schon einen e rns t zu nehmenden u n d ziemlich wi rksamen soziolo-
gisch-his tor ischen Fak to r da r s t e l l t . In Prag , W i e n oder B u d a p e s t war die Dre i -
z immerwohnung , bes tehend aus Speise-, Schlaf- u n d Kinderz immer , bei K a f k a , 
Joseph Roth o d e r Franz Molnár gleicherweise der D u r c h s c h n i t t . Eine Abwe i -
chung davon a u f w ä r t s oder a b w ä r t s zeigt f a s t m i t ma thema t i s che r Genauigke i t 
den jeweiligen S t a n d der Bürger fami l ien ; d e r Großbürger h a t t e noch e inen 
Salon dazu, de r Geis tesschaffende ein Arbe i t s - oder ein Ord ina t i onsz immer , 
während bei d e m Kle inbürger all dies das E ß z i m m e r v e r t r a t . Im E ß z i m m e r 
be fand sich die unausble ib l iche »Kredenz« (das Wort , s a m t dem dami t be-
zeichneten Möbels tück , war viel leicht nach d e m »habt Acht« a m ve rb re i t e t s t en 
in der Monarchie) . In der Mi t t e des E ß z i m m e r s s tand ein mäch t ige r Tisch, u m 
ihn lederbezogene oder e in fachere Stühle, j e nach dem gesellschaft l ichen, w i r t -
schaf t l ichen S t a n d der Famil ie , doch womöglich noch ein wen ig darüber h i n a u s . 
Die drei bis f ü n f Kinder b e s u c h t e n alle die Schule , die g u t e n Schüler s t r e b t e n 
als Geis tesschaffende oder als Beamte auf de r gesellschaftl ichen Rang le i t e r 
höher zu s teigen, die schwächeren ü b e r n a h m e n das vä te r l iche Geschäft , B ü r o 
oder die W e r k s t a t t . Die H a u s a r b e i t wurde v o n der F r a u gelenkt , aber z u m 
großen Teil von einem Diens tmädchen v e r r i c h t e t . Es w u r d e gerne, als bi l l ige 
und leichter l e n k b a r e A r b e i t s k r a f t , aus dem Kre i se einer Minderhe i t anges te l l t , 
oder (in Ungarn ) aus dem Kre i se des armen B a u e r n t u m s , ebenfa l l s wegen i h r e r 
b e k a n n t e n »Anspruchslosigkei t«. Zum »Mädchen für Alles« gesellte sich ein 
K i n d e r m ä d c h e n oder (bei n o c h ve rmögenderen) ein »Fräulein«. Einen m ä n n -
4* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14,1968 
326 L. Mátrai 
l ichen D i e n s t b o t e n (Diener oder Lakai) g a b es fast n iemals , denn dies h ä t t e eine 
A u f h e b u n g de r Schranken zu den hochher r schaf t l i chen Klassen b e d e u t e t und 
h ä t t e leicht als Hochstapele i angerechnet w e r d e n können. F r a n z Kafkas Meister-
novelle »Der Heizer« f i x i e r t in l i te rar ischer Form die Ta t sache , daß m a n die 
Kesselheizer u n d Diens tbo ten in der Mona rch i e mit Vorl iebe aus dem K r e i s e der 
slawischen Bevölkerung w ä h l t e . Auch n a c h der J a h r h u n d e r t w e n d e v e r s t ä r k t e 
u n d ve rb re i t e t e sich wei ter diese Lebens fo rm in der Monarch ie , z u s a m m e n mit 
der un leugbar fo r t schre i t enden Kapi ta l i s i e rung . Lebens fo rm und K a p i t a l i s m u s 
waren mi t e inande r dera r t verschmolzen, d a ß sie einerseits zu einem s t ä n d i g e n 
Insp i ra to r u n d Thema der L i t e r a tu r w u r d e n , anderseits a b e r bei der Exp los ion 
der Monarchie gemeinsam zugrundegehen muß ten . Die »Sprengstücke« sind 
aber heute n o c h v o r h a n d e n , u n d zwar n i c h t nur in der L i t e ra tu r . Auf welche 
Weise und wie s ta rk sie in den versch iedenen »Nachfolgestaaten« wei terexis t ie-
ren , dies ist e ine der s p a n n e n d s t e n Fragen de r Kultursoziologie der hier w o h n e n -
den Völker. 
Die s te igende Tendenz des ausgehenden J a h r h u n d e r t s bedeute te frei l ich 
n u r für die bürger l ichen Sch ich ten einen Fo r t s ch r i t t . F ü r die Geburts- , B e a m -
ten - und Geldar i s tokra t ie b e d e u t e t e diese Tendenz , wie j e d e Demokra t i s i e rung , 
j ede Tei lung der Macht f ü r die alten he r r schenden Klassen , nu r Unannehml ich -
kei ten, d e n n dar in k a m of fenkundig u n d gebietend de r Verfall des eigenen 
Standes u n d der Aufstieg des B ü r g e r t u m s zum Ausdruck . Was die B i l a n z am 
E n d e des J a h r h u n d e r t s f ü r die Ausgebeu te t en , die ä r m e r e n Volksschichten auf-
wies, und w a s fiir sie die Explosion im J a h r e 1918 b e d e u t e t haben m a g , das 
k a n n m a n a m vorherigen Beispiel (und dennoch auf d e m Gebiet der K u l t u r -
geschichte verble ibend) ziemlich anschau l i ch erkennen. Dieselbe geme insame 
Sprache, die die bürger l ichen Schichten zu erweiter ten p rak t i schen u n d geisti-
gen P e r s p e k t i v e n verhalf , wie die geme insame K o m m a n d o - und A m t s s p r a c h e , 
bedeu te t e f ü r jeden n i ch t -deu t schsp rach igen R e k r u t e n eine schreckl iche 
Zwangs jacke . E in ausgedien te r к . u. k. K o n s t a b i e r e rzäh l t sein Er lebnis , die bis 
1914 zu j e d e r Zeit und in j e d e r Kaserne d e r Monarchie v o r k o m m e n k o n n t e . Als 
er die Pap i e r e eines b e r i t t e n e n Art i l ler is ten mi t schwacher Leistung ü b e r p r ü f t e , 
f a n d er u n t e r ihnen geheimnisvolle Aufze ichnungen . Auf Grund der p f l i ch t -
mäßigen W a c h s a m k e i t v e r h ö r t e er den ve rdäch t igen Baue rnbur schen u n d dabei 
stell te sich he raus , daß der Arme zur besse ren E i n p r ä g u n g sich die gehö r t en 
Ausdrücke aufschr ieb , d a m i t er sich im L a u f e der Ausb i ldung nicht b loßs te l le . 
Von den Hierog lyphen m ö c h t e ich hier n u r folgendes a n f ü h r e n : »süta — p l i t a — 
gangicse«. Die Lösung l a u t e t : Sch i ldkäppchen samt Ang ießen — also e in mehr 
oder weniger wichtiger Bes tand te i l der K a n o n e , dessen Namen ein einiger-
m a ß e n b r a u c h b a r e r к . u . k . Artillerist u n b e d i n g t kennen m u ß t e . 
Es w ä r e überf lüssig wei ter a u s z u f ü h r e n , daß die Sprache, T r ä g e r des 
Denkens, des Bewußtse ins , der Kul tu r , i n einer solchen Si tuat ion a u f h ö r t ein 
B a n d der F r e u n d s c h a f t zwischen den Vö lke rn , ein Verb re i t e r der K u l t u r zu 
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sein. Gerade im Gegentei l : sie wird zu e inem Mittel de r t a u b e n und b l inden 
Macht , ein Mittel , das d a s Gefühl des Ausgel iefer tseins, de r Verlassenhei t und 
E n t f r e m d u n g nur zu s te igern vermag. Der »gewalt tät igste« Teil des S t a a t e s als 
einer Gewal torganisa t ion ist eben das Hee r , und wenn die U n t e r d r ü c k t e n sich 
gegen den S t a a t au f l ehnen , so prallen sie in erster Linie gegen die mi l i tä r i sche 
Macht . E s ist kein Zufal l , d a ß die к . u. k . Armee nicht n u r be im Ausbrechen und 
be im Verlorengehen des Krieges, sondern auch bei der Auf lösung der Monar-
chie eine große Rolle spie l te , und zwar n i ch t bloß in d e m konkre ten S inne , daß 
das Mili tär , nach den unermeßl i chen Leiden von den F r o n t e n he ims t römend , ein 
wicht iger F a k t o r beim Zerschlagen des S taa tsgefüges w a r , sondern a u c h in 
sozialpsychologischer Bez iehung , denn schon lange vor d e m ersten Wel tk r i eg 
w a r gerade das к . u. k . H e e r jene E in r i ch tung , die der Monarchie die meis ten 
Fe inde erzogen ha t t e . Dies bezeugt n ich t n u r Rober t Musi l , den gerade in der 
Mili tärschule das Gefühl einer entse tz l ichen Hoffnungslos igkei t des mensch-
lichen Dase ins ergriff — obwoh l dies auch ein P roduk t de r individuellen schr i f t -
stel lerischen E m p f i n d s a m k e i t sein mag. ( E r ha t übr igens — sonderbarer Weise 
—# als Schrif ts te l ler die Widers inn igke i ten des Soldatenlebens ganz gu t ve r t r a -
gen können . ) Sollten wir abe r von J a r o s l a v Haseks »Svejk« bis Alban Bergs 
»Wozzeck« alle K u n s t w e r k e aufzählen, die dasselbe P r o b l e m in L i t e r a t u r und 
Musik der Völker der Monarch ie dars te l l t en , so würde sich klar herauss te l len , 
d a ß es sich hier um wesent l ich mehr h a n d e l t , als u m die Mühseligkeiten des 
Soldatenlebens , die ja den zivilen Her ren u n d den zivilen Bauern gleicherweise 
immer schwer-er t rägl ich fa l len . Der ganze S t a a t s a p p a r a t und eine der ent-
scheidend wicht igsten E in r i ch tungen des zwischennat iona len oder übe rna t i o -
na len S t a a t e s wird hier p rob lemat i sch : ein wichtiges Zeichen dafür , d a ß die 
zen t r i fuga len K r ä f t e der Monarchie die O b e r h a n d erhiel ten und die »Großmacht 
von m i t t l e r e m Ausmaß« in ihrer Ex is tenz bedrohten . E s scheint sich zugleich 
auch die Diagnose zu bes t ä t igen , nach der sich in der Monarch ie ein F r ü h - I n t e r -
na t iona l i smus b e m e r k b a r mach te , der abe r mit einem Spä t -Feuda l i smus be-
zah l t werden muß te . 
3. An diesem P u n k t angelangt müssen wir uns be re i t s auf die k o n k r e t e n 
Ta t s achen der L i te ra tu rgesch ich te als Zeugen berufen. I m künst ler ischen Spie-
gel der österreichischen, tschechischen oder ungar ischen L i t e r a t u r e rha l t en wir 
ein au then t i sches Bild d a v o n , was gemeinsam und was individuel l in de r Mon-
archie der J a h r h u n d e r t w e n d e und der Auf lösungsper iode war . 
Der Trial ismus, der zwischen Wien , Budapes t u n d P r a g s taa ts recht l ich 
n icht Zus tandekommen k o n n t e (vor a l lem infolge der energischen A b l e h n u n g 
des Grafen Gyula András sy ) — e n t s t a n d auf dem Gebie te des Geistes a n ge-
wissen P u n k t e n des l i te rar ischen Lebens der drei Völker . U n d gerade die hier 
a n z u t r e f f e n d e n gemeinsamen Züge interessieren uns in e r s t e r Linie. In der Lite-
r a tu rgesch ich te der drei Völker , und n i ch t anders im Lebensschicksal de r ein-
zelnen Schrif ts te l ler b e d e u t e t die J a h r h u n d e r t w e n d e eine merkliche, der Wel t -
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kr i eg und die da rauf fo lgende Auf lösung der Monarchie eine ganz tiefe Zesur . 
»Den Verände rungen des Dase ins folgt das Bewußtsein« — dies ist wohl r ich-
t ig , aber diese Re la t ion b e d e u t e t keineswegs eine steife Re ihenfo lge : die Dich-
t u n g zeigt die geschicht l ichen W e n d u n g e n schon lange v o r a u s an, und in ihr 
t ö n t auch der Widerha l l noch l ange nach. 
Die N a m e n Hugo von H o f m a n n s t h a l , R a i n e r Maria Ri lke u n d Franz K a f k a 
bezeichnen die höchs ten Gipfel j e n e r l i terar ischen Bergket te , die in der »Blüte-
zeit« der Monarch ie beginnt u n d nach deren Auf lösung ende t , beziehungsweise 
s ich in den na t iona l en L i t e r a t u r e n in neuen s taat l ichen R a h m e n verzweigt 
fo r t se t z t . Die e r w ä h n t e n drei g roßen Schr i f ts te l ler sind m o d e r n , sowohl im gu-
t e n , wie auch i m schlechten S i n n e des Wor t e s . Modern sind sie von geschicht-
l i chem S t a n d p u n k t aus, denn j e d e Zeile von i h n e n sucht A n t w o r t auf die b ren -
n e n d s t e n F r a g e n ihrer Zeit, u n d modern sind sie auch von äs the t i schem S t a n d -
p u n k t aus, d e n n sie exper iment ie ren mit g a n z neuen (oder teilweise neuen) 
F o r m e n der Wirk l i chke i t sda rs te l lung . Die ü b e r sie erschienene u n d bereits eine 
ganze Bücherei ausmachende L i t e r a t u r charak te r i s ie r t sie e i n m a l als Express io-
n i s t en , ein a n d e r m a l als Wiener Dekaden ten ode r auch als Exis tenzia l i s ten u n d 
r e i h t sie noch u n t e r zahlreiche ande re l i tera turgeschicht l iche Ka tegor ien ein. I n 
a l len diesen Charak te r i s i e rungen f inden sich a u c h viele wer tvo l le Beobach tun -
gen , besonders wo sie bei de r Analyse von Text te i len neue philologische-ge-
schichtl iche Z u s a m m e n h ä n g e oder psychologische Scha t t i e rungen herauszu-
schälen ve rmögen . Die Frage abe r , die den His tor iker am m e i s t e n interessier t , 
b le ib t u n b e a n t w o r t e t : Welche gemeinsamen Züge weisen diese bedeu tenden 
W e r k e auf, die ausschließlich i n dem gesel lschaft l ich-geschichtl ichen Milieu der 
Österre ichisch-Ungarischen Monarch ie h a b e n ents tehen k ö n n e n ? 
Die e r w ä h n t e n drei g roßen Schrif ts tel ler s ind Klassiker de r Vereinsamung, 
de r Entfremdung und des Vergehens. Man k ö n n t e hier frei l ich einwenden, d a ß 
diese Abar ten de r schrif ts te l ler ischen Wel t anschauung auch bei vielen ande ren 
Schrif ts te l lern zu f inden w ä r e n . Ganz recht , abe r nicht in solcher Prägung! E s 
i s t richtig, d a ß sich in gewissem Sinne jede L i t e r a t u r und j e d e K u n s t mi t d e m 
Vergehen »befaßt« . Ihre h u m a n e Funk t ion is t eben in dem u n u n t e r b r o c h e n e n 
Wechsel des W e r d e n s und Vergehens »etwas Bleibendes« au fzu f inden . Dieses 
Bleibende k ö n n t e emotional als Uns te rb l ichke i t , philosophisch als unve rände r -
liches Wesen h i n t e r den wechse lnden Ersche inungen , geschicht l ich als eine im 
L a u f e der Menschhei t sgeschichte sich en t f a l t ende , universale u n d — an mensch-
l ichen Dimens ionen gemessen — ewige W e r t o r d n u n g g e n a n n t werden. Soviel 
i s t sicher, d a ß j ede Kunst in innerem Z u s a m m e n h a n g mi t d e m Problem des 
Vergehens s t e h t . Wenn auch Schopenhauers übe r spann te u n d pessimistische 
Fes ts te l lung, de r Tod sei I n s p i r a t o r jeglicher K u n s t , nicht z u t r i f f t , s teckt in de r 
Aussage eines belgischen Shakespea re -Forsche r s viel W a h r h e i t : »Haben Sie 
n i ch t bemerk t , mein Herr , d a ß j ede große K u n s t t raur ig sei ?« Diese Eins te l lung 
z u m Vergehen k a n n also n i c h t f ü r einen spezif ischen Cha rak t e r zug der Schr i f t -
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steller der Monarchie angesehen w e r d e n , denn er is t von Aischylos bis Dan te , 
von Shakespeare bis Tolstoi fü r j ede L i t e ra tu r beze ichnend. 
E s gibt aber u m die J a h r h u n d e r t w e n d e in der Eins te l lung z u m Vergehen 
auch eine t i e f e rd r ingende Form, he rvorgerufen d u r c h die allgemeine Krise der 
eu ropä i schen Gesel lschaf t , die d u r c h N a m e n wie Marcel P rous t oder J ames 
J o y c e gekennze ichne t is t . Die aus i h r en Werken s t r ö m e n d e Melancholie greift 
t i e fe r , als bei den f r ü h e r e n V e r t r e t e r n des bürger l ichen Romans . — F ü r die 
a b g e k ü r z t e Fa s sung folgender A u s f ü h r u n g e n b i t t e ich Sie um Verze ihung. — 
W ä h r e n d Balzac oder F laube r t das Vergehen der U m w e l t dars te l len , umweht 
das Vergehen bei P r o u s t sozusagen den Schreibt isch, und so wird n i c h t nur die 
U m w e l t , sondern selbst das schrif ts tel ler ische Schaf fen , selbst die Ex i s t enz des 
Schr i f t s te l le rs p rob lema t i sch . Der bürger l iche G r o ß r o m a n , der große Real ismus 
wird auf diese Weise prob lemat i sch u n d dami t r ü c k t das schrif ts te l ler ische 
Schaf fen selbst ins Z e n t r u m der T h e m a t i k : das schr i f t s te l le r i sche Ich, das 
f rühe r die Umwel t in Besi tz nahm, z ieh t sich, n a c h d e m sie fraglich u n d feindlich 
geworden war , in seine »innere Zone« zurück , w e n d e t sich immer m e h r in sich 
se lbs t . 
All dies ist aber n ich t Frage e iner wil lkürl ichen Themenwah l , sondern eine 
zwangs läuf ige P r ä g u n g der t i e fgehenden Verände rungen in der europäischen 
Gesel lschaft auf die Kuns twerke . D e r Mensch ist n i ch t ve ran twor t l i ch da fü r , 
was i hm in den Sinn k o m m t — sag t e Thomas v o n Aquino mi t R e c h t ; auch 
der Schri f ts te l ler k a n n n ich t frei die I n h a l t e seiner W e r k e wählen, n i c h t einmal 
ganz f re i zu ihnen Ste l lung nehmen . E r b e k o m m t j a in den o b j e k t i v e n Para-
me te rn seines individuel len Daseins fe r t ig , was er v o n den ebenfal ls »fertigen« 
T a t s a c h e n der U m w e l t ablehnen oder be jahen soll. 
U m s o schwerer fä l l t f ü r den His to r iker ins Gewicht , daß sich die großen 
l i te rar i schen D o k u m e n t e der Krise de r Monarchie n i c h t restlos in die Katego-
rien e inre ihen lassen, die in der Kr i se des bürger l ichen Romans bei P r o u s t oder 
J o y c e zu b e o b a c h t e n sind. Den d r i t t e n Gipfel der großen l i te rar i schen Berg-
ke t t e in der Monarch ie bedeu te t die K u n s t von F r a n z K a f k a . Sie v e r t r i t t eine 
viel t i e fe re S tufe de r Krise , als die des f ranzösischen u n d irischen Klassikers. 
(Es ist vielleicht n ich t ohne Interesse , gerade hier in S ü d w e s t u n g a r n zu erwäh-
nen , d a ß J o y c e sich a u c h geographisch der Monarchie näher te ; siehe die Bezie-
hungen v o n S t e p h a n Bloom in S z o m b a t h e l y (S te inamanger ) und die v o n Joyce 
in Tr i e s t ) . K a f k a s Lebenswerk ist d a r u m ein ex t r emes Beispiel f ü r die E n t f r e m -
dung , die Ve re in samung und das Vergehen , weil die Proust ische W e l t nur der 
Gegenwart, die von J o y c e auch der Gesellschaft, abe r K a f k a s Wel t — darüber 
h inaus — auch noch sich selbst e n t f r e m d e t ist. 
4 . E s ist kein Geheimnis , daß K a f k a dieses verhängnisvol le P lu s dem Um-
s t a n d zu v e r d a n k e n h a t , daß er in de r Monarchie l eb t e . Hier i rgendwo m u ß also 
j enes к . u . k . Spez i f ikum gesucht w e r d e n , worüber be re i t s gesprochen wurde . Die 
ku l tu rh i s to r i s che »Bergkette« beg inn t auch hier n i c h t mi t K a f k a , er is t nur de r 
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l e tz te Gipfel — wie e r w ä h n t — der d u r c h H o f m a n n s t h a l und Ri lke begonnenen 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z . Die B e d e u t u n g K a f k a s f ü r die Universa l -Kul tu rge-
sch ich te bes teh t ge rade darin, d a ß sich in seiner P e r s o n und in se inem Werk die 
ku l tu rh is tor i sche Linie des a l lgemeinen Verfalls des europäischen Bürge r tums 
u n d die l i terar ische Haup t l in ie des Verfalls der Monarchie ve r e in t haben. 
H o f m a n n s t h a l s Lebenswerk n i m m t in m a n c h e r Hinsicht eine Schlüssel-
s te l lung zwischen der a l ten und der neuen L i t e r a t u r ein; seine e r s ten dichteri-
schen Werke und D r a m e n e n t s t a n d e n zur Zeit de r J a h r h u n d e r t w e n d e , als der 
Kap i t a l i smus in der Monarchie noch einige le tz te , die allgemeine En twick lung 
f ö r d e r n d e Reserven b e s a ß : vor d e m Dichter s t eh t die Welt noch offen und er 
k a n n sich in den verschiedenen A r t e n der küns t le r i schen Me thoden und der 
W e l t a n s c h a u u n g e n versuchen . D a m i t l äß t sich der un leugbare Aes the t i smus , der 
K i d t des schöngeist igen Gr iechen tums seiner e r s ten Periode e rk lä ren , (als ob er 
Vorb i ld fü r S te fan Georges Lebens lauf gewesen wäre ) und daher — als weiteres 
N e g a t í v u m — seine gewisse Ep igonenha f t i gke i t , 1 wie es un ter den Li te ra tur -
h is tor ikern al lgemein b e k a n n t ist . E i n e en tsche idende W e n d u n g erfolgte in sei-
n e m Leben und in seiner D ich tung u m das J a h r 1898 (also fas t u m die J a h r -
hunder twende! ) , als er — ohne es sich selbst e rk lä ren zu können — einen neuen 
menschl ichen u n d dichter ischen W e g einschlägt , da er den bisher igen nicht 
wei te r zu beschre i ten vermag . »Der Brief des L o r d Chandos« ist die erschüt-
t e r n d e schrif ts tel ler ische O f f e n b a r u n g dieser Kr i se . Hier e rk lä r t der junge 
Schri f ts te l ler in ein wenig a f fek t ie r t -a rcha is ie render Manier j ene r Zeit seinem 
geist igen Vater , B a c o n von V e r u l a m , den A b b r u c h seiner schrif ts tel ler ischen 
Tä t igke i t , da er sich der vollen Hoffnungs los igke i t jeglicher D i c h t u n g , der Un-
mögl ichkei t , die Dinge , die Wirk l ichke i t t reu wiederzugeben b e w u ß t geworden 
ist . Dieses Werk , an der Grenze v o n Impress ion i smus u n d Express ionismus , v o m 
Ver langen getr ieben, die äußere Wirkl ichkei t vo l l kommen zu er fassen , gelangt 
zur Al te rna t ive , en twede r den Schaup la t z der L i t e r a t u r v o m O b j e k t zum 
S u b j e k t zu verlegen oder auf jede K u n s t zu ve rz i ch ten . K a n n denn die Dich tung 
v o n der f lücht igen Wirkl ichkei t , e t w a »den D u f t f r i sch aufgewaschener Stein-
f l iesen in einem ve re in samten Gang« fes tha l ten ? — laute t die ausgesprochen 
prous t i sche Abfa s sung der Krise. H o f m a n n s t h a l be f r e i t sich aus dieser Krise 
in »positivem« Sinne , indem er die Wel t , die ä u ß e r e Wirkl ichkei t wäh l t , wäh-
r e n d sein Dichtergenosse R. M. Ri lke den »negativen«, den nach I n n e n führen-
den Weg einschlägt u n d damit ein unmi t t e l ba r e r Vor läufer von F r a n z K a f k a 
wi rd . So ve rmag H o f m a n n s t h a l z u m Dichter Österreichs he ranzuwachsen , 
w ä h r e n d Rilke zum Dichte r der Monarchie wird . . . 
E in His tor iker könn t e mi t R e c h t e inwerfen, wozu denn diese »ästheti-
s ierenden« Finessen, überlassen wir doch diese F r a g e n den schöngeist igen Lite-
r a t e n ! Die A n t w o r t is t klar : die Schrif ts tel ler e r fassen und schi ldern uns das 
1
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Antl i tz der Gesel lschaft , wie es im B e w u ß t s e i n der Zei tgenossen l a t en t v o r h a n -
den ist . Wi r können a u c h ohne die Zeugenscha f t der Schr i f ts te l ler a l l e rhand von 
der Geschichte eines Zei ta l te rs e r fahren , was aber mit d e m eigentlichen S u b j e k t 
der Geschichte , mi t dem Menschen vor sich ging, b le ib t u n s verhül l t . ( I c h will 
mich n ich t wieder , wie in Graz, auf Aris to te les be rufen , nach dessen Meinung 
die D i c h t u n g »wahrhaf ter« sei als die Geschichte.) 
Der ve rb lü f f end »proustische« K l e i n r o m a n von R i lke »Aufzeichnungen 
des Mal te Laur ids Brigge« zeigt uns k la r , d a ß Rilke den anderen Weg gewähl t 
h a t t e : er zog sich in die inneren Bereiche der Seele z u r ü c k . Der Held des Ro-
mans lebt in einem pa thologisch e x t r e m e n Zus tand der W e l t e n t f r e m d u n g : von 
R a u m , Zeit u n d Menschen losgelöst, h a l b in Verzückung , leidet er dennoch 
un te r der W e l t e n t f r e m d u n g und f u r c h t b a r e n E insamke i t . Dies ist be re i t s eine 
vom Exis tenz ia l i smus v e r k ü n d e t e Pos i t ion , wo der Tod selbst nur ein s t ä n d i g e r 
Gefäh r t e ist , doch keineswegs die Lösung bedeu te t . R i lke selbst k o n n t e noch 
in einer gewissen, von R a u m und Zeit unabhäng igen a r i s tokra t i schen , eigenen 
Wel t — teils als Rodins Sekre tä r — sein heimat los gewordenes Leben f ü h r e n , 
nur sein Held , Malte Lau r id s Brigge, m u ß die unmenschl ichen sch izophrenen 
Qualen des »Seins zum Tode« erleiden. 
Als ob Rilke dies f ü r F ranz K a f k a als L e b e n s p r o g r a m m hingestell t h ä t t e : 
in K a f k a s Leben und in seinem d a m i t in klassischer Einhei t »erl i t tenen« 
Oeuvre wurde alldies zur Wirkl ichkei t . In K a f k a k r e u z t e n sich — wie d a r a u f 
schon ku rz hingewiesen w u r d e — die a l lgemeine Krise des europäischen Bürger -
t u m s u n d die spezifische Krise der Öster re ich isch-Ungar ischen Monarchie . Die-
ser gewalt ige Zug der zweifachen Exis tenzuns icherhe i t in der Monarchie, die die 
N a m e n H o f m a n n s t h a l , Ri lke und K a f k a kennzeichnen, wird den z u k ü n f t i g e n 
Theore t ike rn noch sehr viel zu schaffen geben . Hier u n d j e t z t genügt u n s die 
beg ründe te Fes ts te l lung , d a ß die Ver t r e t e r der gleichen historischen »Trends« 
drei verschiedene S tufen der Ex is tenzuns icherhe i t e r leb ten u n d in ihren Lebens-
werken, d . h . im Lehen u n d in den W e r k e n z u m Ausdruck b rach ten . H o f m a n n s -
tha l : Geb t ach t , die Wel t ist p rob lemat i sch geworden! R i lke : Zieht euch in die 
innere Wel t der Seele zu rück! K a f k a : Alles ist vergebl ich , man m u ß elendig 
zugrundegehen . 
Diese schr i f t s te l ler ischen Krisen s ind historisch de te rmin ie r t : sie sind 
Propheze iungen , angezeigt im Sensoriuin der empf ind l ichen schrif ts te l ler ischen 
S t r u k t u r , sie v e r k ü n d e n u m die J a h r h u n d e r t w e n d e die Gesel lschaf tskr ise und 
den d r o h e n d h e r a n n a h e n d e n Weltkr ieg a u c h dann, w e n n der Schr i f t s te l le r 
selbst mi t a r i s tokra t i schem H o c h m u t der »Tagespolitik« den Rücken k e h r t , wie 
R. M. Ri lke . »Wer j e t z t kein H a u s h a t , b a u t sich ke ines mehr.« Dies ist 
scheinbar nu r die Mani fes ta t ion der übe rempf ind l i chen schr i f ts te l ler ischen 
S t r u k t u r , u n d es ist dennoch eine his tor ische Propheze iung , die aussag t , 
daß auf die hier l ebenden Völker lange J a h r z e h n t e der Heimat los igke i t , 
E insamke i t u n d des Leidens war ten . Alle drei Schr i f ts te l ler suchen in e inem 
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m o r s c h gewordenen Reiche u n d in einer s c h w a n k e n d e n Welt d a s »Unzers törbare 
in uns« — wie K a f k a es a u s d r ü c k t . H o f m a n n s t h a l f inde t es noch in e inem 
österreichischen Berufse thos , i m »unzers törbar Osterreichischen«, wie er es 
a u c h später in s e inem ergre i fenden Gri l lparzer-Essay nenn t . 1 R i lke meint es in 
e ine r inneren F i k t i o n religiösen Charakters zu f inden, u n d K a f k a f inde t es 
n i rgends . 
Die J a h r h u n d e r t w e n d e s t e l l t den Schr i f t s te l le r vor die W a h l : e n t w e d e r 
a u f dem Vera l t e t en zu behar ren u n d kein Schr i f t s te l le r meh r zu sein, oder d e n 
W e g zu den Massen zu f inden u n d dami t a u f z u h ö r e n , ein Bürge r zu bleiben. W e r 
s ich aber weder n a c h vorne n o c h nach hinten zu ve rpf l i ch ten v e r m a g , der w ä h l t 
d e n Weg nach oben (oder nach innen, was das gleiche ist), n a c h den Wor ten des 
heil igen Augus t in : »Noli foras i re . . . in i n t e r io re hominis h a b i t a t Veritas«, er 
w ä h l t also die Rel ig ion, die U t o p i e , oder das existenzial is t ische Nihil, oder ei-
n e n anderen » d r i t t e n Weg«. R i lkes Formul i e rung von klassischer Schönheit (die 
in de r Kathars is -Theor ie von Georg Lukács e inen neuen Aspek t bekommen h a t ) 
l a u t e t : »Verändere dein Leben!« Als ob w i r E r a s m u s v o n R o t t e r d a m , den 
F r e u n d der Mar i e Habsbu rg h ö r t e n , der dasse lbe P r o g r a m m so a u s d r ü c k t e : 
»Nichts wird g u t und v o l l k o m m e n , solange die Menschen nicht gut u n d 
vo l lkommen werden .« Das ist de r ursprüngl iche circulus v i t iosus jedes b ü r -
gerl ichen H u m a n i s m u s , sogar j e d e s »Reformismus«, daß der Mensch kein B a r o n 
Münchhausen i s t , der sich se lbs t aus dem S u m p f ziehen k a n n , sondern er den 
S u m p f um sich l iquidieren m u ß , w e n n er sich d a r a u s ta t sächl ich befreien m ö c h t e . 
M a r x hat diesen T a t b e s t a n d in e inem seiner F r ü h w e r k e , »Die heilige Famil ie« 
s ich auf die f ranzös ischen Mater ia l i s ten u n d auf B e n t h a m be ru fend so abge-
f a ß t : Wenn die U m s t ä n d e den Menschen f o r m e n — wie es t a t säch l i ch ist — so 
m u ß man die U m s t ä n d e menschl icher ges ta l t en , damit die Menschen mensch-
l icher werden. D a s von Rilke so sehr e r w a r t e t e P r o g r a m m der »neuen Wel t« 
l a u t e t also: V e r ä n d e r e die W e l t , u n d dann w i r d sich auch dein Leben ä n d e r n . 
5. Es w ä r e ein riesiges Mater ia l der T a t s a c h e n und Z u s a m m e n h ä n g e , 
wol l te man die K u l t u r g e s c h i c h t e der Krise u n d des Zusammens tu rzes der M o n -
a rch ie umfassend und e ingehend darstellen. E s ist wohl ve r s t änd l i ch , wenn die 
gewalt ige Q u a n t i t ä t der Beweise hier, im R a h m e n eines einzigen Vor t r ages 
d u r c h eine e s saya r t i ge B e h a n d l u n g ersetzt w e r d e n mußte . W i r können dazu n u r 
n o c h einige K o n t r o l l d a t e n h inzu fügen , um — wenigstens in den Haup t l i n i en — 
a u f die g e m e i n s a m e n zen t r ipe ta len Züge des »Trialismus« a m E n d e des J a h r -
hunde r t s , beziehungsweise u m auf seinen d iverg ierenden, zen t r i fuga len C h a r a k -
t e r nach dem Z u s a m m e n s t u r z k u r z hinzuweisen. 
a) Daß die durch F r a n z K a f k a v e r t r e t e n e menschliche u n d schrif ts te l le-
r i sche Position ( ü b e r K a f k a s persönliche B e g a b u n g hinaus) t a t s äch l i ch der Aus-
1
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d r u c k der zum Tode entschlossenen, to ta len Hoffnungs los igke i t eines an die 
ver fa l lende Monarchie geke t t e t en Menschen war , beweis t e indeut ig die ganze 
schrif ts tel ler ische P rob l ema t ik seines seelischen Ve rwand ten , Robe r t Musils. 
I h n zermalmen zwar n icht zahllose Zweifel, aber auch er k a n n sich weder fü r den 
»Österreicher« noch f ü r den »Preußen« (Ulrich u n d Arnheim) e indeut ig ent-
scheiden, und seine Unschlüss igkei t wird — so me inen wir — der Grund nicht 
n u r d a f ü r , daß sein R o m a n »Mann ohne Eigenschaf ten« ebenso ein Torso blieb, 
wie K a f k a s große Werke , sondern auch da für , d a ß er sich von der K u n s t in die 
Wissenschaf t sehn t , von der Wissenschaf t wieder zu rück in die K u n s t . So ver-
wisch t er die Grenzen zwischen S u b j e k t i v und O b j e k t i v und b e n e n n t seine Stel-
l u n g n a h m e »Essayismus«. (Dieselbe F o r m s p r e n g u n g ist bei dem dr i t t en »Sei-
t enve rwand ten« , bei H e r m a n n Broch zu beobach ten . ) 
b) Derselbe Ver lus t der Wirkl ichkei t , dessen A u f t r e t e n in der L i t e ra tu r in 
s te igerndem Maße fes tzustel len war , ist — m u t a t i s m u t a n d i s — auch in der 
Wiener Wissenschaf t l ichkei t zu f inden . E rns t Mach ist ein ausgezeichneter , 
w e l t b e r ü h m t e r Phys ike r , der aber über seine P h y s i k ein wel tanschaul iches , 
philosophisches Gewölbe bau t , w o d u r c h die ob j ek t ive Umwel t in der »inneren« 
Wel t der sub jek t iven W a h r n e h m u n g e n u n t e r t a u c h t . E r mach t aber selbst die-
sen le tz ten Rest der Sicherheit schwankend , als er e rk l ä r t : »Das I ch ist un re t t -
bar« — als ob er diesen Satz f ü r F r a n z K a f k a schon im voraus gepräg t hä t t e . 1 
Die Böhm-Bawerksche Grenznutzen-Theor ie ist ebenfa l l s eine anspruchsvol le 
ökonomische Konzep t ion von h o h e m Niveau, doch mi t dem ganz analogen 
Fehler , daß hier die wer t scha f fende K r a f t der Arbe i t auf die relat ivis t ische 
E b e n e der sub jek t iven Bewer tung hinübergele i te t wi rd . Oder sollen wir — be-
rei ts in der S t u r m z o n e des Z u s a m m e n b r u c h s — übe r Ludwig Wi t tgens te in 
sprechen , bei dem sich die wissenschaft l ichen A n s p r ü c h e mi t dem jede Wissen-
scha f t leugnenden, ex t rem-in te l lek tue l len Myst iz ismus paa ren (oder sich dar in 
auf lösen?) . Das sind alles Zeichen d a f ü r , daß die Beziehungen zur Wirkl ichkei t 
e r s c h ü t t e r t waren , die Wirkl ichkei t verloren ging. 
c) Die wei teren Vergle ichsdaten beweisen ebenfal ls , daß der gemeinsame 
G r u n d dieser v e r w a n d t e n Ersche inungen die sukzessive E inengung der Aussich-
t e n der Monarchie war , die da raus sich ergebende E i n b u ß e an Perspek t iven und 
deren ex t reme F o r m , der Verlust der Real i tä t . A n d e r s ist es bei j enen Völkern 
der Monarchie ( U n g a r n , Tschechen) , f ü r die der Z u s a m m e n b r u c h nicht den 
U n t e r g a n g einer als ihre eigene e m p f u n d e n e G r o ß m a c h t , sondern die Gebur t 
der Unabhäng igke i t ihrer eigenen Na t ion bedeu t e t e . Zur Zeit des großen Zu-
sammens tu rzes k o n n t e n sie sich an die Exis tenz ihres eigenen Volkes, der eige-
nen H e i m a t k l a m m e r n . F ü r sie war die Z u k u n f t n ich t eingeengt , sondern sie 
ö f f n e t e sich. So ist es vers tänd l ich , daß sie den Ausweg nicht in der Religion, in 
der Utopie , oder in den inneren Tiefen der Seele, sondern — in realist ischer 
1
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Weise — in der k o n k r e t e n Wirk l ichkei t suchten . Das Verschmelzen der »mon-
archischen« Vergangenhe i t mit der na t iona len Z u k u n f t r iefen solche glän-
zende l i terarische Schöpfungen ins Leben , wie J a r o s l a v Haseks Sve jk , dem 
viel leicht die Poesie der Melancholie des t e m p s pe rdu fehl t , aber a u c h dessen 
Morb id i t ä t . Wo K a r l K r a u s in se inem apoka lyp t i schen »Totentanz« nur zu 
verzweife ln ve rmag , wo F ranz K a f k a nu r die to t a l e Hoffnungs los igkei t des 
menschl ichen Daseins s ieht , f inde t dieser biedere Tscheche, die Verteidigungs-
u n d Angr i f f swaffen des H u m o r s u n d der Sat ire geschickt geh rauchend , den 
Weg in die Z u k u n f t . 
d) Ähnlich u n d doch eigenart ig ist j ene Verschmelzung, in der die gemein-
s a m e n monarchischen u n d die eigenen ungar ischen kul ture l len E l e m e n t e an der 
J a h r h u n d e r t w e n d e und im »Ungarn des Zusammenbruches« sich ve re in t en . Die 
J a h r h u n d e r t e a n d a u e r n d e n K ä m p f e u m die Unabhäng igke i t und de ren Über-
l ie ferungen haben von vorne her unse re Schrif ts tel ler u n d Küns t l e r be s t immt , 
von Wien nu r das Beste zu ü b e r n e h m e n . U n d dies k o n n t e um die J a h r h u n d e r t -
wende und da rübe r h inaus o f f enkund ig n ichts anderes sein, als die auch kul tu-
rell progressiven Insp i ra t ionen der noch über Reserven v e r fü g en d en kapital i -
s t i schen En twick lung . Hier hande l t es sich in ers ter Linie um die Ideen des 
bürger l ichen Rad ika l i smus , die in U n g a r n an der geschichtl ichen En twick lung 
viel leicht noch k rä f t ige r mi tgesprochen haben als in Österreich. Von E n d r e 
A d y über E r v i n Szabó bis Oszkár J á sz i und Mihály Káro ly i h a t dieser Radika-
l ismus viele for t schr i t t l i che Denker u n d Poli t iker auf den Weg zur Demokra t i e 
geholfen. 
Es haben dabei na tür l i ch auch Geis tess t römungen mi tgewi rk t , die mit 
der Monarchie un te rg ingen , obwohl sie noch an der J a h r h u n d e r t w e n d e — 
d u r c h eine sonderbare opt ische T ä u s c h u n g des B ü r g e r t u m s — die sensat ionel len 
P e r s p e k t i v e n einer »neuen Kul tur« zu versprechen schienen. Die A n h ä n g e r der 
»Wiener Dekadenz«, des Frühexpress ion i smus waren auch in B u d a p e s t Gegen-
s t ä n d e des Interesses , der l i terar ischen Sensat ion. Béla Balázs, der s p ä t e r inter-
n a t i o n a l b e r ü h m t gewordene F i lmtheore t ike r , schrieb im J a h r e 1909 eine »To-
desäs thet ik«, die all die i r ra t ional is t i schen, essayist ischen, äs the t i schen , mysti-
schen u n d pessimist ischen E l emen te enth ie l t , die zur R e q u i s i t e n k a m m e r der 
»Wiener Dekadenz« gehör ten . Balázs wollte ebenfal ls die F rage der » Unzer-
s törbarke i t« b e a n t w o r t e n , und ebenfa l l s aus der Perspek t ive des Todes . Und 
zur selben Zeit schrieb der j unge Georg von Lukács seine A b h a n d l u n g »Die 
Seele und die Formen«, die ebenfal ls das Exper imen t i e ren mit d e m Tod, das 
P r i m a t der K u n s t der Wirkl ichkei t gegenüber v e r k ü n d e t , als Essay i s t die Gren-
zen der L i t e r a tu r u n d der Wissenschaf t verwischt und Dosto jewski ebenso über 
Tolstoi stell t , wie Béla Balázs Mozar t im Vergleich zum »transzendenten« 
Schube r t als »nur ein Märchen« a b t u t . 
Beide waren also Ver t re te r der Vorkr iegsmonarchie , aber beide überwan-
den die Krise spä t e r in ihrer E n t w i c k l u n g und f a n d e n den fes ten B o d e n beim 
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eigenen Volk u n d in der marx is t i schen W e l t a n s c h a u u n g des Pro le ta r ia t s . G a n z 
analog d a m i t ist der Weg der Kr i senüberwindung , den wi r bei Béla B a r t ó k 
bewundern können (um ein Beispiel auch aus der Welt der Mus ik zu e rwähnen) . 
I n der modernen Musik i m m e r die Wirkl ichkei t vor Augen h a l t e n d fand a u c h 
er den Weg zum Volk. Gerade dar in un te r sche ide t er sich v o n Schönberg, ü b e r 
den einer seiner Kr i t ike r b e h a u p t e t , er sei Revo lu t ionä r geworden , um konse r -
v a t i v bleiben zu können . . . 
e) U n d es gibt schließlich in Unga rn eine l i terar ische Beziehung de r 
»Nachlassenschaft« der Monarchie , die bis in die Gegenwar t wirksam b l i eb , 
aber im Ausland n u r wenig b e k a n n t ist. W i r haben in de r jüngeren sch r i f t -
stellerischen Genera t ion (heu te e twa 50 J a h r e alt) zwei R o m a n c i e r , die b e i d e 
dem prous t schen Beispiel fo lgend , Meister des Suchens n a c h ve r schwundenen 
Zeiten sind. Das Nachwehen des die Monarchie for t re ißenden S turmes e r re ich te 
sie noch in ihrer K indhe i t , u n d so wurden sie Spezialisten de r Vergängl ichkei t . 
Die ungar ische Gesel lschaft j edoch , in der sie aufwuchsen , w a r nicht m e h r a n 
die vers inkende W e l t geke t t e t , sie t rug höchs t ens noch die S p u r e n der e inmal i -
gen Fesseln. Diese Spuren ve r fe ine rn sich a b e r schon zu E r inne rungen , f ü r den 
Schrif ts tel ler b e d e u t e n sie n u r das Schicksal v o n Gestern u n d sie vermögen n i c h t 
mehr seine Pe r spek t ive e inzuengen, sie l iefern i hm nur T h e m e n , die t ro tz a l ler 
Melancholie eine menschl iche Perspekt ive in die Zukunf t zu lassen . Es h a n d e l t 
sich hier u m die R o m a n e »Geständnis und Abschied« von P á l Granasztói u n d 
»Schule an der Grenze« von Géza Ottlik. D e r letztere ist e ine wahre Para l l e le 
zu Robe r t Musils »Törless«, ohne daß der Ver fasser das W e r k des österreichi-
schen Schrif ts te l lers h ä t t e lesen können. 
Beide ungar i schen R o m a n e wären a b e r ohne das Oeuvre von G y u l a 
K r ú d y , dem bes ten ungar i schen Kenner der Monarchie u n d e n k b a r . Sollte ein-
mal eine vergle ichende Li te ra turgeschich te de r Monarchie geschrieben w e r d e n , 
so wäre eine vergle ichende Ana lyse der W e r k e des Wiener Musil, des P r a g e r 
K a f k a und des B u d a p e s t e r K r u d y eine bene idenswer te wissenschaf t l iche u n d 
philosophische Aufgabe . A u c h K r ú d y ist Spezial ist fü r Vergängl ichkei t u n d 
Dahinschwinden , ein n a r r a t o r temporis ac t i , seine Werke wimmeln von e n t -
schwundenen F iguren en t schwundener Zei ten , doch ha t all dies bei ihm e inen 
verschönernden , k a t h a r t i s c h e n Charakter . E r schloß sich nämlich so lchen 
realist ischen Trad i t ionen der na t iona len L i t e r a t u r an, die ihn v o r den e x t r e m e n 
irrealen, perspekt iv losen Pos i t ionen des Idyl l i schen oder des Tragischen w a h r -
t en . Seine Werke sind sozusagen u n ü b e r t r a g b a r in f remde Sprachen , m a n h ä l t 
ihn fü r einen der »ungarischsten« Schri f ts te l ler . Auch f ü r seine Werke is t die 
Ver f lech tung von Wirkl ichkei t u n d T r a u m h a f t i g k e i t kennze ichnend , aber dies 
h a t bei ihm keinerlei »Kafkaisches«, denn er ü b e r t r i t t nie die Grenzen der Poes ie 
u m einer morb iden Angst zu verfal len. Sein H a u p t w e r k — auf dessen Bespre -
chung hier leider n ich t meh r eingegangen w e r d e n kann — »Aus meiner sel igen 
Jungherrenzei t« ist die Geschichte eines e inzigen N a c h m i t t a g s ; der S c h a u p l a t z 
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' i s t eine k le ine Schenke in der B u d a p e s t e r Theres iens tad t , die den N a m e n 
»Zur S t ad t Wien« t rägt , u n d davon b e k a n n t ist , daß im ganzen Lande n u r hier 
»Schwechater Lager-Bier« ausgeschenkt w i r d ; die He lden sind Kle inbürger der 
The res i ens t ad t , denen mi t de r h e r a n n a h e n d e n A b e n d d ä m m e r u n g i m m e r son-
derbarere Sachen passieren. W i r erfahren a b e r nicht, oh d a s nur eine Fo lge des 
Bierdusels sei. Am H ö h e p u n k t der S t i m m u n g erscheint s a m t Gefolge e in ge-
heimnisvoller Ausländer , e in wirklicher österreichischer Erzherzog. AU dies pas-
siert am l e t z t e n N a c h m i t t a g der Schenke »Zur Stadt Wien« (im J a h r e 1926); 
der letzte N a c h m i t t a g ist a b e r nicht e twa a u f tragischer Weise der le tz te , als ob 
keine neue N a c h m i t t a g e i h m nachfolgen w ü r d e n , sondern n u r in dem besch ränk -
t en Sinne, d a ß die alten Wi r t s l eu t e ( H e r r Vájsz und seine Frau) sich zurück-
ziehen und i h r en Platz den J u n g e n e i n r ä u m e n , denen s c h o n gewiß ganz andere 
Sachen pass ie ren werden. D a s Leben ist T r a u m , aber es g e h t dennoch o h n e Un-
te rb rechung wei ter — so k ö n n t e man viel leicht die W e l t a n s c h a u u n g zusam-
menfassen, die der K u n s t Gyu la Krúdys , des besten K e n n e r s der zerfa l lenen 
Monarchie e n t s t r ö m t . 
* 
Auf G r u n d der h ier vorge t ragenen vergle ichenden kul turh is tor i schen 
Tatsachen u n d Z u s a m m e n h ä n g e sei mir e r l a u b t meinen Def in i t ionsversuch in 
bezug auf die le tz ten zwei Per ioden des ku l ture l len Lebens der Monarchie kurz 
zusammenzufassen . Infolge der E r s c h ü t t e r u n g und des da rauf fo lgenden Zu-
sammens tu rze s der Öster re ich isch-Ungar ischen Monarchie , als einer w i r t s c h a f t -
l ich-poli t ischen Basis, ge r ie t auch der d a r a u f r u h e n d e kulturelle Ü b e r b a u 
zuerst in K r i s e , dann in d e n Zus tand der e x t r e m e n I r r e a l i t ä t , wie das be i e inem 
Überbau, de r seines F u n d a m e n t s ver lus t ig ging, gese tzmäßig ist; d a m i t lassen 
sich die o f t seltenen ku l tu rh i s to r i schen Ersche inungen erklären, die aber 
zwangsläuf ig in jeder ähn l i chen Si tuat ion au f t r e t en m ü s s e n , immer w e n n eine 
Großmach t in Wirkl ichkei t aufgehört h a t eine G r o ß m a c h t zu sein, a b e r im 
Bewußtsein der Menschen die gewohnten , alten Gedanken fo rmen auf kurze 
oder längere Zeit noch wei ter leben. 
Последствия для истории культуры крушения Австро-Венгерской 
Монархии 
Л. МАТРАИ 
( Р е з ю м е ) 
Обозрение в плане историографии монографий по истории Монархии убедит нас 
в том, что объективные исторические взаимосвязи могут познаваться лишь посредственно, 
после сопоставления позиций авторов в области мировоззрения. Такое сопоставление в то 
ж е время с л у ж и т более ясному и точному определению идеологический позиции отдель-
ных авторов. Т е м более следует подчеркнуть такое положение, ибо это облегчит иссле-
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довать общую культуру народов, проживавших в бывшей Монархии. Эта общая культура 
строилась на экономической и политической базе «Гезамтмонархи» притом в такой мере, 
в какой ее делали возможной и необходимой совместные переживания и совместный 
опыт. Эта культура, однако, характеризуется также особенными, индивидуальными 
стремлениями различных народов, чем и нарушается ее в самом деле общий характер. 
Немецкий к. унд к. язык сделал возможным общение меж собой различных народов, был 
пригоден для познавания международных научных достижений, но не мог служить в 
качестве литературного языка. С другой стороны, этот язык функционировал в к. унд к. 
армии в качестве смирительной рубашки и таким образом сыграл роль не только в раз-
вязывании и потере войны, но также и в крушении Монархии. Кризис и крушение могут 
бить хорошо документированы примерами из области истории литературы. 
Триализм, неосуществимый в государственно-правовом отношении с участием Вены, 
Будапешта и Праги, был создан в духовной области. Общая черта произведений Гофман-
сталя, Рилке и Франца Кафка, это проблема одиночества, отчуждения, смерти. В их 
произведениях, как и у Пруста и Джойса, проявляется общая линия в истории культуры 
упадка буржуазии, но у них она органически связана скризисомМонархии. Гофмансталь 
реагирует на кризис в конечном счетб позитивно, принимая действительность, Рилке же , 
отвергая действительность, является непосредственным предшественником Ф. Кафка. 
Так становится Гофмансталь поэтом Австрии, а Рилке — поэтом Монархии. Их творче-
ский кризис исторически является детерминированным, предвещением в то же время 
общественного кризиса конца X I X — начала X X веков и угрожающе приближающейся 
мировой войны. 
Та потеря действительности, столь характерная для творчества Кафка, Музиля, 
Германа Броха, также имеет место и в венской научной жизни, в философии всемирно-
известного физика, Эрнста Маха, или в теории лимитированного дохода Бэм-Баверка, 
в которой объективная способность труда, создающая новую ценность, переправляется 
на плоскость субъективной оценки релятивизма. Сравнительные данные также все до-
казывают, что обшей причиной всех этих близких друг к другу явлений является посте-
пенное суживание будущности Монархии, вытекающая из этого потеря перспектива и 
крайнее проявление последней — потеря чувства действительности. Не находим этих 
явлений у народов Монархии — у чехов, венгров —, у которых крушение этого общества 
означало достижение национальной независимости. Таким образом возникают такие 
замечательные сплавы элементов прошлого монархического и будущего народно-нацио-
нального начал, как Инфантерист Швейк Хашека. 
В Венгрии многовековые традиции, борьба за национальную независимость у ж е 
заранее определили, чтобы принять из Вены исключительно то, что безусловно хорошо. 
Речь идет прежде всего об идеях буржуазного радикализма, которые сыграли здесь более 
значительную роль в историческом развитии, нежели в Австрии, и которые - начиная 
от Эндре Ади и через Эрвина Сабо до Оскара Яси и Михайя Каройи отправили немало 
прогрессивных мыслителей по пути, ведущим к демократии. В то же время существуют 
представители и т. н. «Винер Декаденц» среди венгерской интеллигенции, так например 
Бела Балаж и Дьердь Лукач, которые, однако, в силу исторического развития перера-
стают данное направление, дойдя до марксистского мировоззрения пролетариата. Анало-
гичным является путь и Бартока, который находит дорогу к народу не отрицанием кри-
зиса, а в современной музыке, выражающей этот кризис. 
Наконец, существует такое литературное отношение в венгерском «наследии» 
Монархии, которое доходит вплоть до наших дней. Речь идет в первую очередь о произ-
ведениях Пала Гранастои «Признания и прощение» и Гезы Оттлик «Школа на границе». 
Для обоих писателен Монархия у ж е лишь прошлое, не судьба, а лишь тема. Эти романы, 
однако, немыслимы без произведений Дьюлы Круди, наилучшего знатока Монархии. 
Он также является специалистом смерти и тления, но связанный с реалистическими тра-
дициями национальной литературы, оберегавшими его от позиции бесперспективности. 
В заключение можно сказать, что с кризисом, а затем и крушением экономического-
политического базиса Монархии оказалась в кризисе также и их культурная над-
стройка и этим и объясняется те довольно редкие явления истории культуры, которые 
закономерно наступают во всех аналогичных ситуациях, а именно — когда держава пере 
стает быть державой, но в сознании ее жителей еще продолжают существовать привыч 
ные старые формы мышления. 
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Probleme der Betriebsgeschichtsforschung 
Von 
t 
P . H A N Á K 
Diese Studie h a t sich nicht die lückenlose Besprechung u n d Würd igung 
de r ungarischen be t r iebsgeschicht l ichen Li te ra tu r z u m Ziel ges teckt . 1 Sie s t reb t 
in ers ter Linie n ich t eine S u m m i e r u n g der bisherigen Ergebnisse an , sondern will 
die im Laufe der F o r s c h u n g und Bea rbe i tung a u f g e t a u c h t e n methodologischen 
F r a g e n , die v e r w e r t b a r e n und die u n f r u c h t b a r e n Lösungen, mi t e inem allge-
meingül t igen A u s d r u c k : die »Probleme« skizzieren u n d veral lgemeinern. D a ß 
übe r die Probleme, Sorgen der Bet r iebsgeschichtschre ibung ü b e r h a u p t gespro-
chen werden k a n n , is t freilich n u r dadurch mögl ich, daß wir eine Betriebs-
geschichts forschung berei ts haben. Sie exist iert , ist zus tande gekommen , ist 
aufgewachsen , i rgendwo an der Per ipher ie , im S c h a t t e n der he rkömmlichen 
Geschichtsschre ibung, ein wenig u n b e t r e u t und — wie ein S t i e fk ind — sich 
selbst überlassen. D e r U m s t a n d abe r , daß sie auch sich selbst über lassen, ohne 
B e t r e u u n g aufgewachsen ist, beweis t , daß sie ihre E n t f a l t u n g e inem ta t säch-
lichen gesel lschaft l ichen Bedarf v e r d a n k t . Die bisher igen Ergebnisse berechti-
gen den Wunsch , die Betr iebsgeschichte unter den herkömmlichen Disziplinen 
der Geschichtsschre ibung zu legalisieren und j ene prinzipiellen u n d methodolo-
gischen Probleme zu ermessen, die dieser neue Zweig unserer Geschichtswissen-
scha f t stell t . 
Die Bet r iebsgeschich tsschre ibung begann sich in Ungarn ziemlich ver-
s p ä t e t , h in ter den entwickel ten kapi ta l i s t i schen L ä n d e r n und m e h r e r e n soziali-
s t ischen Ländern u m einige J a h r z e h n t e zurückgebl ieben, erst in den letzten 
zehn- fünfzehn J a h r e n zu entwickeln . Diese V e r s p ä t u n g k a n n teilweise auf 
ob j ek t ive Gründe , auf den re la t iven industr iel len R ü c k s t a n d U n g a r n s zurück-
g e f ü h r t werden. E s ist nur na tü r l i ch , daß sich das Interesse in den bedeu tend 
f r ü h e r und s t ä rke r entwickel ten Indus t r i e l ände rn der Vergangenhei t der im 
Wir t schaf t s l eben u n d in der Geschichte des Landes eine hervor ragende Rolle 
1
 Dieser neue Zweig der Geschichtsschreibung wird im Ausland auch Unternehmens-
und Unternehmungsgeschichte genannt. Ihr Gegenstand bi ldet auf jeden Fall ein weiteres 
Gebiet. Sie umfaßt außer den Fabriken und Betrieben auch die Geschichte v o n Kreditinstitu-
ten, Handels- , Verkehrs-, Versicherungs- und sonstigen Unternehmen. Da sich in Ungarn die 
Forschung in dieser B i c h t u n g noch nicht ausgedehnt hat , benutze ich in dieser Studie die 
Bezeichnung Betriebsgeschichte. 
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spielenden U n t e r n e h m e n s bzw. U n t e r n e h m e r zugewendet ha t . Die romant i schen 
A n f ä n g e der neuen G a t t u n g der Geschich tsschre ibung reichen in den Vereinig-
t e n S t a a t e n auf fas t ein J a h r h u n d e r t , in Deu t sch land auf das E n d e des vorigen 
J a h r h u n d e r t s zu rück . In unserem J a h r h u n d e r t k a m in den west l ichen Ländern 
eine bedeu tende , q u a n t i t a t i v geradezu ungemein gewichtige betr iebsgeschicht-
liche L i t e ra tu r zus tande . 2 Die Ersch l i eßung der Geschichte der F a b r i k e n und 
Be t r i ebe kann auch in den sozialist ischen Ländern auf eine Vergangenhe i t von 
m e h r e r e n J a h r z e h n t e n zurückbl icken , ihre ä l tes ten Trad i t ionen sind in der 
Sowje tun ion sowie in der Tschechoslowakei und in der Deutschen Demokra-
t i schen Republ ik zu f inden . Die Bet r iebsgeschichtsschre ibung h a t sich in der 
Sowje tun ion in den 1930er J a h r e n , n ich t unerhebl ich auf In sp i r a t ion seitens 
Gorkis , 3 in den übr igen b e n a c h b a r t e n Ländern nach 1945 en t fa l te t . 4 
I n der Bet r iebsgeschichtsschre ibung zeigen sich ebenso oder vielleicht in 
noch s t ä rke rem Maße die ideellen Di f fe renzen zwischen den einzelnen Richtun-
gen als in den sonst igen Zweigen der Geschichtsschreibung. Die amer ikanische 
Business History oder die deutsche Firmengeschichte stellen die Pe r son des kapi-
ta l i s t i schen U n t e r n e h m e r s — des Geschä f t smannes , des Neuerers u n d Organi-
sa to rs — in den Vorde rg rund u n d bewer t en die P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , die Füh-
r u n g s m e t h o d e n auf G r u n d ganz a n d e r e r volkswir tschaf t l icher Anschauungen 
als die marxis t i sche Geschichtsschre ibung, die ihr H a u p t a u g e n m e r k in erster 
Linie auf die Dars te l lung der Lage u n d der K ä m p f e der Arbe i t e r scha f t r ichtet . 
Von wissenschaf tsgeschicht l ichem Ges ich t spunk t aus können j e d o c h ähnliche 
Züge, genauer : ähnl iche En twick lungse t appen in der betr iebsgeschicht l ichen 
L i t e r a t u r der ve rgangenen J a h r z e h n t e beobach te t werden . 
2
 Über die Problematik der amerikanischen und der deutschen Unternehmungsgeschichte 
s. zur Orientierung N. S. B. GRAS: Are You Writing a Business History? Cambridge. 1944. — 
Boston. 1947. — F. REDLICH: Approaches to Business History. The Business History Review, 
Yol. 36. (1962). N. 1. — W. TREUE: A Journal for Company Histories and Entrepreneurial Bio-
graphy. The Business History Review, Vol. 31. (1957). N. 3. — F. REDLICH: Anfänge und Ent-
wicklung der Firmengeschichte und Unternehmerbiographie. Das deutsche Geschäftsleben in der 
Geschichtsschreibung. Tradition, 1959. Beiheft 1. — A. CHABERT: De quelques tendances récentes 
de l'histoire économique américaine: les »Business and Entrepreneurship Histories«. Revue d'His-
toire Economique et Sociale, Yol. 32. (1954). N. 2. — Daten über die quantitative »Massen-
produktion« in: H. CORSTEN: Hundert Jahre deutscher Wirtschaft in Fest- und Denkschriften. 
Historische Zeitschrift, 1939, S. 199. — H. RADANT: Zur Gestaltung der Betriebsgeschichte. 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, Teil I. Berlin. 1964, S. 41. — Detaillierte Bibliographie 
in: M. L. DANIELS: Studies in Entreprise. Harvard Univ., Boston, 1957. 
3
 Л. С. РОГАЧЕВСКАЯ: Некоторые итоги изучения истории фабрик и заводов. 
Вопросы Истории. 1963. N. 3. — Л. С. РОГАЧЕВСКАЯ: История фабрик и заводов: итоги 
и проблемы исследования. Вопросы Истории. 1967. N. 8. 
4
 В. LEHÁR—M. MYSKA: The study of the History of Industrial Entreprise in Czecho-
slovakia since 1945. The Business History Review, Vol. 40 [1966]. N . 3. — B. L E H Á R — M . 
MYSKA: A vállalattörténeti kutatások jelenlegi helyzete, eredményei és távlatai. Referátum az 1966 
decemberi prágai vállalattörténeti konferencián [Derzeitige Lage, Ergebnisse und Perspektiven 
der Forschungen in der Unternehmengeschichte. Referat an der Konferenz zur Unternehmungs-
geschichte in Prag, im Dezember 1966.] — H. R A D A N T : Der Stand der Geschichte der Fabriken 
und Werke in der Deutschen Demokratischen Republik. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 
1960. Teil II, S. 154. —• H. RADANT: Wie schreiben wir Betriebsgeschichte. Berlin 1963. S. auch: 
Л . С. РОГАЧЕВСКАЯ: а. а. О., Вопросы Истории, 1967. N. 8. 
Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Probleme der Betriebsgeschichtsforschung 341 
I n die Anfangszei t bzw. auf die u n t e r s t e Stufe k ö n n e n die Rek lamebro -
schüren , die Jub i l äums-Fes t sch r i f t en , die Biographien v o n U n t e r n e h m e r n ge-
stell t werden , in denen der Ton roman t i sche r Lek tü re oder des feierl ichen Ge-
dächtnisses , die W ü r d i g u n g oder das Rek lamemachen , also direkte P r o p a g a n d a 
vorherrschen. 5 Auf m i t t l e r e m Niveau s tehen jene Arbe i t en , die die Ergebnisse 
und Mißerfolge der Geschäf tspol i t ik , die Methoden der Be t r i ebs füh rung , Orga-
nis ierung und Kontro l le analysieren, also Lehren zu l iefern wünschen, die auch 
in der P rax i s ve rwer tba r sind.0 Die auf höherer wissenschaf t l icher S tufe s tehen-
den Arbe i ten sind d u r c h Un te r suchung der al lgemeinen wir t schaf t sgeschich t -
lichen Z u s a m m e n h ä n g e , der Beziehungen zur geographischen Umgebung , zur 
größeren wir t schaf t l ichen Einhe i t , zur Gesellschaft charak te r i s ie r t . Von der 
s t a rk angewachsenen P r o d u k t i o n des Wes tens h a t nu r ein relat iv kle iner Teil 
dieses Niveau erreicht . Hier k a n n neben einigen neueren amer ikanischen , engli-
schen u n d hol ländischen Monographien die R ich tung der f ranzösischen Histoire 
des Entreprises a n g e f ü h r t werden, die das U n t e r n e h m e n als organische E inhe i t 
der W i r t s c h a f t b e t r a c h t e t und seine Geschichte in der Wechse lwirkung der 
Wi r t scha f t s - , Sozial- u n d poli t ischen Geschichte dars te l l t . 7 
Die marxis t ische Betr iebsgeschichtsschre ibung h a t — t ro tz t ie fgre i fender 
Untersch iede in A n s c h a u u n g u n d I n h a l t — ähnliche En twick lungss tu fen durch-
g e m a c h t . Anfangs w a r e n die Gedenkschr i f t en , R e p o r t a g e n , Jub i l äums-Fes t -
schr i f t en überwiegend, in denen die technische Beschre ibung und haup t säch l i ch 
die W ü r d i g u n g der Arbe i t e rbewegung dominier ten . In d e m Maße, als die ver-
s t aa t l i ch ten Betr iebe e r s t a rk t en und ihre Haup t so rge die Förde rung der Pro-
d u k t i o n geworden war , en t fa l t e t e sich das Interesse des neuen f ü h r e n d e n Kol-
lekt ivs auch der Vergangenhe i t zu. In der ßet r iebsgeschichtssc l i re ibung fiel der 
Wir t schaf t sgesch ich te , der U n t e r s u c h u n g der v e r w e r t b a r e n E r f a h r u n g e n auf 
dem Gebie te der P r o d u k t i o n und der Organisat ion eine größere Rolle zu. Auf 
diesem Wege gelang sie auf jenes höhere wissenschaf t l iche Niveau, auf welchem 
der Be t r i eb als komplexe sozialökonomische Er sche inung aufge faß t wird , 
eine Geschichte vielseit ig, mit dem Anspruch auf Vol ls tändigkei t , auf dem 
Wege der Zusammena rbe i t der Ver t re t e r mehrerer Wissenschaf tszweige ange-
n ä h e r t wird . Die Ergebnisse dieser neuen E t a p p e w u r d e n von der im D e z e m b e r 
1966 in P rag abgeha l tenen in te rna t iona len Konferenz übe r Fragen der Bet r iebs-
5
 W. TREUE: Firmengeschichte. Historische Zeitschrift, 1951. N. 3, S. 535. 
6
 N. S. B. GRAS: а. а. O., S. 5—6. — R. LARSON: Casebook in American Business History. 
Guide to the Business History. 1939, S. 36. — Gras hält die unmittelbare praktische Nutzbar-
keit der Business History für sehr bedeutend. Er meint: »if British business firms and com-
panies had written their histories and allowed scholars, journalists and politicians to learn what 
private business really involved, British history of the period following the second world war 
would have been somewhat different«. Zitiert in: W. TREUE: Firmengeschichte. Historische 
Zeitschrift, 1951, N. 3, S. 542. 
7
 Über die französische Richtung und über die ganze bürgerliche unternehmungsge-
schichtliche Literatur bietet eine fachgemäße Orientierung B. LEHÁR—M. MYSKA: Referat: 
A vállalattörténeti kutatások jelenlegi helyzete, eredményei és távlatai, vgl. Anm. 3. 
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geschichte s u m m i e r t bzw. die prinzipiellen und methodologischen Fragen der 
Bet r iebsgeschich te besprochen. 8 
* 
In Unga rn ist die Bet r iebsgeschichtsschre ibung — wie bere i t s e rwähn t — 
eine junge Diszipl in. Der s p ä t e Beginn s t a n d gewiß mit der industr iel len Zu-
rückgebl iebenhe i t des Landes , d e m Konse rva t iv i smus der seinerzeit f üh renden 
Schichten und der auch d a r a u s folgenden f a s t ungete i l ten Hegemonie der poli-
t i schen Geschichte im Z u s a m m e n h a n g . Die bürgerl iche Geschichtsschre ibung 
zeigte nur wenig Interesse f ü r die Neuzeit , die Epoche des Kap i t a l i smus , noch 
weniger für die Wir t schaf t sgesch ich te und das wenigste f ü r die Lage, die Be-
wegung der Arbei terklasse . I n Ungarn gab es auch u n t e r den Kapi ta l i s ten 
k a u m solche m o d e r n denkende Männer , die e r k a n n t h ä t t e n , d a ß die von ihnen 
inspir ier te Betr iebsgeschichte sich nicht nu r zur Fes t igung des gu ten Rufes der 
F i r m a , zur R e k l a m e ihrer P r o d u k t e , sondern auch zur Bee inf lussung des Be-
wußtse ins der Arbe i t e r und Anges te l l ten e ignet . Es ist geradezu über raschend , 
welch geringes In teresse die ungar i schen Kap i t a l i s t en — die übr igens fü r polit i-
sche und Reklamezwecke re ichl iche S u m m e n ve rausgab ten — der Business 
Hi s to ry , der K u n s t g a t t u n g de r Unternehmerbiograpl i ie en tgegengebrach t ha-
b e n . Die Gründe f ü r dieses Zurückhie iben werden durch his tor iographische Stu-
d ien gewiß gründl icher aufgeschlossen werden . Ta tsache ist j edoch, daß v o r 
1945 — auch die Geschichte de r Indust r iezweige und Indus t r i egeb ie te in Be-
t r a c h t gezogen — kaum zwei D u t z e n d solcher Arbei ten erschienen sind, die 
H ä l f t e davon i m Zeitalter des Dual ismus, hauptsäch l ich W e r k e von ku l tu r -
geschicht l ichem Interesse oder d ruck technische Arbei ten. D a n e b e n erschienen 
in der Zeit zwischen den be iden Weltkr iegen auch Arbei ten über drei Text i l -
f a b r i k e n und den Bergbau.9 I m ganzen g e n o m m e n ha t die bürgerl iche Gc-
8
 Über die Konferenz berichtet Л . С. РОГАЧЕВСКАЯ а. а. О. Вопросы Истории, 1967. 
N. 8, S. 155—156. Eine kurze Besprechung findet man in M. II.: Történész vándorgyűlés az 
üzemtörténet kérdéseiről [Wanderversammlung der Historiker über Fragen der Betriebsge-
schichte]. Párttörténeti Közlemények, 1967. N. 2, S. 196. 
9
 BAKÓ, IMRE: A magyar állami »Országos Fegyvergyár« működése 1848—49-ben [Tätig-
ket der ungarischen staatliehen »Landes-Waffenfabrik« in den Jahren 1848—49]. 1942, 127 S. 
2 Taf. — BALLAGI, ALADÁR: A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472—1877 [Geschicht-
liche Entwicklung des ungarischen "Buchdrucks 1 4 7 2 - 1877]. Budapest 1878, 248 S. — BÁN, 
IMRE: A brennbergi kőszénbányászat története 1759-től 1792-ig [Geschichte des Steinkohlenberg-
baus in Brennberg 1759—1792]. Budapest 1936, 31 S. (Sonderdruck aus Bányászati és Kohá-
szati Lapok, 1936, N. 4—7.) — BEVILAQUA-BORSODI, BÉLA: A magyar serfőzés története [Ge-
schichte der ungarischen Bierbrauerei]. Bd. 1—2. Budapest 1931. — В о т , MELITTA: A Valero 
selyemgyár. Az első pesti gyár története [Die Seidenfabrik Valero. Geschichte der ersten Fabrik 
in Pest). Budapest 1941, 79 S., 11 Taf. — CSŰRÖS, FERENC: A debreceni városi nyomda története 
[Geschichte der städtischen Druckerei von Debrezin]. Debrecen (1913), 504 S. — EBLE, 
GÁBOR: Egy magyar nyomda a XVIII. században [Eine ungarische Druckerei im 18. Jahr-
hundert], Budapest 1891, 99 S. — FERENCZI, ZOLTÁN: A kolozsvári nyomdászat története 
[Geschichte der Buchdruckerei in Klausenburg]. Kolozsvár 1896, VIII, 118 S. — GÁRDONYI, 
ALBERT: Magyarországi könyvnyomdászat és könyvkereskedelem a 18. században, különös tekin-
tettel Budára és Pestre [Buchdruck und Buchhandel in Ungarn im 18. Jahrhundert, mit beson-
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schichtsschreibung n i c h t mehr als v ier - fünf wissenschaf t l ich wertvolle , t a t s ä c h -
liche Bet r iebsgeschichten he rvorgebrach t . 
I n dieser H ins i ch t ist auch in dem auf den zweiten Wel tkr ieg fo lgenden 
J a h r z e h n t keine W e n d u n g e inget re ten . Dies k a n n o f fenbar d a m i t e rk lä r t wer-
den, d a ß die sich e n t f a l t e n d e marxis t i sche Geschichtsschre ibung vorers t wich-
t igere Aufgaben zu lösen ha t te . Frei l ich war das auch in den b e n a c h b a r t e n so-
zialist ischen Lände rn der Fall, doch setzte hei ihnen die Betr iebsgeschichts-
schre ibung rascher, auf brei terer Grundlage , organis ier ter , m i t größerer Unte r -
s t ü t z u n g ein. Wir d ü r f t e n uns wohl k a u m irren, wenn wir den Grund f ü r dieses 
Zurückble iben im Mangel an T r a d i t i o n , bzw. auf der ande ren Seite im Wei ter -
leben der Tradi t ion , in der u n v e r ä n d e r t s t a rken Eins te l lung fü r poli t ische Ge-
schichte suchen. Wie d e m auch sei, die Zahl der in den ve rgangenen zwei J a h r -
zehn ten erschienenen betr iebsgeschicht l ichen Monograph ien , Einzels tudien , 
Broschüren be t räg t — ebenfalls die Arbei ten über Indus t r iezweige u n d der 
Geschichte der Techn ik mi te ingerechnet — k a u m h u n d e r t . Von diesen können 
e twa 30 — 35 als die ganze Geschichte einzelner Bet r iebe dars te l lende Ausgabe 
oder eine wesentl iche Deta i l f rage f achgemäß erschl ießende wissenschaft l iche 
S tud ien be t r ach te t werden . Bezüglich der Wicht igke i t des Themas ist diese 
Ausbeu te vielleicht ger ing, in bezug auf den Aufschwung , das ans te igende wis-
senschaf t l iche Niveau aber schon beach tenswer t . 
derer Rücksicht auf Ofen und Pest]. Budapest 1917, 61 S. — GYÁRFÁS, TIHAMÉR: A brassói 
ötvösség történele [Geschichte der Goldschmiedekunst in Kronstadt]. Brassó 1912, 326 S., 13 
Taf. (Művelődéstörténeti monográfiák. Bd. 1.) — HARASZTI, KÁROLY: I. Landerer Lajos könyv-
nyomdász és Heckenast Gusztáv könyvárus czég társulásának története. II. Lampel Róbert czég 
megalapítása. III. A Traltner és Landerer nyomdászcsaládok vállalatainak története [I. Geschichte 
der Assoziierung der Buchdruckerfirma L. Landerer und der Buchhandlungsfirma G. Hecke-
nast; II. Gründung der Firma R. Lampel; III . Beschreibung der Unternehmungen der Buch-
druckerfamilien Trattner und Landerer]. Budapest 1913, 46 S. — KÁLLAI, LÁSZLÓ: A 150 éves 
Goldberger gyár. 1784—1934 [Die 150jährige Fabrik Goldberger. 1784—1934]. Budapest 1935, 
186 S. — KÓSA, JÁNOS: A budapesti selyemipar kialakulása [Die Entstehung der Budapester 
Seidenindustrie]. Budapest 1939, 54 S. (Sonderdruck aus dem 9. Jg. der Jahrbücher der Kle-
belsberg Kuno Magyar Történetkutató Intézet) . — LATINAK, GYULA: A vajdahunyadi magy(ar) 
kir(ályi) vasgyár és tartozékai [Die königl. ung. Eisenfabrik von Eisenmarkt und ihre Beiwerke], 
Budapest 1906, 151 S., 7 Taf. — NÓVÁK, LÁSZLÓ: Nyomdászatunk 500 esztendeje. Emlékkönyv 
a könyvnyomtatás feltalálásának félezeréves jubileumára. Szerk. — [500 Jahre Buchdruck in 
Ungarn. Gedenkbuch aus Anlaß des 500jährigen Jubiläums der Erfindung des Buchdrucks. 
Red. —] . Budapest, A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egy. [1940], 160 S., 1 Taf. 
— PÁSZTOR, LAJOS, BIHARI: A deésaknai sóbányák története és a Józsefbánya jelenlegi pusztulása 
[Geschichte der Salzbergwerke von Désakna und der derzeitige Verfall der Józsefbánya]. 
Budapest 1888, 39 S. — PÉCH, ANTAL: A selmeczi bányavállalatok története. 1. köt. 1650-ig 
[Geschichte der Bergwerkunternehmen von Schemnitz. Bd. 1 bis zum Jahre 1650]. Selmecz-
bánya 1884, 560 S., 3 Taf. — PÉCH, ANTAL: Alsó-M agyarország bány a mív elesének története 
[Geschichte des Bergbaus in Niederungarn]. Bd. 1—2. Mi T. Akad., Budapest 1884—1887. — 
REMÉNYI, VIKTOR: Brennbergbánya története 1759—1933 [Geschichte von Brennberg]. Zusam-
mengest. von —. Brennbergbánya, Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt. 1935, 47 S., 
8 Taf. SZTUDINKA, FERENC: A gácsi posztógyár története [Geschichte der Tuchfabrik von 
Gács], Budapest 1905, 48 S. — WIENER, MOSZKÓ: A magyar cukoripar fejlődése. Adalék a 
mezőgazdasági ipar múltja, jelene és jövőjéhez [Die Entwicklung der ungarischen Zuckerindu-
strie. Beitrag zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der landwirtschaftlichen Industrie]. 
Bd. 1 — 2. Budapest 1902. 
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Die erste, erfolgreiche W e r k s t a t t ha t sich in einer P r o v i n z s t a d t , in Fünf -
k i r c h e n (Pécs), i m Wissenschaf t l i schen I n s t i t u t T r a n s d a n u b i e n s herausgebi ldet . 
H i e r schuf A. Babies als E rgebn i s einer a n d e r t h a l b J a h r z e h n t e umfassenden 
For schungsa rbe i t die vielseitige Bea rbe i tung des S te inkohlenbergbaus im Ge-
b i e t e des Fünfk i r chene r Gebirges (Mecsek). Seine Studien u n d beiden Monogra-
p h i e n 1 0 erschließen die Geschichte des Bergbaus zur Zeit des Feuda l i smus , der 
E n t w i c k l u n g der kapi ta l i s t i schen U n t e r n e h m u n g e n und , m i t besonderer Gründ-
l ichkei t , der Bewegungen der Bergarbe i t e r . L. Ruzsás h a t die Geschichte der 
w e l t b e r ü h m t e n Fün fk i r chene r ke ramischen F a b r i k der F i r m a Zsolnai bearbei-
t e t . Diese erste wirkl ich wissenschaf t l iche, als b a h n b r e c h e n d zu bezeichnende 
A r b e i t verbindet auf glückliche Ar t die Bet r iebsgeschichte mi t der Lokal-
geschichte , b e f a ß t sich e ingehend mi t der Famil ie , die den Bet r ieb gegründet 
h a t t e , mit den bedeu tenden techn ischen Neuerungen u n d den künst ler ischen 
Schöpfungen u n d analysier t a u c h methodologisch auf beach t enswer t e Weise 
die Herausb i ldung , die Zusammense t zung u n d die eigenart ige Lage der Arbei-
t e r s c h a f t bis z u m J a h r e 1945. N i c h t im R a h m e n dieses I n s t i t u t s , aber dortige 
F a c h m ä n n e r h a b e n die Geschichte zweier wei terer Fab r iken F ü n f k i r c h e n s , der 
Lede r f ab r ik u n d der Maschinenfabr ik Sopiana geschrieben. Die gemeinsame 
A r b e i t von J. Gulyás, M. Vörös, G. Tóth und Gy. Fodor beschre ib t e ingehend die 
A n f ä n g e der Leder indus t r ie , die Geschichte der Gerberzunf t und -Manufak-
t u r u n d widmet den Regeln der Jub i l äums-Fes t s ch r i f t en en t sp rechend große 
A u f m e r k s a m k e i t de r I l lus t r ie rung der auf die Vers taa t l i chung fo lgenden tech-
n i schen und sozialen Verhäl tnisse . Der von G. Kopasz redigier te B a n d zeichnet 
ü b e r die ein J a h r h u n d e r t u m f a s s e n d e En twick lung der Maschinenfabr ik So-
p i a n a ein zusammenhängende res , geschichtl icheres Bild, obzwar das ärmliche 
Quel lenmater ia l es nicht e rmögl ichte , sich in die Details meh r zu ver t ie fen . 
Die andere s tabi le Forschungszen t ra le der Betr iebsgeschichte bef indet 
s ich im Ungar ischen S taa t sa rch iv und im s täd t i schen Archiv von Budapes t . 
D a s aus K. Jenei, Z. Sárközi, G. Szilágyi bes tehende Kol lekt iv ha t , gemeinsam 
wie auch individuell , mehrere wer tvol le Arbe i ten geschaffen. Die Geschichte 
de r Landwir t schaf t l i chen Masch inenfabr ik von Wieselburg (Mosonmagyaró-
v á r ) 1 1 gehört ebenfa l l s zu den b a h n b r e c h e n d e n Arbei ten der ungar i schen wis-
senschaf t l ichen Bet r iebsgeschich tsschre ibung; ihre Solidi tät ist durch die fach-
ge rech t e Quel lenbehandlung, d u r c h die die e igenar t igen Bedingungen u n d En t -
w ick lung des ungar i schen l andwi r t scha f t l i chen Maschinenbaus analys ierenden 
wir t schaf t sgeschicht l ichen Teile u n d die sich mi t der Lage u n d den Bewegungen 
de r Arbei te rschaf t befassenden Abschn i t t e f u n d i e r t . Die Geschichte der Eisen-
gießere i Gáhor Ä r o n zeigt diese Tugenden auf noch höherem Niveau . Die mit 
h i s to r i sch-ana ly t i scher Methode ve r f aß t e Arbe i t zeigt die En twick lung der 
10
 Die genauen bibliographischen Daten der im weiteren erwähnten Arbeiten s. im 
Anhang . 
11
 Mitverfasser des Buches ist noch István Szigetvári. 
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F a b r i k von der p r imi t iven Kle inwerks t ä t t e bis z u m modernen Großbetr iebe in 
Wechse lwirkung der al lgemeinen politischen u n d der wi r t schaf t l ichen Ver-
häl tn isse . J. Szekeres und Á. Tóth schrieben die Geschichte einer selbständig ge-
wordenen Abte i lung der F i rma Ganz , einer E l ek t r i z i t ä t s f ab r ik . Die auf hohem 
N i v e a u s tehende Monographie schenkt der technischen En twick lung u n d 
der f achgemäßen Beschre ibung der diese E n t w i c k l u n g fö rde rnden Er f in -
d u n g e n , der Dars t e l lung der erfolgreichen G e s c h ä f t s g e b a r u n g des Un te rneh-
mens , der Lage u n d der Bewegungen der Arbe i t e r scha f t g roße A u f m e r k s a m -
ke i t . ./. Szekeres h a t außerdem in einer vorzügl ichen Studie die Geschichte des 
Sch i f fbaus in N e u p e s t (Újpes t ) v o n 1863 bis z u m E n d e des zwei ten Weltkr ieges 
bea rbe i t e t . 
Die Geschichte des nordungar i schen Indus t r iegebie tes h a t mehrere His to-
r ike r , Museologen, Ingenieure in Sa lgótar ján u n d Miskolc zu Forschungen an-
geregt . Durch ihre quel lenerschl ießende und -bewahrende T ä t i g k e i t wurde die 
mi t der Lokalgeschichte gepaar t e Bet r iebsgeschichtsschre ibung sehr erfolgreich 
wei terentwickel t . I h r e Tät igkei t u n d diese K u n s t a r t werden v o m S tud ienband 
»A sa lgó ta r ján i iparvidék« (Das Indus t r iegebie t v o n Sa lgó ta r j án ) repräsent ie r t . 
D e r Redak tor , A. Gajzágó, we i te r s J. Bajcsik, K. Bandur, P. Molnár, К. 
Jessze, T. Joó,A. Lizsnyánszky u n d andere A u t o r e n haben a u ß e r der Geschichte 
der haup t säch l i chs t en Betriebe dieses Indust r iegebie tes auch die geographisch-
geologischen Verhäl tn isse , die En twick lung des Verkehrsne tzes u n d der Kred i t -
organisa t ion in den Kreis ihrer Fo r schungsa rbe i t en einbezogen. 
Zur Ersch l i eßung des Indus t r iegebie tes v o n Nordunga rn haben mit wer t -
vol len Deta i l forschungen die S t u d i e n von A. Lehoczky über den Koh lenbergbau 
im K o m i t a t Borsod und die G r ü n d u n g des E isenwerkes von Ózd , die Übers ich t 
des aus I. Soós, Gy. Kiszely und T. Zádor b e s t ehenden Kol lek t ivs über die E n t -
wicklung des E i senhü t t enwesens in Diósgyőr u n d eine größere Studie Z. Bár-
czys über die B lechwarenfabr ik in Borsodnádasd heigetragen. Letztere s ind 
zwar ziemlich sk izzenhaf t , weil d a s bezügliche Quel lenmater ia l zu großem Teil 
ze r s tö r t wurde oder ver lorenging; doch mit Hi l fe des erhal ten gebliebenen Ma-
ter ia l s konnten wesentl iche Deta i l s über die Geschichte der Großbet r iebe dieses 
Indus t r iegebie tes rekons t ru ie r t werden. Die V e r b i n d u n g von Lokal- und Be-
tr iebsgeschichte h a t auch in a n d e r e n Gegenden eingewurzel te Trad i t ionen . Die 
Bea rbe i tung der Geschichte des Bergbaus in de r Umgebung von Ödenburg 
(Sopron) ist der j a h r z e h n t e l a n g e n Arbeit J. Fallers zu v e r d a n k e n . 
Neben diesen W e r k s t ä t t e n der sys temat i schen Arbeit a n der Betr iebs-
geschichte müssen auch einzelne »Exkursionen« von in anderen Themenkre i sen 
t ä t i g e n Forschern e rwähn t w e r d e n . Zu den e r s t en wissenschaft l ichen Bearbei-
t u n g e n gehört die Studie von J. Berläsz über das erste halbe J a h r h u n d e r t de r 
F a b r i k der F i r m a Ganz (1845 —1895). Dem Verfasser s tand bei Beginn seiner 
Forschungen noch das wertvolle Arch ivmater ia l der Fi rma zur Verfügung, das 
im zweiten Wel tk r i eg zu gu tem Teil vernichtet wurde . Dieses Quel lenmater ia l 
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dient als Grundlage zur R e k o n s t r u i e r u n g der Geschichte der G r ü n d u n g u n d des 
raschen Aufst iegs der e r s ten großen — w e l t b e r ü h m t gewordenen — Maschinen-
fabr ik Unga rns . Der Verfasser be faß t sich in erster Linie mi t dem Geheimnis des 
m ä r c h e n h a f t e n Aufstiegs dieser Fabr ik . Die Ursachen desselben sieht er in der 
F a c h k e n n t n i s des Gründer s und der f ü h r e n d e n Techn iker , in ihrer Organisa-
t ionsfäh igke i t , in ihren, sich den ungar ländischen Verhäl tn issen anpassenden , 
doch auch in W e l t m a ß s t a b ers t rangigen Erzeugnissen u n d in ihren technischen 
Neuerungen . Die Schlüsselfrage der e r s t en E t a p p e der I ndus t r i e en tw ick lung in 
U n g a r n e r f aß t e die S tud ie V. Sándors ü b e r die Herausb i ldung der Großmühlen-
indus t r ie von Rudapes t . Die vielseitige Studie ana lys ie r t von wir t schaf t sge-
schicht l ichem Ges ich t spunk t aus die Bedingungen der kap i ta l i s t i schen Umge-
s t a l t ung des Agrar landes U n g a r n , die in e rs te r Linie der Lebensmi t te l indus t r ie , 
besonders der Mühlenindus t r ie vo r t e i lha f t waren. In d iesem Zweige ist das an-
gehäu f t e Hande l skap i t a l a m erfolgreichsten zu Indus t r i ekap i t a l geworden . Die 
gründl iche Erschl ießung der Gründung , der E igen tumsverhä l tn i s se , der ge-
schäf t l ichen En twick lung der Großmüh len wird durch fachgemäße technikge-
schicht l iche Beschre ibung ergänzt u n d e rk lä r t . 
Die Geschichte eines anderen , auf eine große Vergangenhei t zurückbl ik-
kenden Industr iezweiges, der Pap ie r indus t r i e wurde v o n I. Bogdán geschrieben. 
Seine Monographie zeichnet sich in e rs te r Linie durch ihre technik- u n d techno-
logiegeschichtliche F a c h m ä ß i g k e i t u n d die Präzision der a n g e f ü h r t e n Daten 
aus . Die Arbei t be inha l te t — von der Epoche der k le inbet r iebl ichen Papier-
hers te l lung im R a h m e n der Zünf te , vom 16. J a h r h u n d e r t bis zur kapi ta l i s t i schen 
großbet r iebl ichen Pap ie r f ab r ika t ion , bis Ende des 19. J a h r h u n d e r t s die 
haup t säch l i chs t en D a t e n der in U n g a r n bes tandenen Kle inbe t r iebe und 
Fab r iken u n d auch eine ku rze Geschichte der wicht igeren. K. Benda u n d K. 
Irinyi h a b e n die Geschichte eines ebenfal ls auf eine große Vergangenhe i t zu-
rückb l i ckenden und auch von ku l tu rh i s to r i schem Ges ich t spunk t aus bedeu ten-
den Un te rnehmens , der Debreziner Buchdruckere i von der Zeit der Re fo rma-
t ion bis in unsere Tage aufgea rbe i t e t . Die A u f m e r k s a m k e i t der A u t o r e n er-
s t reck t sich in jedem Abschn i t t dieser v i e r h u n d e r t j ä h r i g e n L a u f b a h n auf die 
E igen tumsverhä l tn i s se , die S t r u k t u r , die Ausrüs tung , die technischen Bedin-
gungen u n d die Arbei tsverhäl tn isse der Druckerei , eine Analyse der d o r t her-
gestel l ten Bücher vom Ges ich t spunk t de r W e l t a n s c h a u u n g und der Ku l tu r -
geschichte aus, weiters auf die Verb re i tung und die Leser dieser B ü c h e r . 
E ine wertvolle S t u d i e n s a m m l u n g behande l t die Geschichte v o n Csepel, 
dieser Indus t r iekolonie in der U m g e b u n g von B u d a p e s t . Die Geschichte des 
g röß ten Eisen- und Meta l lwerks Csepels — und zugleich des ganzen L a n d e s — 
wurde von den he rvor ragenden Sachvers tänd igen der Wi r t scha f t sgesch ich te , I. 
Berend und Gy. Ránki au fgea rbe i t e t . Die Verfasser zeigen — in den G a n g der 
wi r t schaf t l i chen und pol i t i schen E n t w i c k l u n g des L a n d e s e ingebe t te t — die 
L a u f b a h n der Gründer , der Famil ie Weiss , die rapide Vergrößerung der Fabr ik , 
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die n e b e n den kapi ta l i s t i schen T u g e n d e n der E i g e n t ü m e r zu g u t e m Teil durch 
die K o n j u n k t u r in der Waf f en indus t r i e und die be iden Wel tkr iege begründe t 
war . Das e rha l t ene Quel lenmater ia l ges ta t te t n u r von den 1930er J a h r e n an 
eine detai l l ier tere Dars te l lung der Lage , der P r o d u k t i o n und der Ges ta l tung der 
wi r t schaf t l i chen Kennz i f f e rn der einzelnen Fabr ikse inhe i t en . V o m Gesichts-
p u n k t der F a c h g e m ä ß h e i t und der Tiefe der geschicht l ichen A n a l y s e aus ist be-
sonders die B e a r b e i t u n g der E p o c h e des zweiten Wel tkr iegs u n d j e n e r nach dem 
Kr ieg u n d nach der Ve r s t aa t l i chung hervorzuheben , die zu den besten Ab-
s c h n i t t e n der ganzen ungar ischen Bet r iebsgeschichte gehört . Diese Arbei t wird 
organisch durch die S tud ie von K. Jenei und M. Incze e rgänzt : d u r c h eine kurze , 
aber lückenfü l lende Z u s a m m e n f a s s u n g der Geschichte der ü b r i g e n Indus t r ie -
u n d H a n d e l s u n t e r n e h m e n von Csepel . Der Band behande l t in se inem größeren 
Teil das Leben, die Lage und die Bewegungen der Arbe i t e r scha f t von Csepel, 
die f ü r das ganze L a n d gewichtig waren. Die S tud i en von Z. Baksay und T. 
Drucker erschließen reiches Mate r ia l , viele, bis d a h i n u n b e k a n n t e Daten . 
Z u dieser Re ihe darf wohl o h n e Unbescheidenhei t auch die Monographie 
des Verfassers dieses Artikels ü b e r die Geschichte der F a b r i k »Ungarische 
Baumwol l indus t r i e« h inzugefügt werden . Das B u c h versucht , eine komplexe 
A u f f a s s u n g des Be t r i ebs zur G e l t u n g zu br ingen . Die Fab r ik wird als wir t -
schaf t l i che und soziale Einheit b e t r a c h t e t , ihre Geschichte als Geschichte eines 
in eine größere E i n h e i t e inge füg ten technisch-wir t schaf t l ichen Organismus 
u n d zugleich einer menschlichen Gemeinschaf t darges te l l t . 
Diese bei w e i t e m nicht vol l s tändige Lis te u n d die A r b e i t e n , die sie 
be inha l t e t , beweisen, daß die Bet r iebsgeschichte auch in U n g a r n heimisch ge-
w o r d e n ist . Und w e n n sie sich a u c h verspä te t e n t f a l t e t ha t t e , h a t sie doch in 
a n d e r t h a l b J a h r z e h n t e n den W e g von Einze ls tudien über die Arbei terbewe-
gung, von techn ischen Beschre ibungen und J u b i l ä u m s - D e n k s c h r i f t e n bis zu 
vielseit iger wissenschaft l icher B e a r b e i t u n g zurückgelegt . Die Bet r iebsgeschichte 
h a t n i ch t nur zur Ver t ie fung der Se lbs te rkenntn i s u n d zum Se lbs tbewußtse in 
einer engeren Be t r i ebsgemeinscha f t beigetragen, sondern auch dazu , daß un-
sere gesamte Geschich tsschre ibung konkre ter u n d exak te r geworden ist. Mit 
ihrer Hilfe sehen wir nun k larer die En twick lung einzelner Indus t r iezweige , 
nuanc i e r t e r jene der Arbei terk lasse u n d der Arbe i t e rbewegung , exak te r j ene 
der ungar i schen W i r t s c h a f t und T e c h n i k in den l e t z t en hunde r t J a h r e n . 
E s wäre aber v e r f r ü h t , sich auf die Ergebnisse berufend zu kons ta t i e ren , 
d a ß die ungar ische Bet r iebsgeschichtsschre ibung im Ganzen au f modernem 
wissenschaf t l i chem Niveau s tehe . W e n n wir die Basis und die Organisat ion 
der For schung sowohl im W e s t e n wie in den N a c h b a r l ä n d e r n be t r ach ten , 
is t es augenfäl l ig , welch geringe U n t e r s t ü t z u n g die ungar ische Betriebsge-
sch ich t s schre ibung von seiten de r s taat l ichen u n d gesel lschaft l ichen Organe, 
j a sogar von der Mehrheit de r Betr iebe e r h a l t e n ha t , wie akzidentel l . 
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of t ohne K o m p a ß die t a p f e r e n , un t e rnehmungs lu s t i gen Wissenschaf t le r daran-
gingen, diese u n b e k a n n t e n Gebiete der Vergangenhei t zu erforschen. Auch die 
ungar i schen Gesch ich t s ins t i tu te h a b e n n u r die ersten Schr i t t e zur Organis ierung 
u n d Koord in ie rung der p l anmäß igen Forschung ge tan . N u r wenig w u r d e getan, 
u m den isoliert, haup t säch l i ch in der P rov inz a rbe i t enden jungen Forsche rn den 
Weg zu weisen, sie zu bi lden. Besonders fehlen Z u s a m m e n f a s s u n g e n ü b e r Sinn, 
Möglichkei ten, Quel lenmater ia l , Techn ik der Betr iebsgeschichte u n d grundsä tz -
l ich-methodologische S tud ien , die den Gegens tand der Betr iebsgeschichte 
b e s t i m m e n und über ihre Bea rbe i t ung orientieren. D a s derzeitige N i v e a u und 
die in Unga rn erzielten Ergebnisse der Bet r iebsgeschichte ermögl ichen — und 
e r fordern auch — gewisse Vergleiche u n d Veral lgemeinerungen, w o z u wir im 
wei teren durch A n f ü h r u n g einiger methodologischer Probleme bei t ragen 
möch ten . 
* 
Die erste , sich von selbst e rgebende Frage ist , wie die Verfasser den Be-
t r i eb auffassen, wohin sie die Betr iebsgeschichte e in re ihen : im G r u n d e genom-
men in den Kreis der Geschichte der Technik, der Wir t schaf te - b z w . Sozial-
gescliichte oder der pol i t ischen Geschichte ? In dieser Beziehung geben die Ar-
be i ten keine e indeut ige A n t w o r t . Alle Var ia t ionen, Auf fassungen b z w . irgend-
welche K o m b i n a t i o n e n derselben k o m m e n vor. N a t ü r l i c h befassen sich alle 
Arbe i ten mi t F ragen der Technik , m i t den Geschä f t sve rb indungen und der 
Geschäf tspol i t ik , mi t den Gründe rn u n d den Verände rungen in den Eigentums-
verhä l tn issen , mit der Lage der Arbe i t e r schaf t , ihrer Organis ierung, ihren Be-
wegungen. Es wird also e r k a n n t , d a ß der Betr ieb gleichzeitig ein produzierender 
u n d sozialer Organismus ist , eine zweckmäßige Z u s a m m e n a r b e i t v o n Produk-
t ionsmi t t e l und p roduz ie rendem Menschen, von K a p i t a l und Arbe i t , d . h. eine 
komplexe soziale-ökonomische-technische Erscheinung. Die D e u t u n g der Wich-
t igkei t , der Rolle der einzelnen F a k t o r e n , die Herausb i ldung der zwischen ihnen 
bes tehenden Verhäl tn isse ist sehr verschieden. U n d die P ropo r t i onen sind 
hier wesent l ich: sie b e s t i m m e n den Charak te r und a u c h den Gegens tand der 
Arbe i t . 
In der Geschichte der Elekt romascl i inen- u n d Kabe l fab r ik spiel t die Ma-
schine, genauer gesagt »das P roduk t« die Haupt ro l le , ihre A n t r i e b s k r a f t ist der 
elektrische S t rom. I n s g e s a m t ein Zehnte l des fü r die Techn ikerausb i ldung ge-
wiß nütz l ichen Buches b e f a ß t sich mi t wi r t schaf t l i chen u n d pol i t i schen Fragen. 
Die a m E n d e der Arbe i t angeschlossene Skizze der pol i t ischen Geschichte be-
weist , daß die Verfasser den Betr ieh im wesent l ichen als einen produz ie renden 
A p p a r a t be t r ach t en , die wi r t schaf t l i chen und pol i t i schen Verhäl tn isse als die 
eigengesetzliche Bewegung von außen bee inf lussenden — meist s tö renden — 
F a k t o r , u n d den Menschen — wegen der Unvo l lkommenhe i t der Automat i s ie -
Acta Historica Acadcmiac Scientiarum Hungaricae ' 14, 1968 
Probleme der Betriebsgeschichtsforschung 349 
rung — als ein t e m p o r ä r notwendiges , akzessorisches Element . 1 2 Die zur 75jahr -
feier der G u m m i w a r e n f a b r i k in gefälliger, r ep rä sen t a t i ve r A u s f ü h r u n g erschie-
nene J u b i l ä u m s p u b l i k a t i o n zeigt f achmänn i sch die En twick lung des Materials , 
der technischen E in r i ch tung , der Technologie u n d der Geschäf tspol i t ik . A b e r 
die D a t e n , die nach Per ioden sich schemat isch wiederholenden Abschn i t t e f ü g e n 
sich so ane inander wie die Gummire i fen im L a g e r : in Reih u n d Glied neben-
und übere inander , auf Grund einer zweckmäßigen aber wil lkürl ichen Anord-
nung . Am E n d e der wi r t schaf t l i chen und technikgesch ich t l i chen Eber s i ch t 
(aber doch vor den »Fabr iksanekdoten«) ist ein Abschn i t t über die Arbei terbe-
wegung e ingefügt , der k a u m ein Zehnte l des B u c h e s ausmacht u n d der den Le-
ser n ich t davon übe rzeug t , daß die Arbe i t e r scha f t u n d ihre K ä m p f e auch orga-
nische Bes tandte i le des Betr iebes sind.1 3 In de r Geschichte de r Blechwaren-
fab r ik von Bor sodnádasd , einer Arbe i t , die auf b re i t e r geschichtl icher Grund-
lage und mi t großer technischer F a c h k e n n t n i s geschrieben w u r d e , spielt die 
Arbe i t e r schaf t auch zumeis t nur eine Sta t i s tenrol le . Manchmal erscheint sie in 
wer tvol len , aber his tor isch n ich t ve rwer te ten Namenverzeichnissen, Bei-
t r ägen , am E n d e des Buches in he i te ren Ep i soden , s t immungsvol len Er inne-
rungen. 1 4 
Auch entgegengesetz ter Auf fa s sung begegnen wir, haup t säch l i ch in an -
fängl ichen popular i s ie renden Broschüren . In diesen erscheint de r Betr ieb n u r 
als einer der Kr iegsschauplä tze des K la s senkampfes der Arbe i t e r schaf t . A u c h 
u n t e r den Bea rbe i tungen von wissenschaf t l i chem Wer t k o m m e n derar t ige 
Verschiebungen der P ropor t ionen vor . In der Geschichte de r H a u p t w e r k -
s t a t t Nord der Ungar ischen S t a a t s b a h n e n in Budapes t wi rd im wesent-
lichen die Geschichte der Bewegungen und der Organis ierung der E isenarbe i te r 
des Bet r iebs — stellenweise auch j e n e r der E i s e n b a h n e r des g a n z e n Landes — 
bearbe i t e t , die E n t w i c k l u n g des Betr iebes bzw. des Verkehrs geben eher den 
H i n t e r g r u n d des Klas senkampfes ab.1 5 Die vorzügl iche Arbei t über die Ge-
schichte des Koh lenbe rgbaus in K o m l ó befaßt sich zu fast 2/3 des Umfangs m i t 
der gründl ichen Bea rbe i t ung der Lage, der Organis ierung der Arbe i t e r scha f t , 
mi t der En twick lung von Komló zu einer sozialist ischen Stadt . Hingegen ist de r 
technikgeschicht l iche Teil w o r t k a r g und der wir t schaf tsgeschicht l iche Tei l 
ziemlich skizzenhaf t . 1 6 Die Arbei t über die Geschich te der Leder fabr ik v o n 
12
 A Villamosgép- és Kábelgyár 50 éve és szerepe a magyar villamosipar fejlődésében 1913— 
1963. Főszerk. Keller Ferenc s. a. r. Belohorszky Lajos [50 Jahre der Elektrizitäts- und Kabel-
fabrik und ihre Rolle in der Entwicklung der ungarischen Elektroindustrie 1913—1963]. 
Budapest 1963. 
13
 A Ruggyantaárugyár 75 éves története 1882—1957 [Die 75jährige Geschichte der 
G u m m i w a r e n f a b r i k 1 8 8 2 — 1 9 5 7 ] . V o n ANDRÁS SZÉKELY, M i t a r b e i t e r BÉLA KRISZTINKOVICH, 
F R A U L . B O D O N Y I , J Á N O S V A R G H A . B u d a p e s t 1 9 5 8 . 
14
 BÁRCZY, ZOLTÁN: Fejezetek a Borsodnádasdi Lemezgyár történetéből [Abschnitte aus 
der Geschichte der Blechwarenfabrik von Borsodnádasd]. Borsodnádasd 1960. 
15
 NAGY, ISTVÁN: Az Északi Főműhely története 1867—1945 [Geschichte der Haupt-
werkstatt Nord der Ungarischen Staatsbahnen 1867—1945]. Budapest 1954. 
10
 BAHICS, ANDRÁS: A komlói kőszénbányászai története [Geschichte des Kohlenbergbaus 
von Komló]. Pécs 1958. 
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Fünfk i r chen (Pécs) w i d m e t der Gesch ich te des Kleingewerbes zu r Zeit der 
Zünf te g roßen R a u m , de r Schlacht be i F ü n f k i r c h e n a m 15. J u n i 1849 — die 
gute 40 J a h r e vor der G r ü n d u n g der F a b r i k in de r Umgebung des späteren 
S tandor tes s t a t t f a n d — ein besonderes Kapi te l , die Dreivier tel der Geschichte 
der F a b r i k be t r agende »kapital is t ische Leder fabr ika t ion« wird j e d o c h überaus 
s t i e fmüt te r l i ch behande l t . 1 7 
Die überwiegend technikgeschicht l iche und haup tsäch l ich poli t isch-ge-
schichtl iche Auf fassung ist nicht t y p i s c h . Die Mehrzah l der Arbe i ten bef indet 
sich zwischen den be iden Ex t r emen u n d kombinier t die Bestandte i le der Be-
t r iebsgeschichte in besserem Verhäl tnis . Tro tzdem g ib t es kaum welche , die die 
sämtl ichen bi ldenden E l e m e n t e des B e t r i e b s als eines sozialen Produkt ionsorga-
nismus in ih re r ganzen Komplex i t ä t e r f a s sen und in i h r e m zeitweise sich ändern-
den Gewich t en t sp rechend aufarbe i ten würden . Diese Erscheinung m a c h t uns 
darauf a u f m e r k s a m , d a ß der Begriff »Betrieb«, seine sozialökonomische 
Funk t ion , u n d so auch der Gegens tand der Betriebsgeschicli te, n i c h t genau 
bes t immt s ind. 
Doch hande l t es s ich nicht nur d a r u m . Auch j e n e Arbei ten, die m e h r oder 
weniger b e w u ß t den komplexen C h a r a k t e r des Be t r i ebs erkennen, zeigen zu-
meist isol ier t , in, sich ü b e r große geschicht l iche Pe r ioden hinziehenden Längs-
schni t ten , in nebe inander gefügten, para l le len S tud ien die wir t schaf t l iche , die 
technische En twick lung , die Lage, die Bewegungen der Arbe i t e r schaf t . Oft 
k o m m t die Lösung vor , die die geschicht l iche Skizze der En twick lung der ma-
schinellen E in r i ch tung , de r technologischen Ver fahren , der Fab r ika t e , eventuell 
nur deren Prospek t , oder den obl igaten Abschni t t ü b e r die Organis ierung, die 
poli t ischen K ä m p f e quas i als Anhang a n s Ende des Buches verlegt . Die Mehr-
heit unsere r bisherigen Bearbe i tungen h a t nicht en t sp rechend in B e t r a c h t ge-
zogen, d a ß ein Betrieh n i ch t bloß ein a u s verschiedenen sozialökonomischen 
E lementen zusammengese tz t e r Organ i smus ist, sonde rn die organische Einheit 
sich gegenseitig voraussetzender und gegenseitig formierender Faktoren. Dieser 
ziemlich typ i sche Mangel macht wiederho l t darauf a u f m e r k s a m , d a ß der Be-
griff »Betrieb« eine organische Komplexität seiner sozia lökonomischen Be-
s tandtei le is t , und so n u n m e h r n icht n u r der Gegens tand , sondern auch die 
Methodologie der Betr iebsgeschichte n i c h t genau gek l ä r t ist. 
Bei Übers icht unse re r betr iebsgeschicht l ichen L i t e r a t u r kann zwei tens die 
Frage aufgeworfen werden , wie die A u t o r e n die V e r b i n d u n g zwischen Teil und 
Ganzem, zwischen dem Betr ieb und seiner U m g e b u n g bzw. dem Be t r i eb und 
dem Indus t r iezweig a u f g e f a ß t und b e a r b e i t e t h a b e n . Die meis ten Arbei ten 
tangieren die Geschichte der Umgehung , der S tad t , de r Gegend, in d e n Knoten-
punk ten die das ganze L a n d be t r e f f enden Ereignisse u n d jede gibt i rgendeinen 
Ausblick a u c h auf den Indus t r iezweig , auf die Indus t r i een twick lung . In der 
17
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Geschichte der Be t r i ebe in der P r o v i n z wird der Lokalgeschichte , de r Entwick-
lung der S t äd t e g rößerer Platz e i n g e r ä u m t , da j a a u c h die Betr iebe eine größere 
lokale wir tschaf t l ich-soziale B e d e u t u n g haben. I m Falle der Be t r i ebe der 
H a u p t s t a d t s c h r u m p f e n die lokalgeschicht l ichen Momen te oft auf ein Minimum 
z u s a m m e n , die Ver fasser ers t recken ihre Aufmerksamke i t h ingegen meistens 
auf die Dars te l lung der Verb indungen zwischen U n t e r n e h m e n u n d Indus t r ie -
zweig. I m ganzen genommen k a n n gesagt werden, daß die Mehrhe i t der Ver-
fasser r icht ig e r k a n n t ha t , daß die Bet r iebsgeschichte eine e igenar t ige Var iante 
der Lokalgeschichte i s t . Das Verhä l tn i s zwischen dem Ganzen u n d d e m Teil, die 
Me thode ihrer V e r b i n d u n g lenkt a b e r auch hier die A u f m e r k s a m k e i t auf mehrere 
P rob leme . 
Das erste P r o b l e m ist das Mißverhältnis: die Über t r e ibung ode r Weglas-
sung der lokalgeschichtl ichen Beziehungen. Manche Arbeit b e t r a c h t e t den 
Be t r i eb als ein O b j e k t des S t ad tb i ldes und einer archäologisch-e thnographi-
schen Trad i t ion , als irgendein produz ie rendes K u n s t d e n k m a l , a m ande ren Pol 
wieder als eine e insame Insel, die mi t der Außenwel t nur durch die F ä d e n der 
M a r k t v e r b i n d u n g e n u n d »der behörd l ichen Verfügungen« v e r b u n d e n ist . Ver-
w a n d t d a m i t ist das zweite P r o b l e m : die Vernachläss igung der industr iezweig-
lichen Verb indungen neben der Lokalgeschichte oder neben der E i n b e t t u n g in 
den Indus t r iezweig die Vernachläss igung der Wechselwirkungen m i t der geo-
graphisch-sozialen Umwel t . Sche inbar ha t unsere Bet r iebsgeschichtschre ibung 
noch n ich t ganz gek lä r t , daß der B e t r i e b als gleichzeitig p roduz ie render und so-
zialer Organismus eine doppelte Verbindung hat: er ist ein organischer Teil der 
Gegend, der S t ad t , des Bezirkes u n d auch des Indust r iezweiges , de r ganzen in-
dust r ie l len S t r u k t u r . Diese doppe l te B indung löst sich im Ganzen der Wirt-
schaf t s - und pol i t ischen Geschichte des Landes auf . Daraus fo lgt logisch das 
d r i t t e P rob lem: das Verhäl tnis zwischen der geschichtl ichen E n t w i c k l u n g des 
Landes und der Betr iebsgeschichte von doppel ter B indung . 
Ane rkennend k a n n festgestel l t werden , daß die große Mehrhei t der Auto-
ren die Betr iebsgeschichte richtig in den al lgemeinen En twick lungsgang der 
W i r t s c h a f t und der Pol i t ik e inbe t t e t . N u r bei einigen Arbei ten v o n überwie-
gendem technikgeschicht l ichem C h a r a k t e r kann der Mangel an Verb indung 
mi t d e m Ganzen b e a n s t a n d e t werden . Die Mehrhei t akzept ier t die Periodisie-
rung der Geschichte, der geschicht l ichen Schicksalswenden des Landes als 
Grenzen der inneren Gliederung, zeigt die Wirkung , die die al lgemein determi-
n ie renden Prozesse, Ereignisse — die kapi ta l is t ische K o n j u n k t u r zur Zeit des 
Dua l i smus , der e r s te Weltkrieg, die Revolu t ionen , das gegenrevolut ionäre 
Regime, die Wir t schaf t skr i se der J a h r e 1929—1933, der zweite Wel tk r i eg , die 
Bef re iung , die Vers taa t l i chung — auf die En twick lung des Be t r i ebs ausgeübt 
h a b e n . Freil ich gibt es auch individuel le Per iodis ierungen, die v o n jener des 
Landes abweichen, die im J a h r 1921 oder 1933 Grenzen e iner Epoche 
ziehen, oder aber die Zei tgeschichte to ta l weglassen — o b z w a r ohne 
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diese jede Betr iebsgeschichte v e r s t ü m m e l t ist u n d höchs tens eine Deta i ls tudie 
sein k a n n —, d a n n g ib t es auch Beispiele fü r be t r iebszent r i sche , d. h. provin-
zielle Auffassung de r Universalgeschichte . Aber doch nicht dies, sondern die 
mechanische Ü b e r n a h m e der Schemen der a l lgemeinen E n t w i c k l u n g ist das 
häuf ige re und typ i sche re . 
Hier s toßen wi r auf das P r o b l e m der Dia l ek t ik zwischen Ganzem und 
Teil , der e igenart igen Züge, der R ü c k w i r k u n g des v o m Allgemeinen bes t imm-
t e n Individuel len. Viele Arbei ten gliedern nur n a c h den großen Zei ta l te rn der 
Per iodis ierung des Landes und z iehen die durch die innere En twick lung des 
Be t r i eb s geschaffenen Grenzen n i c h t in B e t r a c h t ; ziehen die Bewer tung der 
individuel len Er sche inungen des Betr iebes (z. B . im Falle von Krisen und 
K o n j u n k t u r e n , kapi ta l i s t i schen Methoden, Arbe i t e rbewegungen) auf das 
S c h e m a des Allgemeinen und zeigen das Eigenar t ige nicht . Tro tz solcher nach-
ahmenswer t e r Beispiele wie die Geschichte der F a b r i k Zsolnay in F ü n f k i r c h e n 
(Pécs) , der Fab r ik l andwi r t schaf t l i che r Machinen in Wicselburg (Mosonma-
gya róvá r ) , der Eisengießerei Gábor Áron, der E l ek t r i z i t ä t s f ab r ik Ganz ist der 
Vergleich innerhalb des Industr iezweiges , zwischen den einzelnen U n t e r n e h m e n 
oder Gegenden noch nicht al lgemein. Ohne dies k a n n aber die e igenar t ige Rolle 
de r einzelnen Be t r i ebe , ihr individuel ler Beitrag zur En twick lung des Industr ie-
zweiges, der Gegend, der modernen Gesellschaft u n d Wi r t scha f t n ich t klar her-
vo rgehoben werden . Die q u a n t i t a t i v e Methode w e d e r der r äuml ichen noch der 
chronologischen Vergle ichung b i lden eine s t a r k e Seite unserer Betriebsge-
schichtsschre ibung. N u n kann abe r die B e a r b e i t u n g einzelner Bet r iebe eben 
mi t den Daten der q u a n t i t a t i v e n Vergleichung m i t auf anderen Gebie ten einst-
weilen noch nicht möglicher E x a k t h e i t zum al lgemeinen Geschichtsbi ld, zu den 
meis t ens mit q u a l i t a t i v e n Vergleichen oper ierenden geschichtl ichen Synthesen 
be i t r agen . 
Diese P rob l eme deuten an, d a ß die E i n f ü g u n g der Betr iebsgeschichte als 
Lokalgeschichte von doppelter Bindung in die g rößere geographisch-soziale Ein-
he i t , ihre dialekt ische Verb indung mi t dem Allgemeinen auch noch nicht me-
thodologisch aus re ichend geklärt is t . 
Woraus e rgeben sich die e r w ä h n t e n Mißverhäl tnisse , Mängel, methodolo-
gischen Prob leme? Meines E r a c h t e n s zu allererst aus dem komplexen Charak-
t e r des Betriebs. Die Betr iebsgeschichte gehör t z u m Gebiet von mindes tens 
vier verschiedenen Fachwissenscha f t en , und so von ihren Bearbe i t e rn technisch-
chemische , ökonomische-wir t schaf t sgeschich t l iche , soziologische und ge-
schichtswissenschaf t l iche Kenn tn i se bzw. Bi ldung er forder t . Bisher haben die 
Ver fasse r dieses P r o b l e m auf zweierlei Art zu lösen versucht . Sie sind entweder 
al lein, aus ihren e igenen Fachkenn tn i s sen ausgegangen und h a b e n sich auf die 
üb r igen Gebiete n u r gelegentlich begeben , oder h a b e n sie sich du rch Zusammen-
f a s s u n g mehrerer Au to ren , ko l lek t iv an die A u f g a b e he rangemach t . Prinzipiell 
s ind der Vorteil u n d die Über legenhei t der kol lekt iven Arbeit ev iden t , sind doch 
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aus den individuel len U n t e r n e h m u n g e n m e i s t e n s auf dem einen oder a n d e r e n 
Fachgebie t n u r sk izzenhaf te , unvol ls tändige Bearbe i tungen en t s t anden . W e n n 
wir aber die t a t säch l ich tä t igen Arbe i t sgeme inscha f t en näher b e t r a c h -
t e n , so f i n d e n wir, daß diese im Grunde genommen v o n homogener Zu-
s a m m e n s e t z u n g sind: sie bes t ehen entweder n u r aus His to r ike rn oder übe rwie -
gend aus den technisch-wir t schaf t l ichen L e i t e r n des U n t e r n e h m e n s — even tue l l 
mi t E inbez iehung eines His tor ikers , der d e n Anhang zu schreiben h a t . Die 
Verfasser h a b e n nun die Arbe i t nach chronologischer O r d n u n g , nach P e r i o d e n 
un te r sich aufgete i l t , in welchem Falle sich die Mängel de r individuellen Be-
a rbe i tung m e h r f a c h reproduz ie r ten , oder sie h a b e n auf G r u n d themat i scher A u f -
tei lung zusammengea rbe i t e t , dann war d a s Ergebnis v o m Ges ich t spunk t des 
organischen Ganzen , der wirkl ich geschicht l ichen Vera rbe i tung aus eine m a n -
gelhaf te Arbe i t , eher eine S t u d i e n s a m m l u n g . I n beiden Fä l l en war s t a r k zu 
verspüren , d a ß keine Volkswir tschaf t ler u n d Soziologen in das Autorenkol lek-
t iv einbezogen wurden . Unse re Bet r iebsgeschichtsschre ibung hat bisher n o c h 
nicht die dem komplexen Charak te r des B e t r i e b s a d ä q u a t e bes te Methode der 
komplexen Bea rbe i tung g e f u n d e n . 
Die a n d e r e Quelle der Probleme liegt im Quel lenmater ia l . Das b e s t z u s a m -
mengestel l te Kol lek t iv , die gründl ichst ausgearbe i t e te Me thode können a n der 
Laune des Quel lenmater ia l s Schi f fbruch e r le iden . Ich will mich hier n i c h t de-
tailliert mi t der Beschre ibung des Quel lenmater ia ls befassen, möchte b loß zwei 
eigenart ige P rob l eme e rwähnen . Das eine ist der Mangel bzw. die Ung le i ch -
mäßigkei t der Quellen. Der Bet r ieb wurde v o n seinen E i g e n t ü m e r n nicht als ein 
geschichtl iches Objek t b e t r a c h t e t ; das aus geschäf t l ichem oder P r o d u k t i o n s -
ges ich t spunkt un in te res san t gewordene Schr i f t enmate r i a l w u r d e ausgeschieden. 
Viel Material ging während des Krieges u n d auch nach der Ver s t aa t l i chung zu-
grunde . So ist das sich auf die einzelnen T h e m e n und E p o c h e n , besonders auf 
die Geschäf t sgebarung , auf die politischen u n d sozialen Verhäl tn isse bez iehende 
Material , vor allem aus d e m vergangenen J a h r h u n d e r t , aus den J a h r z e h n t e n 
vor dem ers ten Weltkr ieg ü b e r a u s l ü c k e n h a f t ; die A u f f i n d u n g irgendeines wich-
tiges D o k u m e n t s ist oft so schwierig wie die eines Goldklumpens in einem abge -
b a u t e n Bergwerk . In ande ren , uns näher l iegenden E p o c h e n ist das Ma te r i a l 
sehr re ichha l t ig : enorm viele Produkt ionsausweise , Ka lku la t ionen , B i l anzen , 
Kor respondenz . Aus der Schr i f t enmenge d ieser verbürokra t i s ie renden Be t r i ebs -
und Geschäf t sorganisa t ion das wesentl iche Moment »herauszubekommen« ist 
hingegen ebenso schwierig, wie aus mehreren T o n n e n Uranerz einige G r a m m R a -
dium zu gewinnen . Das a n d e r e Quel lenproblem ist, daß d a s Material v e r s t r e u t 
und vielseitig ist . Selbst das in den großen Archiven bef indl iche Material i s t in 
mehrere F o n d s ver te i l t , u n d das Schr i f t enmate r i a l ist n icht n u r im S t a a t s a r c h i v 
oder in s t äd t i s chen Archiven , sondern o f t im Betrieb, in Schre ib t i sch laden , 
Tresors, in den Ministerien, im Handels regis te r usw. zu f i n d e n . Doch das Schr i f -
t enma te r i a l de r Archive an sich ist ja ga r n i ch t ausre ichend. Es muß u n a u s -
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weichlich v o n der pol i t ischen und Fachpres se , wenn v o r h a n d e n , von de r Fa -
brikszei tung, v o n technischen und volkswir t schaf t l i chen Zei tschr i f ten , sachl i-
chen A n d e n k e n , Rücker innerungen , p r i v a t e n Aufze ichnungen , Pho tog raph i en 
u n d den b e w ä h r t e n M e t h o d e n der soziologischen A u f n a h m e ergänzt w e r d e n . 
Durch die Lückenha f t igke i t und Ung le i chmäß igke i t , Vielseitigkeit u n d 
Vers t reu the i t des Quel lenmater ia ls werden gewiß auch die Ausmaße der Bea r -
bei tung s t a r k bee inf lußt . Die in den bet r iebsgeschicht l ichen Arbeiten v o r h a n d e -
nen Ungle ichmäßigkei ten , Mängel und W u c h e r u n g e n f l i eßen teils da r aus , d a ß 
die Autoren f ü r einzelne E p o c h e n , fü r e inzelne Themen n ich t genügend oder 
kein wesent l iches Material ge funden h a b e n , anderswo h ingegen vom reichl ich 
f l ießenden Mate r ia l zu überf lüss iger De ta i l l i e rung ver le i te t wurden. 
So sehr auch Q u a n t i t ä t und Qua l i t ä t des Quel lenmater ia ls die Möglich-
keiten der B e a r b e i t u n g b e s t i m m e n , wissen die Historiker doch , daß der Mange l 
an pr imären Quellen und de ren W o r t k a r g h e i t bis zu e inem gewissen G r a d e 
durch s ekundä re , indirekte Quellen, In t e rpo la t i onen und Analogien erse tz t wer-
den kann. W e n n sich die Werke aus de r Zeit vor 1945 kaum m i t der 
Arbe i t e rbewegung befaßt h a b e n , dann u m so eingehender mi t der Tä t igke i t des 
kapi ta l i s t i schen E igen tümers , so liegt dies o f fenbar nicht a m Quel lenmater ia l . 
D a ß die n a c h der Befre iung en t s t andenen Arbe i ten den Kapi ta l i s ten re ichl ich 
schematisch dargeste l l t u n d große Abschn i t t e der Arbei terbewegung g e w i d m e t 
haben, daß die in den 1950er J a h r e n v e r f a ß t e n Bearbe i tungen wenig A u f m e r k -
samkei t dem Wir t scha f t smechan i smus , d e m Aufbau der Fabr iksgese l l schaf t 
gewidmet h a b e n , lag ebenfal ls nicht am Quel lenmater ia l . I n den pr inzipiel len 
u n d methodologischen P r o b l e m e n der Bet r iebsgeschichte spielen auch die K o n -
zeption — o d e r die Konzept losigkei t — des Verfassers, die Deutung der Be-
t r iebsgeschichte oder die Unk la rhe i t ihrer D e u t u n g eine wesentl iche Rolle . W i r 
dür f t en n ich t fehlgehen, w e n n wir die d r i t t e Quelle der e r w ä h n t e n P r o b l e m e in 
den über den Betr ieb geb i lde ten Anschauungen , in der D e u t u n g des B e t r i e b s 
als im G r u n d e genommen technisch-wir t schaf t l icher ode r sozial-polit ischer 
Organismus, in der einseit igen H e v o r h e b u n g des einen ode r anderen B e s t a n d -
teiles und in de r Unk la rhe i t der e igenar t igen , doppelt gebundenen lokalge-
schichtl ichen bzw. zweiggeschichtlichen F u n k t i o n suchen. 
* 
Bisher h a b e n wir u n t e r s u c h t , was v o r h a n d e n ist u n d weshalb, welche zur 
Vera l lgemeinerung geeignete Probleme s ich in unserer Bet r iebsgeschichts-
schreibung e rgeben haben. Die skizzenhaf te Beschre ibung u n d die Analyse ha-
ben auch b i s he r schon in d e r Richtung n o r m a t i v e r Gedankenre ihen t e n d i e r t . 
Aus dem G e s a g t e n folgt also logisch die F r a g e , die ich auf d e m heutigen N i v e a u 
unserer K e n n t n i s s e zu b e a n t w o r t e n ve r suche : was sollen wir als Gegenstand der 
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Betr iebsgeschichte u n d als a d ä q u a t e Methode der A u f a r b e i t u n g dieses eigen-
art igen Gegens tandes b e t r a c h t e n ? 
Beginnen wir mi t der Def ini t ion. N a c h der B e s t i m m u n g von Marx i s t die 
Fabr ik ein ganz ob jek t ive r P roduk t ionso rgan i smus der modernen G r o ß i n d u -
strie, in welchem der koopera t ive Charak te r des Arbei tsprozesses zu t echn i sche r 
Notwendigke i t wird . Die Fabr ik ist eine Koopera t ion verschiedener K la s sen 
von Arbe i t e rn , die ein Sys tem p r o d u k t i v e r Maschinerie überwachen. Dieser 
koopera t ive Arbeitsprozeß ist im kapi ta l i s t i schen System zugleich Verwertungs-
prozeß des Kap i t a l s , i ndem der Betr ieb zum Werkzeug der Mächte des K a p i t a l s 
über die Arbe i t wird.1 8 Wie wir sehen, h a t M a r x den Be t r i eb als vom C h a r a k t e r 
der P r o d u k t i o n s m i t t e l b e s t i m m t e r ob jek t ive r Organismus u n d gleichzeitig als 
Träger der P roduk t ionsve rhä l tn i s se b e t r a c h t e t , also auch als einen technischen 
A p p a r a t , als eine wirtschaftlich-produktive E inhe i t , auch als eine vom sozialen 
System de te rmin ie r t e , auf un te r - und nebengeordne te Verhäl tn issen b e r u h e n d e 
menschl iche Gemeinschaft. Die Def ini t ion schl ießt die komplexen Bes t and te i l e 
des Bet r iebs ein: die Techn ik , den wi r t schaf t l i chen Prozeß der P r o d u k t i o n u n d 
des Aus tausches , die nach dem Verhäl tn is z u m Produk t ionsmi t t e l gegl ieder te 
Gemeinschaf t und ihre inneren, sozial-poli t ischen Gegensätze . 
Diese Fes t s te l lung deckt sich vo l l kommen mit dem sich neues tens her-
ausgebi lde ten — bere i t s e rwähn ten — S t a n d p u n k t der t schechos lowakischen , 
deutschen u n d sowjet i schen His tor iker . Die tschechoslowakischen H i s to r i ke r 
fassen den Betr ieb als organische E inhe i t der Technik, der wi r t schaf t l i chen 
Tät igke i t , der Gesel lschaft und Polit ik auf . N a c h ihrer Ans ich t ist es A u f g a b e 
des His tor ikers , den dialekt ischen Z u s a m m e n h a n g zwischen dem techn i schen , 
wir t schaf t l ichen , sozialen und poli t ischen Bes tandte i l aufzudecken, b i s zur 
Klä rung der F u n k t i o n , die die im I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n verkörper te E i n h e i t 
in der E n t w i c k l u n g des Landes , des Indust r iezweiges oder der Gegend einge-
n o m m e n h a t , und der K l ä r u n g der Wechselwirkungen. 1 9 Die Tei lnehmer d e r im 
Dezember 1966 in P r a g abgeha l tenen K o n f e r e n z haben die im tschechoslowa-
kischen R e f e r a t detai l l ier t dargelegte K o n z e p t i o n angenommen . Sie h a b e n fes t -
gelegt, d a ß m a n mi t der in der bisherigen Prax i s ve rb re i t e t en Einse i t igke i t 
Schluß m a c h e n müsse, die en tweder die t echn isch-wi r t schaf t l i che Seite o d e r die 
Arbe i te rbewegung in den Mi t t e lpunk t der U n t e r s u c h u n g gestell t und d a d u r c h 
den ande ren und die übr igen ebenfalls wicht igen Bes tandte i le v e r n e b e l t 
ha t te . 2 0 
N a c h der k laren prinzipiellen B e s t i m m u n g des Gegenstandes u n d des 
Inha l t s e rg ib t sich sofor t die prakt i sche F rage , wie die komplexe A u f a r b e i t u n g 
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a m besten ve rwi rk l i ch t werden könne . Das I d e a l wäre na tü r l i ch , wenn wir ü b e r 
technisch , vo lkswi r t schaf t l i ch , soziologisch, a lso vielseitig gebildete Bet r iebs-
his tor iker-Spezia l i s ten ve r fügen würden. U n d dies ist d u r c h a u s kein u top i s t i -
s che r Wunsch. J e n e Forscher, die ihre Tä t igke i t dauernd der Betr iebsgeschichts-
schreibung w i d m e n , müssen s ich die Grundkenn tn i s se u n d Methoden dieser 
Fachzweige au f e iner gewissen Stufe ane ignen . Momentan scheint es j e d o c h 
rea le r , Autorenkol lek t ive zu b i lden . Es w ä r e a b e r wünschenswer t — v o n der 
bisherigen P r a x i s abweichend — außer T e c h n i k e r n und Hi s to r ike rn auch Volks-
wi r t schaf t le r ( Ingenieur -Volkswir t schaf t le r ode r sich mi t de r Geschichte der 
T e c h n i k be fa s sende Historiker) u n d Soziologen in das Kol lek t iv a u f z u n e h m e n . 
D ie bisherigen E r f a h r u n g e n m a h n e n zu gle icher Zeit, d aß es Aufgabe des Hi-
s tor ikers sei, d ie Forschung zu lenken, den A u f b a u zu p l anen und le tz ten E n -
des das sich a u s der organischen K o m p l e x i t ä t der verschiedenen B e s t a n d -
te i l e ergebende Geschichtsbi ld zu zeichnen. 
Der augenfä l l ige Mangel d e r bisherigen L i t e r a tu r ist eben der — u n d eben 
in der Bese i t igung dieses sehe ich die zweite methodologische Aufgabe —, d a ß 
d ie die E n t w i c k l u n g der e inzelnen Bes t and te i l e au fa rbe i t enden A b s c h n i t t e 
nebeneinander l a u f e n — der technische A p p a r a t und die soziale Organisa t ion , 
d ie Geschäf t spol i t ik und die sozialen Bewegungen t reffen sich — wie para l le le 
L in ien — im W e r k e nicht. N u n abe r besteht in Wirkl ichkei t die engste Wechsel -
w i r k u n g zwischen der t echn i schen E n t w i c k l u n g , der P r o d u k t i v i t ä t , der E in-
t rägl ichkei t u n d dem L o h n n i v e a u ; zwischen dem Charak te r der P r o d u k t i v -
mi t t e l , ihrer Ze i tgemäßhe i t , d e r Geschäf tspol i t ik des E igen tümers , seiner So-
zialpolitik u n d d e r Arbei terbewegung. 
Möge h i e r ein Beispiel a u s der eigenen P rax i s e rwähn t werden. Mit mei-
n e m Verfasserkollegen haben wi r lange Zeit n i c h t ve r s t anden , weshalb die Un-
garische Baumwol l indus t r i e , d ie Neupes ter Fab r ik , die in den 1920er J a h r e n 
a n der Spitze d e s Industr iezweiges s tand , in den 1930er J a h r e n d e r a r t zu-
rückgefal len i s t , d a ß selbst die kapi ta l i s t i sche Gründer fami l ie zugrunde gegan-
gen ist und d a s unmi t t e lba re V e r f ü g u n g s r e c h t über die F a b r i k die K r e d i t a n -
s t a l t ü b e r n o m m e n hat . Zuerst dach t en wir a u f die W i r k u n g der großen W i r t -
schaf tskr ise , d o c h diese ha t die Tex t i l indus t r i e in Ungarn k a u m t ang i e r t , u n d 
a n d e r e K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n (Goldberger) haben sich in den dre ißiger 
J a h r e n übe raus erfolgreich en twicke l t . Die Gründe fü r den Niedergang der 
F a b r i k , der Ungar i schen B a u m w o l l i n d u s t r i e , konnten e rs t durch eine ge-
meinsame, d ia lekt i sche U n t e r s u c h u n g d e r technischen, w i r t s cha f t l i chen , 
geschäf t spol i t i schen und sozia len Fak to ren gek lä r t werden. Das U n t e r n e h m e n 
h a t t e nach d e m ersten Wel tk r i eg die Spinnere i entwickel t , weil infolge der aus 
d e r Zeit des Dua l i smus g e e r b t e n einseitigen industr iel len S t r u k t u r u n d der 
Kriegsver lus te d ie Spinnerei d e r Engpaß w a r . Die Fabr ik h a t in den zwanziger 
J a h r e n die Sp inne re i in großem Maße r ekons t ru i e r t . Dies w a r in der S te ige rung 
d e r P roduk t ion u n d des P r o f i t s spürbar . D ie Fabr iks le i tung ha t j e d o c h die 
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Webere i , die A p p r e t u r vernachläss ig t und das Expe r imen t i e r en m i t neuen 
K u n s t s t o f f e n nicht r i skier t . Desha lb ist sie bis zum E n d e des J a h r z e h n t s auf 
dem Gebie t der Auswahl , der Qua l i t ä t , j a auch der Se lbs tkos ten h i n t e r den 
K o n k u r r e n z u n t e r n e h m e n zurückgebl ieben. Die K a p i t a l i s t e n haben n u n die 
Se lbs tkos ten zuerst auf Kos ten der Arbe i te r ver r inger t , haben ra t ional i s ie r t , 
was zu mehr jäh r igen K ä m p f e n , St re iks , zu innerer S p a n n u n g g e f ü h r t ha t . 
Das U n t e r n e h m e n ve r such te , als E r g ä n z u n g eine eigene Appre tu r in Bet r ieb 
zu n e h m e n , was aber infolge der — durch die geringe E n t l o h n u n g der Arbei ter 
u n d Techniker he rvorgerufene — m a n g e l h a f t e P r o d u k t i o n fehlschlug. Der Fa-
b r ikbes i t ze r ve r such te damals , den wir t schaf t l ichen Verfa l l durch poli t ische 
M e t h o d e n auszugleichen. So k a m e n j ene r ech t s s t ehenden Off iz ie rs -Beamten-
e l emen te der Ge n t ry in die F a b r i k , die im R u c k der F a b r i k nach rech t s , in der 
V e r d r ä n g u n g der a l ten f ü h r e n d e n G r u p p e eine en t sche idende Rolle gespielt 
h a b e n , was wieder s t a r k e R ü c k w i r k u n g auf die Geschäf t spol i t ik , die wirt-
scha f t l i che En twick lung der F a b r i k h a t t e . Und so k ö n n t e die K e t t e fo r tgese tz t 
we rden , deren einzelne Glieder, die technische E n t w i c k l u n g , die Geschäf ts -
pol i t ik , die Rat ional i s ie rung, die Arbe i te rbewegung, die poli t ischen Verände-
r u n g e n u n d die sozialen Prob leme organisch v e r b u n d e n sind. 
Die ureigenste Aufgabe des His tor ikers bes teh t n u n meines E r a c h t e n s 
da r in , s t a t t der le ichteren Lösung: der Zusammens te l lung der technikgeschicht-
l ichen, der wir t schaf tsgeschicht l ichen, poli t ischen u n d die Bewegungen betref-
f e n d e n Lângsschn i t t è die K n o t e n p u n k t e der Bes tandte i le abzu t a s t en ; es sollte 
die W i r k u n g der du rch die sehr wicht igen Fabr iks- , Indust r iezweigs- , lokalen 
u n d das ganze L a n d be t r e f f enden Ereignisse he rvorge ru fenen Wellen auf allen 
Gebie ten des Betr iebs lebens aufgezeigt werden, um j ene ta t säch l iche geschicht-
liche K e t t e zusammenzus te l l en , deren Glieder nu r d u r c h die L a u n e der 
Quellen und die s u b j e k t i v e r e t rospek t ive Anschauung zerrissen w u r d e n . 
H i n t e r diesem methodologischen Erfordernis s t ehen aber n ich t n u r die 
me thod i schen F ragen der geschicht l ichen Er fassung einer komplexen indivi-
duel len Ersche inung; n icht e infach die im Leben eines Betr iebs zur Gel tung 
k o m m e n d e n eigenart igen Wechse lwirkungen , sondern es verbergen sich darin 
auch die t ieferen Tendenzen der mode rnen Bet r iebsentwicklung . 
Die i m m a n e n t e Tendenz des Bet r iebs als technisch produzierender Appa-
rat s ind die Mechanisierung und die Automatisierung. Dies zeigt sich in der un-
un t e rb rochenen Ve rvo l l kommnung der Maschinen, Maschinensä tze , der techno-
logischen Verfahren , in der z u n e h m e n d e n Forde rung u n d Real is ierung der Spe-
zial is ierung, der Ser ienfabr ika t ion , der die menschl ichen Akzidenzien ausschlie-
ß e n d e n Automat i s i e rung . Eine i m m a n e n t e Tendenz des Betr iebs als geschäft-
liches Unternehmen ist weiters die Rentabilität, was in der Kos t enve rminde rung , 
in der Ste igerung der Konkur r enz fäh igke i t zum A u s d r u c k k o m m t . Die beiden 
T e n d e n z e n helfen, j a ve r s t ä rken e inander bis zu einem gewissen Maße, gleich-
zei t ig s tehen sie auch e inander gegenüber , indem der t echn ische A p p a r a t , wenn 
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er technisch auch for t schr i t t l i ch , wi r t schaf t l ich o f t konse rva t iv is t , während die 
m i t dem Markt in Verb indung s t ehende Geschä f t sab te i lung rascher auf die 
V e r ä n d e r u n g e n in der N a c h f r a g e des Marktes reagier t . Diesen Widerspruch 
v e r t r e t e n meis tens verschiedene Typen , soziale Gruppen (Techniker und 
Hande l s f ach leu t e ) , so realisiert s ich der Gegensatz oft in der F o r m von Grup-
p e n k ä m p f e n . 
Die sich in de r ganzen W e l t zeigende T e n d e n z des m o d e r n e n Betr iebs als 
e in rationell funk t ion ie render , s ich erwei ternder Organismus ist die Biirokrati-
sierung. Dies h a t notwendige, f ü r jede Be t r i eb s füh rung unen tbehr l i che Ele-
m e n t e (Dokumen ta t i on , S ta t i s t ik , Buchha l t ung , Kontrol le usw.) . Die Bürokra-
t i s i e r u n g ist in G r u n d e g e n o m m e n doch von konse rva t ive r W i r k u n g . Sie behin-
d e r t die stetige technische E n t w i c k l u n g , die rasche geschäf tspol i t i sche An-
p a s s u n g , die A b ä n d e r u n g e n , e r h ö h t die E n t f r e m d u n g des unpersönl ichen 
p roduz ie renden Organismus u n d des schaf fenden I n d i v i d u u m s . Auch dieser 
Gegensa tz k o m m t in Reibereien, i m Kampf der verschiedenen G r u p p e n , Schich-
t e n (Zentrale u n d Be t r i ebsan lagen , Betriebs- u n d admin i s t r a t i ve Abtei lungen 
bü rokra t i s che r A p p a r a t und A r b e i t e r ) zum A u s d r u c k . 
Diese drei Tendenzen t r e f f e n aufe inander u n d werden in die Konzentra-
tion e ingeschmolzen, und dies ist n u n m e h r die i m m a n e n t e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z 
n i c h t nur einzelner Betriebe, e inzelner Indust r iezweige, sonde rn der ganzen 
kapi ta l i s t i schen u n d — mit a n d e r e m Inhal t — der sozialist ischen W i r t s c h a f t . 
D ie Konzen t r a t i on förder t i n n e r h a l b des Bet r iebes und d a r ü b e r h inaus im In-
dustr iezweig, in de r ganzen W i r t s c h a f t die Ra t iona l i s ie rung , die Ren tab i l i t ä t , 
d ie P l anmäß igke i t . Zu gleicher Ze i t dient sie — u n t e r kapi ta l i s t i schen Verhäl t -
n i s sen — als Grund l age fü r monopol is t i sche Organisa t ionen , Bes t rebungen , 
in de r sozialistischen W i r t s c h a f t aber kann sie zu einem überzent ra l i s ie r ten 
S y s t e m der d i r ek t iven P l a n v e r f ü g u n g e n werden. Diese Tendenz b rems t die Be-
r e i t s c h a f t zu Änderungen , zur En twick lung , die persönliche In i t ia t ive , die 
W i r k s a m k e i t der wi r t scha f t l i chen Regler, das S t römen von I n f o r m a t i o n e n in 
m e h r e r e n R i c h t u n g e n und g e f ä h r d e t auch die e r k ä m p f t e n R e c h t e der Werk-
t ä t i g e n . Die d u r c h die K o n z e n t r a t i o n geschaffenen Gegensätze k o m m e n — dem 
C h a r a k t e r des S y s t e m s e n t s p r e c h e n d — ebenfalls in wir t schaf t spol i t i schen De-
b a t t e n bzw. G r u p p e n - und K l a s s e n k ä m p f e n u n d durch kompl iz ie r te re Trans -
miss ionen in pol i t i schen K ä m p f e n zum A u s d r u c k . 
All diesen ob jek t iven u n d zugleich die E n t f r e m d u n g s tabi l is ierenden oder 
s t e ige rnden Tendenzen der m o d e r n e n technischen und wi r t schaf t l i chen E n t -
wick lungen s tehen die sozialen Ansprüche der gesel lschaft l ichen Gemeinschaf t 
d e r Werk tä t igen , die ebenfalls i m m a n e n t e T e n d e n z der Humanisierung gegen-
ü b e r . Eine, im Kap i t a l i smus t y p i s c h e und her r schende Mani fes ta t ion derselben 
is t de r organisierte Kampf der Arbe i t e r scha f t u m bessere Arbe i t s - und Lebens-
bed ingungen , gegen die kap i ta l i s t i sche Au tomat i sa t ion , gegen die an t i humanen 
Bes t r ebungen der Ren tab i l i t ä t s s t e ige rung u n d Rat iona l i s ie rung . Es ist eine 
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allgemeinere Ersche inungs form dieser Tendenz , das Bes t reben nach H u m a n i -
sierung des Betr iebes als eines e n t f r e m d e t e n maschinel len Mechanismus, als ei-
nes v o m u n m i t t e l b a r e n E igen tum, der Ve r fügung der W e r k t ä t i g e n g e t r e n n t e n 
P roduk t ionsmi t t e l s . D e r arbe i tende Mensch, dessen Leben existenziell u n d a u c h 
in seinen gesel lschaft l ichen Verb indungen zu g u t e m Teil an den Betrieb gekop-
pelt is t , möchte diesen produz ie renden A p p a r a t , diese mechanis ier te W e l t ve r -
v o l l k o m m n e t sehen. E r ist bes t reb t , n icht nu r seine pol i t ischen Organisa t ionen , 
sondern die seine gesel lschaf t l ichen Ansprüche bef r ied igenden kul ture l len u n d 
Zers t reuungsmögl ichke i ten und - fo rmen auch im R a h m e n des Be t r i ebes 
zu f i n d e n . Diese H u m a n i s i e r u n g s t e n d e n z k o m m t in der Be t r iebsen twick-
lung unseres Zei ta l ters immer s t ä rke r zu Gel tung. 
Wie sich der K o n f l i k t der inneren En twick lungs t endenzen der t echn i -
schen, wi r t schaf t l i chen , admin i s t r a t iven und sozialen E l e m e n t e des m o d e r n e n 
Bet r iebs löst , häng t in großem Maße von der f ü h r e n d e n Schicht ab. A u c h die 
modern denkenden Kap i t a l i s t en ve r suchen , diese Widersprüche , in erster Linie 
die Widersp rüche der Au toma t i s a t i on , der Bürokra t i s i e rung u n d der Ren tab i l i -
t ä t zu lösen, oft s ind sie bes t reb t , auch die Anfo rde rungen der H u m a n i s i e r u n g 
zu befr iedigen. Frag los ist aber, d a ß die güns t igs ten Bedingungen der L ö s u n g 
vom sozialistischen S y s t e m geschaffen werden. Die sozialen E r r u n g e n s c h a f t e n , 
die n e u e n Formen der Human i s i e rung bi lden einen wesent l ichen Teil der sozia-
listischen Epoche der Betr iebsgeschichte , dem die His tor iker große A u f m e r k -
samkei t widmen müssen . Zu gleicher Zeit müssen sie die Aufgabe der Wissen-
schaf t ü b e r n e h m e n : den aus der E r k e n n t n i s der Gese tzmäßigkei ten f l i eßenden 
Anspruch auf Ä n d e r u n g e n , das Aufzeigen der sich bei der Lösung des K o n f l i k t s 
zwischen E n t f r e m d u n g und Human i s i e rung e rgebenden Unzuläng l ichke i ten . 
E ine andere, n i c h t minder b e d e u t e n d e Aufgabe der Betr iebsgeschichts-
schre ibung ist die r ich t ige D e u t u n g der P ropo r t i onen und der Ges ich t spunk te 
der doppe l t gebundenen Lokal- bzw. Indus t r iezweiggeschichte . S t a t t einer aus-
führ l ichen E r ö r t e r u n g der Dia lekt ik zwischen d e m Ganzen und dem Teil , 
einer B e t o n u n g der de te rmin ie renden W i r k u n g der Ereignisse im L a n d e , 
im Or t e , im Indus t r iezweig , also der prinzipiell allgemein angenom-
menen Thesen m ö c h t e ich hier die A u f m e r k s a m k e i t auf drei Fragen l enken . 
Die erste F rage is t die je konkre te re Ausa rbe i t ung des individuellen Ant-
litzes des Betr iebs. W e n n irgendeines Zweiges der Geschichtsschreibung, so ist 
es gewiß n icht A u f g a b e der Bet r iebsgeschichtsschre ibung, zu i l lustr ieren. Wi r 
k o m m e n der t ieferen E r k e n n t n i s der Wirk l ichkei t n icht nähe r , wenn wir noch 
zusätzl ich von einigen hunde r t F a b r i k e n nachweisen , daß dor t Eisen, Maschi-
nen, S to f fe erzeugt w u r d e n , der Kap i t a l i s t sich bere icher te , die Arbei ter aus-
gebeute t wurden . Die Schwäche unserer geschicht l ichen Typenb i ldung liegt 
eben da r in , daß die Vera l lgemeinerung nicht auf genügend viel und genügend 
konkre t aufgezeigten Einzelerscheinungen gegründe t ist . Die eigenart ige Auf-
gabe der Bet r iebsgeschichte ist es, das individuel le Prof i l des Betr iebs, seine 
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v o m durchschni t t l i chen abweichenden P r o d u k t e , seine F a b r i k a t i o n s m e t h o d e n , 
se ine Neuerungen , E r f indungen , seinen se lbs tgeschaffenen Organismus , seine 
M a r k t v e r b i n d u n g e n , seine Gesehäf t spol i t ik zu zeichnen, den Kap i t a l i s t en als 
lebendigen Menschen zu charak te r i s ie ren , die hervor ragenden technischen 
Le i t e r und Arbe i t e r füh re r , n e b e n dem t y p i s c h e n auch ihre individuel len Züge 
darzustel len, d ie Arbei tsverhäl tn isse je d a t e n m ä ß i g e r , die Gesel lschaft der 
F a b r i k je vielsei t iger darzuste l len. 
Diese F r a g e f ü h r t u n m i t t e l b a r zur a n d e r e n , zur soziologischen Un te r su -
c h u n g der Fabr iksgese l l schaf t . Dies ist die schwächste Seite unserer betr iebs-
geschicht l ichen L i te ra tu r . J e n e Arbei ten , die sich ü b e r h a u p t mi t dieser F rage 
befassen, r eduz i e r en ihre U n t e r s u c h u n g au f die Analyse der Lage und der 
Schichtung der Arbe i t e r schaf t . Aus ihrem Blickfeld fehlen — v o m kapi ta l i s t i -
schen E i g e n t ü m e r abgesehen — die re la t iv b re i t en Kreise der f ü h r e n d e n und 
de r Mit te lschicht , die Beamten , die Ingenieure , Techniker , W e r k f ü h r e r , Meister. 
E s braucht w o h l kaum bewiesen zu werden , welch wichtige Rolle im Leben 
eines Betriebs die Mit telschicht des t echn i schen Personals und der B e a m t e n 
spiel t . In u n s e r e r Li te ra tur ist aber auch die Un te r suchung der Arbe i t e r schaf t 
eng , sie e n t b e h r t wichtiger soziologischer Ges ich t spunk te . Die Fragen der Her-
k u n f t , Zusammense tzung , B i ldung der Arbe i t e r scha f t , ihrer Gruppenb i ldung im 
Bet r ieb und in i h r en Wohngebie ten werden in k a u m ein-zwei Arbe i ten ges t re i f t . 
D o c h die Gruppenb i ldung der Arbei ter , Anges te l l ten erfolgt meis tens n i ch t nach 
Lohnka tegor i en , sondern n a c h sonstigen o rdnenden Pr inzipien , wie Gebur t s -
s t ä t t e , A b s t a m m u n g , Gemeinschaf t der pol i t ischen Pr inzipien, menschl iche 
Sympa th i en , Arbe i t sve rb indungen , Ve rb indungen in den W o h n s t ä t t e n . Eine 
lebensvolle Dars t e l lung der e igenar t igen F a k t o r e n der Sch ich tung u n d der 
G r u p p e n b i l d u n g können wir ebenfal ls von de r Betr iebsgeschichte e rwar t en . 
Schließlich, jedoch als eine pr imäre methodologische Frage , k a n n die 
ande re wicht ige Aufgabe der Bet r iebsgeschich te : die exakte Vergleichung er-
w ä h n t werden. J e d e r Forscher st ieß schon au f dieses P rob lem, die Geschichte 
irgendeines B e t r i e b s läuft j a gewöhnlich ü b e r mehrere geschichtl iche Epochen 
u n d schreitet in enger Beziehung zu anderen Bet r ieben vo rwär t s . Wie k a n n m a n 
Betr iebe von verschiedener Größe und versch iedenem Prof i l bzw. verschiedene 
Epochen e x a k t vergle ichen? Wie kann m a n die En twick lung der E p o c h e der 
K o n t e r r e v o l u t i o n im Verhä l tn is zur Zeit des Dual ismus, u n d die des sozialisti-
schen Zei ta l ters im Verhältnis zur kon te r revo lu t ionä ren Epoche abmessen , wo 
sich doch n i c h t n u r die A u s m a ß e des Be t r i ebs , sein Profi l u n d seine E igen tums-
verhäl tnisse , s o n d e r n auch die W ä h r u n g u n d der Geldwert , das Gebiet des 
Landes , die wi r t schaf t l i chen u n d pol i t ischen Bedingungen der E n t w i c k l u n g 
r ad ika l v e r ä n d e r t haben? Bezüglich der Vergle ichung h a b e n die technischen 
Wissenscha f t en , die Nat iona lökomonie , die Soziologie genaue Messungs-
methoden ausgea rbe i t e t . N u r u m a n z u d e u t e n , nicht aber u m zu erk lären , er-
w ä h n e ich t echn i sche K e n n w e r t e , wie maschinel ler Wi rkungsg rad , t echnische 
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Norm, P r o d u k t i o n s i n d e x : die pro Kopf , pro Maschine, pro S t u n d e en t fa l l ende 
P r o d u k t i o n ; vo lkswir t schaf t l iche Kennz i f fe rn , wie spezifische Kos t ene l emen te : 
die pro K o p f , pro Maschine pro E inhe i t sma te r i a l en t fa l l enden Kosten , der auf 
einen Arbe i te r , auf eine S t u n d e ent fa l lende N e t t o p r o d u k t i o n s w e r t , die K e n n -
ziffern der K a p i t a l p r o d u k t i v i t ä t (Kapi ta lkoef f iz ien t ) , der Rea lwer t der A k t i e n , 
weiter Kennz i f fe rn des L e b e n s s t a n d a r d s wie Real lohn, Rea le inkommen. I c h 
möchte ku rz auch darauf hinweisen, daß durch die Be rechnung des Rea l lohns 
die P r o b l e m a t i k der G e s t a l t u n g des Lebenss t anda rds noch n ich t ausgeschöpf t 
ist, noch weniger die der U m g e s t a l t u n g der Lebens fo rm. D a z u müssen a u c h 
noch solche K o m p o n e n t e n in die U n t e r s u c h u n g einbezogen werden wie W o h -
nungsverhäl tn isse , K le idung und E r n ä h r u n g , Fre ize i tges ta l tung , ku l tu re l l e 
Verhäl tnisse und Möglichkei ten, das Maß der in tergenera t ionel len Mobi l i tä t . 
Die heut ige Volkswir t schaf ts lehre und Soziologie b ie ten auch solchen U n t e r s u -
chungen eine Maßtechnik , die dem His tor iker zwar behilf l ich ist , ihn aber n i c h t 
der Aufgabe en theb t , selbst seinem Gegens tand a m bes ten en tsprechende Maß-
und Vergle ichsmethoden auszuwählen oder he rauszuexper iment ie ren . 
Die Aufzäh lung der Prob leme k ö n n t e noch lange fo r tgese tz t werden. Z u m 
Schluß m ö c h t e ich aber n u r eines, ve rmut l i ch das g röß te e rwähnen . Der H i s to -
riker m u ß — ähnlich wie seinerzeit der Gründer den Bet r ieb — die Geschich te 
des Bet r iebs meistens aus d e m nichts schaffen . W ä h r e n d die Pf leger der übr igen 
Zweige der Geschichtsschre ibung sich meis tens auf f rühe re Arbei ten s t ü t z e n 
können, h a t der Verfasser einer Betr iebsgeschichte of t n u r inneren Impuls u n d 
Quel lenmater ia l , ha t abe r weder Besteller noch Verleger. E r selbst m u ß aus den 
vers t reu ten , verborgenen , o f t ha r tnäck ig s t u m m e n , ein a n d e r m a l aus geschwät -
zigen Quellen die Geschichte rekons t ru ie ren , wie der Archäologe aus Steinen die 
vergrabene S t a d t . 
Ich meine, die Zei t sei gekommen, daß unsere Betr iebsgeschichtsschrei -
bung aus einem von Mäzenen , von großzügigen U n t e r n e h m e n u n t e r s t ü t z t e n 
Jub i l äumsausgaben z u m gleichrangigen, sys temat i sch Ku l t iv i e r t en und p l an -
mäßig abges t immten Fachzweig der Geschichtswissenschaf t werde. Dies w i rd 
nicht nu r du rch ihre b isher igen Ergebnisse, sondern auch du rch ihre B e d e u t u n g 
begründe t . Die sys temat i sch gepflegte, auf hohem Niveau s tehende Be t r i ebs -
geschichtsschreibung k a n n größere Aufgaben vorbe re i t en : eine moderne, g r ü n d -
liche B e a r b e i t u n g der einzelnen Indust r iezweige , spä te r der ganzen I n d u -
s t r ieentwicklung, eine aus der reichlichen K o n k r e t h e i t der individuel len E r -
scheinungen a u f z u b a u e n d e Synthese des Anwachsens , der Organis ierung u n d 
der Bewegungen der Arbei te rk lasse . 
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A N H A N G 
Ausgewählte Bibliographie der in den Jahren 1945—1967 erschienenen betriebsge-
schichtlichen Arbeiten.* 
BABICS, ANDRÁS: A barnakőszén kutatásának és bányászatának története a Mecsek hegy-
ségben és környékén [Geschichte der Schürfung und Förderung der Braunkohle im Fünfkirche-
ner Gebirge und Umgebung]. Budapest , Akadémiai Kiadó, 1958, 49 S., 3 Tab. (Sonderdruck 
aus: Jahrbuch des Dunántúli Tudományos Intézet . Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 22 
Ser. Historica 10). — BABICS, ANDRÁS: AZ észak-mecseki kőszénbányászat A feudalizmus korában 
[Der Steinkohlenbergbau im nördlichen Fünfkirchener Gebirge im Zeitalter des Feudalismus]. 
Budapest 1964, 29 S. (Sonderdruck aus: Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudomá-
nyos Intézet. Értekezések. 1963. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 50. Ser. Historica 23). 
— BABICS, ANDRÁS: A komlói kőszénbányászat története [Geschichte des Steinkohlenbergbaus 
von Komló]. (Herausgegeben v o n Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos 
Intézete.) Pécs 1958, 317 S. — BABICS, ANDRÁS: A pécsi kőszénbányászat a feudalizmus korában 
[Der Steinkohlenbergbau um Fünfkirchen im Zeitalter des Feudalismus]. Budapest 1963, 
41 S. (Sonderdruck aus: MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések. 1961—62.) 
Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 42. Ser. Historica 19. — BABICS, ANDRÁS: A pécsvidéki 
kőszénbányászat története a legújabb korban. (1945—1960.) [Geschichte des Steinkohlenbergbaus 
in der Umgebung von Fünfkirchen in neuester Zeit. 1945—1960.] Pécs 1961, 37 S. (Dunántúli 
Tudományos Gyűjtemény 35. Ser. Historica 17. Sonderdruck aus Tanulmányok Baranya és 
Pécs történetéhez 1944—1960. [Studien zur Geschichte von der Branau und Fünfkirchen 1944— 
I960.] — BABICS, ANDRÁS: A vasasi kőszénbányászat a feudalizmus korában [Geschichte des 
Steinkohlenbergbaus von Vasas i m Zeitalter des Feudalismus], Pécs, Dunántúli Tudományos 
Intézet, 1957, 50 S. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 11 Ser. Historica 6.) — BABICS, 
ANDRÁS: Az észak-mecseki kőszénbányászat története [Geschichte des Steinkohlenbergbaus im 
nördlichen Fünfkirchener Gebirge]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 204 S. — BALASSA, 
SÁNDOR: A debreceni Aranybika szálló története [Geschichte des Gasthofs zum »Goldenen Stier« 
in Debrezin]. Debrecen 1959, 154 S. — BALÁZS, TIBOR: A tudományos kutatástól az ipari gyár-
tásig az izzólámpa története nyomán (1830—1940) [Auf den Spuren der Geschichte der Glüh-
lampe vom wissenschaftlichen Experimentieren bis zur industriellen Fabrikation (1830— 
1940]. Budapest , Akadémiai Kiadó, 1965, 165 S. (Tudományszervezési füzetek.) — BÁRCZY, 
ZOLTÁN: Fejezetek a Borsodnádasdi Lemezgyár történetéből [Abschnitte aus der Geschichte der 
Blechwarenfabrik von Borsodnádasd], Borsodnádasd, 1960. 141 S., 16 Tab. (Herausgege-
ben von: Borsodnádasdi Lemezgyár, Kohászati Dolgozók Szakszervezete, Hazafias Népfront.) 
— BARTA, ISTVÁN: Adatok a gácsi posztógyár reformkori történetéhez [Daten zur Geschichte 
der Tuchfabrik v o n Gács im Reformzeitalter]. Budapest , Akadémiai Kiadó, 1961, S. 113—122. 
(Sonderdruck aus Történelmi Szemle, Jg. 1961. N. 1.) — BENCZE, IMRE: A magyar pamutipar 
területi elhelyezkedése és fejlesztésének egyes földrajzi problémái [Territoriale Verteilung der 
ungarischen Baumwollindustrie und einige geographische Probleme ihrer Förderung]. Budapest, 
Akadémiai Kiadó , 1962, S. 337—362. (Sonderdruck aus Földrajzi Értesítő. Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, Földrajztudományi Kutatócsoport. Közlemények 96.) — BENDA, KÁLMÁN— 
IRINYI, KÁROLY: A négyszázéves debreceni nyomda (1561 —1961 ) [Die vierhundertjährige Druk-
kerei von Debrezin (1561—1961]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961, 432 S., 24 Tab. — 
BERLÁSZ, JENŐ: A Ganz gyár első fél évszázada [Das erste halbe Jahrhundert der Fabrik der 
Firma Ganz], Tanulmányok Budapes t Múltjából, Bd. XII . Budapest 1957, S. 349—458. — 
BOGDÁN, ISTVÁN: A magyarországi papíripar története (1530—1900) [Geschichte der ungari-
schen Papierindustrie (1530—1900)]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963, 485 S., 2 Tab. — 
Budapesti Bútorgyár. 100 éves a — — (1864—1964) [Die hundertjährige Budapester Möbel-
fabrik (1864—1964)] . (Redaktionsausschuß: Z. Fóris, L. Kozári usw.) Budapest 1964, 81 S. 
— A budapesti Gázművek száz esztendeje. 1856—1956 [Hundert Jahre Budapester Gaswerk. 
1856—1956]. Verfasser: L. KLAMM, A. SALLÖ stb. (usw.) I. Budapest 1956, 103 S.—A Buda-
pesti Közúti Vasút 100 éve [Hundert Jahre Budapester Straßenbahn], Red. D. Csuhay. Hrg. 
Fővárosi Vil lamosvasút. Budapest , Közdok. 1966, 231 S., 9 Tab. — Csepel története [Die Ge-
schichte von Csepel], Verfasser: A. KUBINYI, I. T. BEREND stb. (usw.). Herausgegeben von 
Csepel Vas- és Fémművek.) Budapest , Kossuth Kiadó, 1965, 500 S. — CSÓKA, JÁNOS: AZ egri 
dohánygyár 60 éve (1895-1955) [60 Jahre Erlauer Tabakfabrik (1895—1955]) (Eger, 1958, 
S. 375—397.) (Sonderdruck aus: Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve. ) [Eger] Pedagógiai 
* Bei der Zusammenstellung der Bibliographie war mir MÁRTA PAPP, Bibliothekarin 
des Instituts für Geschichtswissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften sehr 
behilflich, wofür ich ihr auch hier Dank sage. — P. H. 
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Főiskola. Ag egri — — füzetei 100.) — Diósgyőri Papírgyár. 175 év a minőség szolgálatában. 
Lapok a — — történetéből (1782—1957). [Papierfabrik von Diósgyőr. 175 Jahre im Dienste der 
Qualität. Seiten aus der Geschichte der (1782—1957).] Diósgyőr 1957. Budapest , 28 S., 
8 Tab. — A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (Nagykanizsa) fejlődésének és alakulásának törté-
nete 1937-től napjainkig [Geschichte der Transdanubischen Maschinenfabrik für Erdölindustrie 
in Nagykanizsa von 1937 bis in unsere Tage]. Redigiert von K. Mészáros. (Nagykanizsa (1959), 
51 S. — ERDŐSI, MÁRIA: Százéves az angyalföldi hajógyár [Die hundertjährige Schiffswerft 
von Angyalföld]. Herausgegeben von Gépipari Tudományos Egyesület . Budapest 1966, Ver-
vielfält., 69 S. (Hajózástudományi Együttműködés i Bizottság. Műszaki Történelmi Sorozat. 
5.) — FITZ, JÓZSEF: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. 
A mohácsi vész előtt [Geschichte des ungarischen Buchdrucks, Buchverlags und Buchhandels. 
I. Vor der Schlacht von Mohács]. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959,258 S., 5 Tab. — A Franklin 
nyomda története [Die Geschichte der Buchdruckerei Franklin]. Budapest 1966, 80 S., 4 Tab. 
— Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. — Hofherr—Schrantz Clayton— 
Shuttleivorth. Magyar Gépgyári Művek Rt. Repertórium [Elektrizitäts-, Maschinen-, Waggon-
und Schiffabrik A. G. Ganz und Co.— Hofherr—Schrantz—Clayton—Shuttleworth. Ungarische 
Maschinenfabrik-Werke A. G. Repertórium]. Zusammengest. v. G. Szilágyi, (Mitarb.: Török, 
Mária). Budapest , Műv. Min. — LOK. 1965. Vervielfält. (I) 128 S., (2) 442 S. — Ganz-Mávag 
Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (A 120 éves — ) [Die 120jährige Lokomotiv- , Waggon- und Maschi-
nenfabrik Ganz-Mávag]. Budapest (1964), 75 S. — GYŐRI, GYÖRGY: Százhetven esztendő. 
A Goldberger Textilnyomó és Kikészítő Vállalat és a Kelenföldi Textilkombinát története [Geschichte 
des Textildruck- und Appreturunternehmens und des Texti lkombinats Kranfeld]. Népszava, 
B u d a p e s t 1 9 5 4 , 191 S. 4 T a b . — GYŐRI GYÖRGY—SZABÓ, LÁSZLÓ: A budapesti M A VAG törté-
nete [Geschichte der Budapester MÁVAG (Ungarische Eisen- und Stahlfabrik)]. Népszava, 
B u d a p e s t 1 9 5 3 , 198 S. — HANÁK, PÉTER—HANÁK, KATALIN: A Magyar Pamutipar története 
1887—1962 [Geschichte des Unternehmens»Ungarische Bauniwollindustrie«, 1887— 1962]. Buda-
pest, Táncsics Kiadó, 1964, 448 S., 20 Tab. — A hírközlés krónikájából. Adalékok a posta törté-
netéhez [Aus der Chronik der Nachrichtenübermittlung. Beiträge zur Geschichte der Post], 
Red. Vajda, Endre. Budapest , Közdok. 1965, 173 S. — Ikarus (Karosszéria- és Járműgyár) 
1948—1963. (Jubileumi évkönyv.) [Ikarus (Karosserie-und Verkehrsmittelfabrik) 1948—1963; 
Jubiläums-Jahrbuch]. Budapest , Mogürt. (1963), XI , 77 S., 43 Tab. — JENEI, KÁROLY: 
Az Orion Rádió- és Villamossági Vállalat története, 1913—1963 [Geschichte des Rundfunk-
und Elektrizitätsunternehmens Orion, 1913—19631. Budapest 1964, 136 S. — JENEI, KÁROLY: 
A Chinoin gyár története [Geschichte der Fabrik Chinoin|. Budapest 1964, 156 S. — 
JENEI, KÁROLY—SÁRKÖZI, ZOLTÁN—SZILÁGYI, GÁBOR: A Gábor Aron Vasöntöde és Gépgyár 
története (1862—1962) [Geschichte der Eisengießerei und Maschinenfabrik Gábor Áron (1862— 
1962)]. Budapest , Eisengießerei Gábor Áron, 1962, 223 S. — Joós , FERENC—FENYVESINÉ 
GOHÉR, ANNA: AZ első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája 1841 — 
1918 [Geschichte der ersten Buchdruekerei von Kecskemét und Bibliographie ihrer Verlags-
werke 1841—1918]. Kecskemét, Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár, 1959, 102 S. 
— A kétszázéves Pécsi Bőrgyár [Die zweihundertjährige Lederfabrik von Fünfkirchen]. Ver-
f a s s e r : GULYÁS, JÓZSEF, VÖRÖS,MÁRTON s t b . ( u s w . ) . P é c s 1 9 6 2 , 2 1 0 S . , 1 T a b . KISZELY, 
GYULA: A diósgyőri szénbányászat kezdetei. 1767—1868 [Anfänge des Kohlenbergbaus in Diós-
győr. 1767—1868]. Miskolc 1965, 30 S., 6 Tab. (Miskolc, Herman Ottó Múzeum. Múzeumi 
füzetek 18—19.) (A Kohászati Történeti Bizot tság és a Központi Kohászati Múzeum közle-
ményei.) — KOHLMANN, MIHÁLY—NÁDOR, ENDRE: Kender-, juta- és textilipar 75 éves fej-
lődésének története [Geschichte der 75jährigen Entwicklung der Hanf- , Jute- und Textilindu-
strie]. Budapest 1958, 43 S. — KOROMPAY, LAJOS: Várpalota szénbányászata a felszabadulás 
előtt [Der Kohlenbergbau von Várpalota vor der Befreiung]. Várpalota, Várpalota város tanácsa, 
1965, 99 S. — FRAU A. KOVÁCS: Egy évszázad és tíz esztendő ( A KOLORIT textilfehérítő és festő-
gyár története) [Ein Jahrhundert und zehn Jahre (Geschichte der Textilbleich- und Färbe-
fabrik »Kolorit«)]. (Székesfehérvár 1955), 32 S. — В. KOVÁCS, ERZSÉBET: A karcagi üveggyár 
története. 1940—1956 [Geschichte der Glasfabrik von Karcag. 1940—1956]. Szeged 1957, S. 
31 — 57. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Historica 2.) — LEHOCZKY, ALFRÉD: A borsodi 
szénbányászat története. Miskolc, borsodi és ózdvidéki szénbányászati tröszt. 1. A tizenkilencedik 
század [Geschichte des Kohlenbergbaus in Borsod. 1. Das neunzehnte Jahrhundert]. 
Miskolc, Borsodi és Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt, 1965, 144 S. — LEHOCZKY, ALFRÉD: 
Az ózdi gyár létrejötte. (1845—1852) [Die Ents tehung der Fabrik von Ózd (1845- 1852)]. Miskolc 
1965, 38 S. (A Magyar Történelmi Társulat Borsod Megyei Csoportjának könyvtára 2.) Lenin 
Kohászati Művek. Miskolc—Diósgyőr [Lenin-Hüttenwerke, Miskolc—Diósgyőr], Red. Bozsik. 
Pál, Gácsi, Miklós stb. (usw.). (Diósgyőr 1965), 143 S.—A magyar műszeripar 10 évéből (1950— 
1960) [Aus den 10 Jahren der ungarischen Instrumentenindustrie (1950—1960)]. Red. Szluka, 
Emil. Herausgegeben von Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, Budapest, 
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Műszaki Kiadó, (1961), 116 S. — Magyar Optikai Művek. 80 éves a — (1876—1956) [Die 
80jährigen Ungarischen Optischen Werke (1876—1956). Budapest 1956, 63 S. — A Metallo-
chemia 50 esztendeje. 1908—1958 [50 Jahre der Metallochemie. 1908—1958J. Budapest 1958, 
78 S., 9 Tab. — MOLNÁR, SÁNDOR: Száz év a MÁV Szolnoki járműjavító Ü. V. történetéből. 
1856—1956 [Hundert Jahre aus der Geschichte der Fahrzeugreparaturwerkstätte der Ungari-
schen Staatsbahnen in Szolnok. 1856—1956]. Der stadtgeschichtliche Teil (bearb.) v o n 
KAPOSVÁRI, GYULA. S z o l n o k , S z o l n o k m . N é p l a p , 1 9 6 0 , 1 5 8 S . , 1 T a b . — NAGY, ISTVÁN: 
Az északi főműhely története. 1867—1945 [Geschichte der Hauptreparaturwerkstätte Nord der 
Ungarischen Staatsbahnen. 1867—1945]. Budapest, Népszava , 1954, 235 S. — 50 éves csepeli 
kohászat. A csepeli kohászat 50 éves jubileuma alkalmából (Budapest), 1962. szept. 28— 29-én 
megtartott ünnepi konferencián elhangzott előadások [Fünfzig Jahre Hüttenwesen in Csepel. 
An der aus Anlaß des fünfzigjährigen Jubiläums des Hüttenwesens in Csepel in Budapest am 
28—29. September 1962 abgehaltenen Konferenz gehaltene Vorträge]. Bed . Kuti, Lajos. 
Hrg. Csepel Vas- és Fémművek. Budapest , Műszaki Kiadó , (1963), 85 S. — PÁHI, FERENC— 
SCHNEIDER, MIKLÓS: 75 éves a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyár (1889—1964) [Die 
75jährige Mode Strickwarenfabrik in Hódmezővásárhely (1889—1964)]. Hódmezővásárhely 
1964, 200 S., 14 Tab. — A Pápai Textilgyár története. 1900—1955 [Geschichte der Textilfabrik 
in Pápa. 1900—1955]. Zusammengestellt vom Kollektiv der Textilfabrik in Pápa, mit Leitung 
von Szakái Sándor, (Budapest 1955), 35 S. — PAULINYI, AKOS: Adalékok a rónici vasgyár 
technikai fejlődéséhez a XIX. század 20-as és 40-es éveiben [Beiträge zur technischen Entwick-
lung der Eisenfabrik in Bohnitz in den zwanziger und vierziger Jahren des X I X . Jahrhunderts], 
Budapest 1961, S. 149—188. (Sonderdruck aus Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudo-
mányok Osztályának közleményei.) (Kohászati Történeti Bizottság Közleményei 11.) -— 
A(KOS) PAULINYI: Übersicht über die Technische Entwicklung der Eisenwerke von Rohnitz in 
der ersten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962, S. 199—226. 
(Sonderdruck aus: Acta Technica. Bd. 24, N. 1—2.) (Kohászati Történeti Bizottság Közle-
ményei N. 15.) — A pécsi Sopiana gépgyár. 1865—1965 [Die Maschinenfabrik Sopiana in Fünf-
kirchen. 1865—1965]. Bed. Kopasz, Gábor. Pécs 1965, 123 S., 9 Tab. — Rudabánya ércbányá-
szata [Der Erzbergbau von Eisenberg]. (Bed. Pantó, Endre, Pantó, Gábor usw.) Budapest, 
Országos Magyar Bányászat i és Kohászati Egyesület. 1957, 419 S., 5 Tab. — A Ruggyanta-
árugyár 75 éves története. 1882—1957 [Die 75jährige Geschichte der Gummiwarenfabrik. 1882— 
1 9 5 7 ] . (SZÉKELY, ALADÁR, KRISZTINKOVICH, BÉLA USW.) B u d a p e s t ( 1 9 5 8 ) , 2 0 7 S. — R u z s Á s , 
LAJOS: A pécsi Zsolnay-gyár története [Geschichte der Fabrik Zsolnay in Fünfkirchen]. Karten 
von Swierkiewicz, József . (Herausgeb.) Magyar Történelmi Társulat. Budapest , Művelt Nép, 
1954, 260 S., 8 Tab. — SALAMON, FERENC: TÍZ éves a „fehér föld" bányája (A sárszentmihályi 
lápimészbánya monográfiája) [Zehn Jahre des Bergwerks der »weißen Erde« (Monographie 
der Moorkalkgrube v o n Sárszentmihály)]. (Sárszentmihály) 1964 (1965), 54 S. — A salgótarjáni 
iparvidék [Das Industriegebiet von Salgótarján]. Bed. Dr. Gajzágó, Aladár. Salgótarján, 
Nógrád Megyei Munkásmozgalmi Múzeum 1962, 286 S., 5 Tab. (Im Bande: GAJZÁGÓ, ALADÁR: 
A Pálfalvai Bányagépgyár és Javító Vállalat — A Zagyvapálfalvi Üveggyár — A Magyar Vas-
ölvözetgyár) [Das Bergwerksmaschinenbau- und Reparaturunternehmen — Die Glasfabrik von 
Z a g y v a p á l f a l v a — D i e ungar i sche E i s e n l e g i e r u n g f a b r i k |. — BAJCSIK, JÓZSEF—GAJZÁGÓ, 
ALADÁR: A Zománcipari Művek Salgótarjáni Gyáregysége [Die Salgótarjáner Fabrikeinheit 
der ungarischen Emailindustriewerke]. Salgótarján 1962, 23 S. (Sonderdruck aus: A salgó-
tarjáni iparvidék.) — LIZSNYÁNSZKY, ANTAL: A Salgótarjáni Acéláruggyár [Die Stahlwaren-
fabrik in Salgótarján]. Salgótarján 1962, 28 S. (Sonderdruck aus: A salgótarjáni iparvidék.) 
— SÁNDOR, VILMOS: A budapesti nagymalomipar kialakulása [Die Entstehung der Budapester 
Großmühlenindustrie |. Tanulmányok Budapest Múltjából. Bd. XIII . Budapest 1959, S. 315— 
4 2 2 . — SÁRKÖZI, Z O L T Á N — S Z I G E T V Á R I , I S T V Á N — S Z I L Á G Y I , G Á B O R : A százéves mosonmagyar-
óvári mezőgazdasági gépgyár története 1856—1956 [Geschichte der hundertjährigen landwirt-
schaftlichen Maschinenfabrik in Wieselburg 1856—1956]. Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 
1959, 147 S. — SCHLEICHER, ALADÁR: Adatok a kohászat magyarországi történetéhez. A kislődi 
vashámor története [Daten zur Geschichte des Hüttenwesens in Ungarn. Die Geschichte des 
Eisenhammers von Kislőd]. Budapest 1962, S. 393 —405. (Sonderdruck aus: Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei . ) (Kohászati Történeti Bizott-
s á g K ö z l e m é n y e i 1 9 . ) — S o ó s , IMRE—KISZELY, GYULA—ZÁDOR, TIBOR: Vázlatok a diósgyőri 
vaskohászat 190 éves történetéből (1770 — 1960) [Skizzen aus der 190jährigen Geschichte des 
Eisenhüttenwesens von Diósgyőr (1770 — I960)]. Miskolc (Lenin Kohászati Művek igazgatósága, 
stb.) 1960, 118 S., 13 Tab. — STIGLER, ISTVÁN: Székesfehérvár nyomdászatának 150 éves törté-
nete [150jährige Geschichte des Buchdrucks in Stuhlweißeiil>urg|. Székesfehérvár 1957, 29, 
I X S. (István Király Múzeum Közleményei . B. sor. 6. sz.) — SZABOLCSI, GÁBOR: A Szegedi 
Kenderfonógyár 75 éve (Vázlat) [75 Jahre der Hanfspinnereifabrik von Szegedin (Skizze)]. 
(Szeged) 1958, 72 S. — SZÉKELY, LAJOS: AZ esztergomvidéki szénmedence bányászatának fejlő-
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dése [Entwicklung des Bergbaus im Graner Kohlenbecken], Budapest , Műszaki Kiadó, 1962, 
431 S., 16 Tab. — SZEKERES, JÓZSEF: AZ újpesti hajóépítés története [Geschichte des Schiffbaus 
in Újpest], Tanulmányok Budapest Múltjából Bd. XIV. Budapest 1961, S. 483—534; Bd. XV. 
Budapest 1963, S. 637—693. — SZEKERES, JÓZSEF—TÓTH, ÁRPÁD: A Klement Gollxvald (Ganz) 
Villamossági Gyár története [Geschichte der Elektrizitätsfabrik Klement Gottwald (Ganz)]. 
Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1962, 367 S. — A Tiszakécskei Permetezőgépgyár fejlő-
désének története az államosítástól 1965-ig [Geschichte der Entwicklung der Berieselungsmaschi-
nenfabrik in Tiszakécske von der Verstaatlichung bis 1965]. Zusammengestellt von Bányai, 
András, Hoffmann, György u. a. Tiszakécske (Budapest) 1965, 39 S. — TÓTH, LAJOS: 120 éve 
indult meg a gőzhajózás a Balatonon. Adalékok a balatoni gőzhajózás históriájához [Vor 120 Jahren 
begann die Dampfschiffahrt auf dem Plattensee. Beiträge zur Geschichte der Dampfschiffahrt 
auf dem Plattensee]. Budapest, Gépipari Tudományos Egyesület, 1966, 148 S. (Hajózástudo-
mányi Együttműködési Bizottság. Műszaki Történelmi sor. 6.) — TÓTH, LAJOS: 145 éves a 
magyar gőzhajózás [145 Jahre ungarische Danpfschiffahrt], Herausgeb. Gépipari Tudományos 
Egyesület. Budapest 1963. Vervielfält., 153 S. (Hajózástudományi Együttműködési Bizott-
ság. Műszaki tört. sor. 3.) — VARGA, DEZSŐ: A békéscsabai kötszövőipar. A békéscsabai Kötött-
árugyár 50 éves története [Die Wirkindustrie von Békéscsaba. Die 50jährige Geschichte der 
Strickwarenfabrik von Békéscsaba], Békéscsaba, Kötöttárugyár, 1962, 87 S. — VIGH, KÁROLY: 
A Váci Kötöttárugyár története. 1885—1960 [Geschichte der Strickwarenfabrik von Waitzen. 
1885—1960]. Budapest, Gondolat, 99 S.—A Villamosgép- és Kábelgyár 50éve és szerepe a magyar 
villamosipar fejlődésében. 1913—1963 [50 Jahre der Elektromaschinen und Kabelfahrik und ihre 
Rolle in der Entwicklung der ungarischen Elektroindustrie. 1913—1963]. Chefred. Keller, 
Ferenc s. a. r. Belohorszky, Lajos. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1963, 486 S. — U'eiss 
Manfréd Konszern-Vállalatok. Labor Bizalmi Rt. Vállalatok okmánytára. WM Acél- és Fém-
művek Rt. WM Repülőgép- és Motorgyár Rt. Repertórium. 1. r. [Konzernunternehmen Manfred 
Weiß. Dokumentensammlung Labor A. G. Unternehmungen. Stahl- und Metallwerke WM A. G. 
Flugzeug- und Motorenfabrik WM. Repertórium. I. Teil], Zusammengest, von Jenei, Károly. 
Budapest, LOK. 1966. Vervielfält., 398 S. (Levéltári leltárak 36.) 
Проблемы исследования заводской истории 
П. Х А Н А К 
( Р е з ю м е ) 
Заводская история развернулась в Венгрии в последние 15 лет, гораздо п о з ж е , чем 
в развитых капиталистических странах ( Б и з н и с Хистори, Энтрпренершип Хистори 
в Америке, Фирменгешихте, Унтернемербиографи в Германии, Истуар дез Антрприз 
во Франции) и позднее, чем в СССР, в Чехословакии и Г Д Р , где эта дисциплина имеет 
десятилетние традиции и значительные достижения . Причину отставания а в т о р рас-
сматривает, с одной стороны, в промышленном отставании В е н г р и и , в узкости кругозора 
бывших венгерских капиталистических предпринимателей, а с другой стороны, в ориен-
тировке венгерской историографии главным образом в сторону политической истории. 
Эта новая ветвь исторической науки в течение прошедшего к р а т к о г о полутора десяти-
летия прошла путь, который и в соседних с т р а н а х можно считать типичным, от брошюр 
популярного характера, распространенных после национализации предприятий в 1948 
году, а т а к ж е статей, открывших положение рабочего класса и революционные традиции 
рабочего движения , через юбилярные мемориальные издания вплоть до монографий 
научной ценности последних лет. Как в качественном, так и в количественном отноше-
ниях значительно возростающая литература теперь уже дает возможность, более того, 
делает необходимым поднять свойственные методологические вопросы заводской истории. 
Автор делает различие между заводской историей и историей предприятия. Тема послед-
ней — шире, она включает в себя т а к ж е историю кредитных учреждений , торговых и про-
чих предприятий. 
Коротко осматривая более значительные, научной ценности работы, автор уста-
навливает, что не было выработано единого взгляда относительно предмета заводской 
истории. Одни работы ставят на первый план экономическую и политическую историю, 
а внутри этого — историю рабочего движения, другие — историю техники и технологии, 
часто даже лишь техническое описание завода . Исследователи заводской истории еще 
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не выяснили, что завод — это комплексное, экономическое-общественное-техническое 
явление и не д е л а л и соответствующий этому вывод относительно методологии. То обстоя-
тельство же, что в одних работах имеются в избытке моменты местной истории, подробно 
разрабатывается развитие всей о т р а с л и промышленности, а в д р у г и х работах местные 
проблемы, отраслевые и общие экономические взаимосвязи освещаются неполно, преду-
преждает о том, что не выяснены т а к ж е вертикальные и горизонтальные взаимосвязи 
отношения части и целого. 
При изложении методологических проблем автор исходит из дефиниции завода . 
З а в о д — это объективная организация современной крупной промышленности, в которой 
кооперативный характер процесса работы является технической необходимостью. Этот 
кооперативный процесс работы одновременно я в л я е т с я также процессом реализации 
капитала. Современный завод — это и рационально взаимодействующая система 
машин (техническая-технологическая система), п объективная система работы, опреде-
л е н н а я первой, и одновременно экономическая-производственная единица, и общность 
людей, покоющаяся на отношениях подчинения и поставления р я д о м , детерминирован-
н ы х господствующим общественным строем. В то ж е время завод я в л я е т с я также частью 
города, края, страны, частью о т р а с л и промышленности, более к р у п н о й экономической 
единицы. Следовательно, завод — это такая комплексная экономическая-общественная-
техническая единица, которая органически прилаживается в ж и з н ь , в действие более 
крупной территориальной и экономической единицы. Заводская и с т о р и я , таким образом, 
является исторически сочетающейся областью соприкосновения нескольких наук — 
исторической н а у к и , технических н а у к , экономики, социологии, и в то ж е время — мест-
ной историей (историей частной проблемы), имеющей двойную привязанность. 
Из этого определения следует требование комплексной разработки темы. Это м о ж е т 
быть осуществлен двояким образом. Или историк изучает и применяет достижения и 
методы соприкасающихся наук, т . е. становится своеобразно подготовленным специали-
стом заводской истории, или к о л л е к т и в , составленный из специалистов этих наук возь-
мется за разработку заводской истории. В Венгрии в настоящее в р е м я последний метод 
кажется подходящим, плодотворным. Имеющийся до сих пор опыт, однако, предупреж-
дает о том, что сотрудничество коллектива должен руководить историк . Ибо необходимо 
оставить позади то простое решение задачи, по которому история з а в о д а была разделена 
или разорвана на сечения по длине истории техники, истории экономики , рабочего дви-
ж е н и я и т. д., и т а к и м образом п р и н ц и п историзма был принесен в ж е р т в у специального 
описания. Настоящей задачей и с т о р и к а как раз и является диалектическая , комплексная 
историческая обработка воедино составных частей, в действительности вступающих 
постоянно во взаимосвязь, друг д р у г а тесно предполагающих и воздействующих д р у г 
на друга. 
За этим методологическим требованием кроются и более г л у б о к и е исторические 
тенденции современного промышленного развития. Т а к и е имманентные — укрепляющие 
и л и отрицающие друг друга — тенденции — повышение механизации и автоматизации, 
концентрации, бюрократизации и рентабильности и против них тенденция гуманизации, 
постоянная борьба человека против эксплуатации и отчуждении. Возвышенной задачей 
историка является изображение постоянных конфликтов этих имманентных тенденций и 
рождающихся из них технических, экономических и общественных результатов п послед-
ствий в полной индивидуальной конкретности небольшой единицы — истории одного 
завода. 
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Les recherches en cours à l'Institut d'Histoire Universelle 
Médiévale et d'Histoire d'Amérique latine à Szeged 
L ' I n s t i t u t près la Facul té des Let t res de l 'Univers i té «Att i la József» à 
Szeged a é té fondé en 1959 pour enseigner l ' h i s to i re universelle depuis le V e 
siècle j u s q u ' à 1789; à par t i r de s ep t embre 1967, pa r décret d u Ministère d e s 
Affaires culturel les, les a t t r i bu t i ons de l ' I n s t i t u t ont été é t endues et on a y 
créé la première base hongroise de la recherche s u r l 'histoire d ' A m é r i q u e l a t ine . 
Les cahiers de cours publiés pa r l ' I n s t i t u t d é m o n t r e n t l ' homogéné i té des ac t i -
vités pédagogiques et sc ient i f iques . 1 Les t r a v a u x précédents d u directeur d e 
l ' I n s t i t u t , le professeur Tibor Wittman, é taient consacrés a u x combats de liberté 
anti-Habsbourg en Transylvanie, a u X V I I e s iècle; il en a d o n n é le résumé a u 
chapi t re IV du t o m e I I du cours «L'histoire de la Hongrie».2 
Ses t r a v a u x d 'h is to i re universel le s ' en rac inen t également dans l ' ensemble 
de problèmes de l 'h is toi re de la Hongr i e au X V I I e siècle. 
Le professeur W i t t m a n a procédé, de d e u x directions, à l ' approche d e 
certaines quest ions impor tan tes de l 'histoire oues t -européenne . D 'une p a r t , il 
a é tudié les confédéra t ions d ' E u r o p e centrale, p rocédan t à u n e analyse m i n u -
tieuse, dans sa thèse de candida t ès sciences h is tor iques , de l 'a l l iance tchéco-
hongroise ( t ransylvanaise) en 1619 —1620.3 Cela lui a permis de t i rer ce r ta ines 
conclusions sur ce t t e période des rappor t s po l i t iques européens , au cours d e 
laquelle l ' inégal i té en t r e l ' évolut ion sociale des pays de l 'Oues t et celle des 
pays de l ' E s t s 'est sensiblement accrue . C'est sous le signe de te l les corré la t ions 
qu' i l a é tudié le ca rac tè re européen de la Guerre de Trente ans.1 Les recherches 
1
 WITTMAN, T.: Spanyolország a XVI—XVII. században. [L'Espagne aux XVIE e t 
XVIIE siècles]; in: Fejezetek a késő középkorból (Chapitres du Moyen Age tardif; cahier de cours 
sous la direction de Székely , Gy.). — idem: Egyetemes történet 1566—1648 (Histoire universelle 
1566—1648), Budapest , 1958; — idem: Egyetemes történet 1500—1789 (Histoire universelle 
1500—1789), Budapest , 1968. 
2
 Budapest , 1962. Précédemment, il s'était consacré à l'étude de Gábor Bethlen, prince 
de Transylvanie et, auparavant , aux problèmes de la décennie qui a condui t à la guerre de 
liberté de 1848 (les «doctrinaires» hongrois) . 
3
 Défense de thèse en 1955. Certains chapitres en o n t été publiés Az osztrák Habsburg-
hatalom válságos éveinek történetéhez (A propos de l 'histoire des années de crise du pouvo ir 
Habsbourg autrichien), Acta Universitatis Szegediensis, História V; 1959; ainsi que Független-
ségi harcok az erdélyi fejedelmek vezetésével (Combats d' indépendance sous la conduite des prin-
ces de Transylvanie), Budapest , 1961. 
4
 A harmincéves háború előzményeinek és jellegének kérdéséhez (A propos des antécédents 
et du caractère de la Guerre de Trente Ans ) ; in: Századok, 1957, n° 5—6. 
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du professeur W i t t m a n su r le déve loppement de la pensée politique o n t s t imulé 
les t r a v a u x comparés d 'h i s to i re l i t té ra i re . 5 
D ' a u t r e par t , il a débouché sur les questions d 'ensemble de l 'his toire 
économique, quand il a procédé à l ' a n a l y s e des par t icu la r i tés des relat ions 
économiques entre l ' E u r o p e Occidentale et Orientale. E x a m i n a n t l ' in f luence 
de la «révolut ion des pr ix» sur l ' économie européenne, il a mis en évidence 
quelques lois des r a p p o r t s économiques in te r rég ionaux en c r i t iquan t les ten-
dances de la l i t t é ra ture de l 'histoire des pr ix , qui v i s en t à une s impl i f ica t ion 
des processus économico-sociaux.6 C o m m e c'est dans la seconde moi t ié d u XVI e 
siècle que les conséquences de l ' ex t ens ion subite d u marché m o n d i a l et du 
commerce a t l an t i que se son t aff i rmées, l ' é t u d e de l ' évo lu t ion sociale des Pays-
Bas, plus préc isément de la Hollande p r o m e t t a i t d ' ê t r e utile. 
La p remiè re phase des recherches a por té sur l ' e x a m e n c o m p a r é de l'in-
dus t r ie et de l ' agr icul ture de la F l and re au XVI e siècle.7 Ces t r a v a u x on t été 
suivis d ' u n e synthèse à object i fs m o d e r n e s de l 'h is toi re de la r évo lu t i on des 
Pays-Bas . 8 U n e étude p lus impor tan te a é t é consacrée a u x événements en F landre 
dans les a n n é e s allant de 1577 à 1585, a u pouvoir cont rad ic to i re des gueux à 
idées radicales . 9 Les d i f f é rends de l ' o r ang i sme (du p a r t i oranien) et les r ad icaux 
éclairent é loquemmen t les l imites c a r ac t é r i s an t la n a t u r e même de la révolu t ion 
bourgeoise se déroulant sous forme de gue r r e de l ibéra t ion contre l 'Espagne . 1 0 
A la sui te de quelques ar t ic les plus m o d e s t e s sur les Pays-Bas , 1 1 la recherche 
s 'est é t e n d u e à la Hol lande , cherchant le m i n i m u m qui assure, dans la s t r uc tu r e 
de la p roduc t ion , le c a r ac t è r e capi ta l is te . 1 2 Puis, nous avons eu u n e synthèse 
d ' insp i ra t ion marxis te su r le déve loppemen t de la civil isat ion des P a y s - B a s et 
hollandaise a u x XVI e — X V I I e siècles, à «l 'âge d'or», sur les magni f iques réussites 
et sur les cont rad ic t ions de la civilisation bourgeoise, su r les causes sociales des 
inégalités d 'évolu t ion que nous pouvons y relever. C 'es t dans cet o u v r a g e que 
les t ra i t s communs , les g randes r é su l t an t e s de la société, de l ' économie , de la 
poli t ique, de la religion, de la pe in tu re , de la phi losophie, des sciences, des 
5
 A magyarországi államelméleti tudományosság XVII. század eleji alapvetésének német 
alföldi forrásaihoz. J. Lipsius (A propos des sources néerlandaises de la pose des fondations, au 
début du X V I I e siècle, de la science de la théorie politique en Hongrie. J. L.); in: Filológiai 
Közlöny, 1957, n° 1. 
6
 Az ,,árforradalom" és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai (1566—1618) — [La 
«révolution des prix» et les éléments initiaux des rapports du marché mondial], Budapest, 
1957; — idem: «Revolucia cen» i ее vlianie na Vengriu vo vtoroi polovine XVI v, Srednie Veka 
XX; Moscou. 
7
 A flamand posztóipar tőkés lehetőségei a manufaktúra korszak küszöbén (Les possibilités 
capitalistes de l'industrie du drap flamande au seuil de l'époque des manufactures) Századok,1961. 
8
 A németalföldi forradalom rövid története (Brève histoire de la révolution des Pays-Bas); 
in: Acta Universitatis Szegediensis, História V I I . 
9
 Thèse de doctorat à l'Académie, défendue en 1962, publié en 1969: Les gueux dans les 
«bonnes villes» de Flandre, 1577—1584; Budapest . 
10
 Déjà en 1960, publication d'un article en langue française sur ce sujet: Quelques pro-
blèmes relatifs à la dictature révolutionnaire des grandes villes de Flandre, 1577—1579; in: Studia 
Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 40; Budapest 1960. 
11
 Par exemple: Un chroniqueur hongrois contemporain de la Révolution des Pays-Bas 
du XVIe siècle; in: Revue du Nord, 1963. 
12
 A holland ,,gazdasági csoda" és a holland burzsoá nemzettéválás néhány kérdése (Le 
«miracle économique» hollandais et quelques problèmes de la naissance de la nation bourgeoise 
hollandaise); in: Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának Közleményei, X I , n° 1—2; 
1961. 
6* Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14,1968 
369 Rapport sur les recherches 
universités, de l'imprimerie et de la vie quotidienne sont soumis à une pertinente 
analyse.1 3 
Après les thèmes néerlandais, les travaux de recherche de la chaire ont 
été dirigés sur des domaines extra-européens. D u point de vue méthodologique, 
les articles de moindre dimension, consacrés au féodalisme vietnamien ont été 
riches en enseignements, présentant au public hongrois quelques traits d'une 
évolution sociale jusqu'ici inconnue.1 4 Entre temps , à l'Institut, des recherches 
ont été lancées à propos des problèmes de l'Etat turc et russe au XVI e et au 
X V I I e siècle. Endre Medzibrodszky a analysé les antagonismes turco-persans.15  
Ilona Varga a étudié la littérature historique sur l'absolutisme russe, puis a 
consacré des articles au rôle des «prikaz» et aux «zémsky sobor».16 Ses écrits 
s'intègrent à une histoire comparée des Etats de l'Europe Centrale et Orientale, 
où la question cruciale a été le rapport entre le régime des Ordres et le pouvoir 
central, cela en connexité avec la stratification des classes dirigeantes. 
C'est en 1964 que Tibor W i t t m a n a commencé ses recherches relatives à 
l'absolutisme espagnol et à la société espagnole du XVI e et du XVII e siècle. 
Il a d'abord donné une présentation de la Monarchie espagnole de Campanella, 
puis il s'est risqué à des suppositions et a mis en évidence plusieurs corrélations 
en rapport avec le développement étatique de l'Espagne au XVI e siècle.17 
A un autre endroit, il a rejeté, à l'encontre des vestiges de la «légende noire», 
les renvois à un soi-disant caractère «asiatique», «turc» de l 'Eta t espagnol.18 
L'histoire de la «légende noire» en Hongrie a été traitée par l'un des assistants.19 
L'ensemble des problèmes historiques du siècle d'or de l'Espagne a été dégagé 
et résumé dans la biographie de Philippe II.20 Cette étude a également vu le 
jour sous le signe de la lutte contre les légendes «noires» et «roses», contre les 
peintures inspirées par un quelconque parti pris; l'auteur y a mis à profit ses 
expériences au cours de ses t ravaux sur les Pays-Bas. Mais, déjà auparavant 
il avait tenté de replacer la décadence espagnole si vivement controversée dans 
une contexture plus vaste d'histoire universelle et de la comparer à ce processus 
d'Europe Centrale et Orientale qu'il est coutume de nommer «second s e r v a g e » , ^ 
13
 Németalföld aranykora (L'âge d'or des Pays-Bas) , Budapest , 1965. — Le dernier article 
de l 'auteur sur la Be lg ique au X V I I e e t au XVIII e siècle in: Acta Univers i ta t i s Szegediensis, 
His tór ia X X I I ; 1966. 
14
 WITTMAN, T. : A vietnami feudalizmus néhány kérdése (Quelques problèmes du féo-
dal isme vietnamien); in: Századok, n° 2 ,1963; — idem: Az első jezsuita hittérítők feljegyzései 
Vietnamról (Les notes des premiers miss ionnaires jésuites sur le Vietnam); in: Acta Universi-
tat is Szegediensis, His tór ia X I I I ; 1963. 
16
 A XVI—XVII. századi török-perzsa háborúk történetének kérdéséhez (A propos de l'his-
toire des guerres turco-persanes aux X V I e e t XVII e siècles); in: Acta Univers i ta t i s Szegediensis, 
His tór ia X ; 1962. 
16
 A prikázok az orosz és szovjet történeti irodalomban (Les «prikaz» dans la l ittérature 
his tor ique russe et sov ié t ique) ; in: A c t a Universitat is Szegediensis , História X V I I ; 1965; — 
A zemszkij szoborok és az orosz rendiség kérdése (Les «zémsky sobor» et la ques t ion du régime 
des Ordres en Russie); sous presse. 
17
 Espana en la «Monarquia Espanola» de Campanella; in: Acta Univers i ta t i s Szegedien-
sis, História XV; 1964; — A spanyol abszolutizmus néhány vonása a XVI. században (Certains 
trai ts de l 'absolutisme espagnol au X V I e s iècle); ibidem. 
18
 Sobre el presunto carácter «turco» del absolutisme espanol del Siglo de Oro. Anuario del 
I n s t i t u t o de Invest igac iones Históricas n u m . 7; 1964; Rosario . 
, a
 Le résumé en al lemand d'ÁDÁM ANDERLE in: A c t a Universitatis Szegediensis , História 
X X V I I I ; 1968 (Studia Lat inoamericana, n° 2). 
2 0
 WITTMAN, T.: II. Fülöp ( P h i l i p p e II), Budapes t , 1967. 
21
 Apuntes sobre los métodes de investigaciôn de la decadencia castellana (siglos XVI— 
XVII); in: Nouvel les É t u d e s historiques, Budapest, 1965. 
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Les recherches concernant l'Espagne ont été heureusement complétées par 
l'étude sur la conception étatique, la théorie constitutionnelle de ce pays, sur 
le caractère moderne de la pensée politique espagnole au XVI e siècle.22 
L'incorporation de l'Amérique latine au programme des recherches 
d'histoire économique a commencé après quelques courts voyages d'études (au 
Cuba, en Bolivie). Cela a permis la connaissance de deux points économique-
ment névralgiques — l'aire des Caraïbes et Potosi, la région classique de la 
production des métaux précieux — au temps de la décadence du sys tème colo-
nial espagnol. Les études fondées sur les matières recueillies dans les archives 
de la Havane rendent plus clair pourquoi, au Cuba, l'alternative n'a pas été 
effective entre les exploitations «veguero», à petite production marchande 
(tabac) et les plantations de canne à sucre, établies sur le travail des esclaves, 
pourquoi le sort des parcelles des planteurs de tabac étai t a priori scellé quand 
les fondations de l'économie cubaine moderne se sont dégagées au XVIII e 
siècle.23 En examinant dans un cercle plus large les monocultures des Antilles 
et les plantations de cacao du Venezuela, il faut souligner la contradiction 
flagrante entre leur caractère capitaliste assuré par le marché mondial et leur 
arrière-plan: l'économie naturelle. Le développement des rapports du marché 
ne suit donc pas la voie européenne, il n'est nul lement question de petits 
marchés, mais de la désintégration du marché colonial, amenant la naissance 
de marchés régionaux et nationaux.2 1 
L'étude du rôle, sous l'aspect qu'il présente en Hongrie, des métaux pré-
•cieux d'Amérique dans l'Europe du X V I e siècle25 nous conduit aux problèmes 
de la monoculture de l'argent en Bolivie. La légendaire extraction d'argent de 
Potosi devint l'artère de la vie économique de l'Etat bolivien accédant à l'auto-
nomie, dans la mesure et en proportion de la perte de son rôle et de son impor-
tance universels. Cette question a été éclairée grâce à deux sources négligées par 
l'histoire économique et abordés, maintenant, dans les études de moindre 
envergure: l'excellente chronique de P. V. Canete y Dominguez et les données 
du grand statisticien de Bolivie, José Maria Dalence.2 6 Ce sont surtout ces 
dernières qui rendent sensible, dans toute son acuité, la régression qui, après 
leur libération, caractérisa l'économie des pays de l'ancienne Amérique espa-
gnole. L'explication de ce phénomène ne saurait être détachée de la transforma-
tion du système des marchés, ni de l'influence du capital étranger dans le 
cadre du marché mondial. 
22
 Vitorlától Suarezig. A XVI. századi spanyol államelmélet mérlege (De Vitoria à 
Suarez. Le bilan de la théorie politique espagnole du XVI e siècle); in: Filológiai Közlöny, 
1966, n° 1 — 2. 
23 WLTTMAN, T.: Reflexiones sobre la derrota del tabaco en las Antillas (siglos XVII y 
XVIII)-, in: Acta Universitatis Szegediensis, História XVII , 1965; — réédition in: Teória y 
Práxis; Caracas, 1968, n° 2; — idem: A kubai gazdaság válaszúton (1700—1762) (L'économie 
cubaine à une croisée de chemins); in: Századok, 1965, n° 4. 
24
 A monokultúrák kérdéséhez a Karib térségben és Venezuelában (XVI—XVIII. sz.) — 
(A propos des monocultures dans les Caraïbes et au Venezuela (XVI e —XVIII e s.); in: Acta 
Universitatis Szegediensis, História X X I I , 1966. 
23
 Los metales preciosos de America y la estructura agraria de Hungria a los fines del siglo 
XVI; in: Acta Universitatis Szegediensis, História XXIV, 1967) Studia Latinoamericana, n° 1). 
20
 La riqueza empobrece. Problémás de crisis del Alto-Peru colonial en la »Guia« de P.V. 
Canete y Dominguez; in: Acta Universitatis Szegediensis, História X X I V , 1967; — Reflexiones 
sobre las ideas econömicas de José Maria Dalence. Potosi-Bolivia, 1967; — cf.: El pensamiento 
econômico de Bolivia en el siglo XIX; in: Ibero-americana Pragensia, n° 1; Prague, 1967. 
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Le programme de l 'Institut se nourrit partie aux problèmes économico-
sociaux de cette période de transition, partie aux conditions et fondations 
économiques mêmes — restant passablement mal connues — des Etats indé-
pendants.2 7 Au centre des recherches dans ce domaine, nous avons les mono-
cultures latino-américaines et les relations intercontinentales. Comme les 
sources des thèmes de ce genre sont assez difficilement accessibles, ces questions 
ne figurent que sous condition au programme scientifique de l'Institut de 
Szeged. Nous projetons, avant tout, de poursuivre nos investigations sur 
Potosi . Il serait indiqué de procéder à une étude analytique des chiffres de la 
décadence de la production de l'argent, ce qui permettrait de tirer, non seule-
ment à propos de la Bolivie, mais aussi de l'histoire universelle, ces conclusions 
qui apporteraient une meilleure connaissance des lois de «l'économie triangu-
laire». 
Comme l'évolution moderne de la Bolivie reste un terrain passablement 
inconnu même des historiens latino-américains, l'Institut poursuit ses travaux 
avec l'aide des chercheurs boliviens. Un article sur les corrélations sociales 
de la naissance de l'État bolivien2 8 sera suivi par un autre sur l'effet que la 
réforme agraire bolivienne de 1953 a exercé sur les structures de l'agriculture.29 
Le plan de travail de l'Institut mentionne, en général, le processus de dévelop-
pement des nations andines aussi. 
L'Institut, du moins pour l'instant, ne peut se préoccuper que dans une 
mesure moindre des rapports historiques entre l'Amérique lat ine et la Hongrie. 
On se borne surtout à l'analyse des sources hongroises permettant de pénétrer 
certaines phases de l'histoire de certains pays latino-américains. Nous avons lancé 
ces travaux par l'étude du v o y a g e de Pál Rost i , voyageur érudit au Venezuela 
vers la f in des années 1850.30 Nous projetons également l 'étude de certaines 
relations hungaro-argentines. On peut distinguer quatre périodes dans ces 
contacts historiques: 1) l 'activité en Amérique latine des jésuites de Hongrie 
au X V I e et au X V I I e siècle; 2) l'émigration à la suite de l'écrasement de la 
révolution hongroise de 1848 —1849; 3) l'exode toujours plus massif des prolé-
taires agricoles hongrois à la f in du X I X e siècle; 4) l'émigration antifasciste 
de l'entre-deux-guerres. L'Inst i tut se propose de se pencher sur les deux pre-
mières périodes. 
En Hongrie, les recherches sur l'histoire latino-américaine ne peuvent 
s'appuyer sur des traditions. II faut donc procéder à la création des conditions 
favorables à un travail scientif ique fructueux. Nous pouvons compter avec 
quelques collègues qui, à Budapest , à Debrecen et dans d'autres endroits, 
s'intéressent aux problèmes de la période la plus récente. Pour accroître l' in-
27
 A gyarmati Latin-Amerika történeti kutatásának néhány kérdése (Program helyett) 
— [Quelques questions de la recherche historique sur l'Amérique Latine coloniale (En guise de 
programme)]; in: Acta Universitatis Szegediensis, História XXVIII , 1968) Studia Latinoameri-
cana, n° 2). 11 s'agit là d'une conférence prononcée le 24 novembre 1967 sur le programme de 
recherche de l 'Institut et sur les quest ions encore sans solution. 
28
 Egy dél-amerikai államalakulás gazdasági-társadalmi háttere: Bolívia (L'arrière-plan 
économico-social d'une formation é tat ique sud-américaine: la Bolivie); in: Századok, 1968, 
n° 5—6. 
29
 In: Agrártörténeti Szemle 1968: sous presse; — A latin-amerikai agrártörténet néhány 
mai irányzata (Quelques tendances de nos jours dans l'histoire agraire latino-américaine); ibi-
dem 1967. nos 3—4. 
39
 Las observaciones de un viajero húngaro sobre la Venezuela de los ultimos aiios de los 
Monagas; Caracas 1967. 
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térêt futur, pour pouvoir satisfaire celui qui s'est déjà manifesté, nous pensons 
préparer un ouvrage d'ensemble, destiné au grand public , sur l'histoire de 
l'Amérique latine. 
Les relations de notre Institut avec l'étranger et les voyages d'études 
contribuent également au résultats probants de nos activités qui se poursuivent, 
aujourd'hui encore, dans un cadre modeste. Nos recherches seront sensiblement 
facilitées quand les archives espagnoles deviendront accessibles aux chercheurs 
hongrois, car elles conservent des sources d'une inestimable valeur non seule-
ment pour ce qui est des problèmes de l'évolution de l'Amérique latine et de 
l'Espagne même, mais aussi au sujet de l'histoire de Hongrie du X V I e et du 
XVII e siècle. 
Les thèmes relatifs à cette époque et que la recherche a explorés, dans 
le cadre de notre Institut, déjà précédemment, motivent parfaitement pourquoi 
les questions de la monarchie et de l'empire colonial de l'Espagne resteront, à 
l'avenir aussi, à l'avant-plan de nos préoccupations. Là, nous pouvons distin-
guer deux grands sujets généraux: 
1) les problèmes économiques et sociaux de la crise de l'époque coloniale 
et de la première période de l'indépendance, compte t e n u surtout du Haut-
Pérou (Bolivie); 
2) le développement des structures agraires modernes des pays andins, 
ainsi que les réformes agraires dans cette aire géographique. (Ces recherches 
demandent cinq à dix années d'un team.) 
Cette concentration des thèmes n'exclut naturellement point l'étude 
d'autres problèmes; l'accroissement ou la réduction du nombre de ceux-ci 
dépend des impondérables des conditions du travail scientifique. 
6* Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14,1968 
COMPTE RENDU DE LIVRES 
Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias 
Die Vorträge zum Unterricht des Erzherzogs Joseph im Natur- und Völkerrecht sowie im Deutschen 
Staats- und Lehnrecht unter Mitarbeit von Gerd Kleinheyer, Thea Buyken und Martin Herold 
herausgegeben von Hermann Conrad. ( Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung des Landes Nordrhein-JVestfalen. Band 28.) 
Köln und Opladen, Westdeutscher Verlag, 1964. XII 800 pp. 
Ursprünglich hatten wir die Absicht über 
die im Historischen Jahrbuch, Jahrgang 82 
(1963) unter gleichem Titel veröffentlichte 
Abhandlung des Professors der Rechtsge-
schichte an der Universität B o n n eine kurze 
Rezension zu schreiben. Wir hatten zwei 
Gesichtspunkte vor Augen. Wir wollten einer-
seits Professor H. Conrad darauf aufmerksam 
machen, daß die für Joseph II. als Kronprin-
zen bereitgestellten Lehrbücher gar nicht so 
unbekannt sind, wie es der Leser auf Grund 
seines Artikels annehmen dürfte, denn Adolf 
Menzel hat schon 1920 darüber geschrieben 
[Kaiser Joseph II. und das Naturreeht. Zeit-
schrift für öffentliches Recht. 1 . ( 1 9 1 9 - 1 9 2 0 ) 
S. 511 — 528.] und er hat auch geklärt, daß 
der Lehrer des Kronprinzen nicht Bartenstein, 
auch nicht Martini, sondern der 1790 bereits 
gänzlich in Vergessenheit geratene Christian 
August Beck war. Es hätte auch erwähnt 
werden sollen, daß die ungarische Geschichts-
wissenschaft zwischen den beiden Weltkrie-
gen sowohl auf dem Gebiet der Erschließung 
des Quellenmaterials der Habsburger Monar-
chie im X V I I I . und X I X . Jahrhundert, wie 
auch in der Untersuchung der Probleme die-
ser Epoche bedeutende Ergebnisse erzielt 
hat, denn gerade durch die Verwertung von 
Menzels Resultaten gelang es z. B. über die 
Toleranzideen Josephs II. festzustellen, daß 
sie in Pufendorfs naturrechtlichen Lehren 
wurzeln. In unserer Rezension hätten wir 
wohl mit einer gewissen Resignation darauf 
hingewiesen, wie hoffnungslos es infolge der 
Sprachschwierigkeiten sei eine Beachtung der 
Ergebnisse unserer Geschichtsforschung im 
Ausland zu erwarten, sehr zum Nachteil der 
europäischen — heute sogar auch der ameri-
kanischen — Geschichtsforschung. Die letz-
tere macht gerade in unseren Tagen schüchter-
ne Versuche Probleme zu lösen, die bei uns 
bereits längst geklärt sind. Wir gedachten 
— gewisse Bedenken unterdrückend — auf die 
in der Römischen Quartalschrift für christ-
liche Altertumskunde und Kirchengeschichte 
Jahrgang 56 (1961) erschienene Abhandlung 
v o n H. Conrad (Religionsbann, Toleranz und 
Parität am Ende des alten Reiches, S. 167— 
199), hinzuweisen, in der er (S. 181 f f ) bei 
der Erforschung des Ursprungs der Toleranz-
ideen Josephs II . von den zweiundeinhalb 
Jahrzehnte früher erschienenen ungarischen 
Feststellungen keine Notiz nimmt. Der Arti-
kel des Historischen Jahrbuches h ä t t e aber 
anderseits auch unseren einheimischen Lesern 
als Lehre dienen sollen. Wir wollten auf den 
Nutzen, ja sogar auf die Unentbehrlichkeit 
verläßlicher Bibliographien hinweisen. Wir 
wollten den Nachtei l vor Augen führen , der 
sich daraus ergab, daß Menzels Abhandlung, 
da sie in einer juristischen Zeitschrift erschie-
nen ist, nicht in das Material der »Quellen-
kunde« von Dahlmann— Waitz aufgenommen 
wurde. Daraus hä t ten wir die Lehre gezogen, 
daß selbst der Fachforscher nur durch einen 
Zufall davor bewahrt wird, daß eine sein 
ureigenstes Interessengebiet betreffende Ar-
beit seiner Aufmerksamkeit entgeht. 
Leider haben sich unsere Vorbereitungen 
obige Gedanken zu Papier zu bringen ein 
ganzes Jahr hinausgeschoben. Diese Zeit 
genügte, unsere Bemerkungen überflüssig zu 
machen. Während wir noch überlegten, wie 
unsere Besprechung für alle Interessierten in 
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lehrreichster Form abgefaßt werden sollte, 
wurde ein bedeutender Teil der Manuskripten 
Becks in einem mächtigen Band v o n einer 
Arbeitsgemeinschaft unter H. Conrads Lei-
t u n g herausgegeben. Da in der Quellenaus-
gabe Menzels Verdienste entsprechend gewür-
digt werden, halten wir weitere Schrit te zur 
Wahrung der Priorität für überflüssig. Der 
Fal l ist aber immerhin lehrreich, w e n n auch 
in einer anderen Beziehung. Gerade deshalb 
setzten wir an die Spitze unserer Rezension 
die langen bibliographischen Daten des Wer-
kes. 
Auffallend ist vor allem die Geschwindig-
kei t , mit der die Fachwissenschaft die nicht 
den geringsten praktischen Nutzen bringen-
den historischen Denkmäler einer längst ver-
gangenen Zeit auf die Regale der Bibliothe-
ken zaubert. Wir sprechen absichtlich nicht 
v o n Lesern und Forschern. Um ihr Interesse 
handelt es sich n icht . Ist denn der Forscher 
darauf angewiesen, daß für ihn die von Joseph 
II . benutzten juristischen Lehrbücher ge-
druckt werden? Wir können die Frage getrost 
m i t einem »nein« beantworten. Die Ausbil-
dung der Persönlichkeit des Kaisers, die Ent-
wicklung seiner D e nkungsart, die Herauskri-
stallisierung seiner Weltanschauung wurden 
v o n seinen Jugenderfahrungen wohl entschei-
dend beeinflußt, aber weil Mitrofanov, Mar-
czali und E. Winter der Erziehung des Kron-
prinzen keine Bedeutung beigemessen haben, 
dürfen wir nicht in das entgegengesetzte 
E x t r e m geraten. Es braucht nicht viel erklärt 
zu werden, wie selbstverständlich es i s t , daß 
b t i allen Menschen jeden Zeitalters, jeder 
Klasse und jeden Standes untersucht werden 
muß , was sie aus den Lehrbüchern schöpfen 
u n d lernen konnte. Das Ergebnis beweist , 
daß es der Mühe wert ist; auch für Dávid 
Angyal war es von Nutzen die in der Wiener 
Nationalbibliothek aufbewahrten Schulhefte 
des jungen Franz Josephs durchzulesen, als 
er über ihn schrieb. D e m Biographen Josephs 
II . genügt es auch zu wissen, daß die Lehr-
bücher seines Helden im Wiener Staatsarchiv 
auffindbar sind. Ihr Heraussuchen u n d die 
Erwägung ihrer Bedeutung ist eine Forscher-
aufgabe. Die Arbeit des Forschers ist dadurch 
noch erleichtert, daß das Lehrbuch des Natur-
und Völkerrechts 1790 bereits im Druck 
erschienen ist. Unserer Ansicht nach könnte 
H. Conrads Ausgabe nach Menzels Abhand-
lung als entbehrlich betrachtet werden. A u s 
der Tatsache , daß sie trotzdem erschienen 
ist, k a n n darauf geschlossen werden, daß der 
Herausgeber, beziehungsweise die deutsche 
Geschichtswissenschaft über reichliche peku-
niäre Mittel verfügt. Die behandelte Ausgabe 
ist dafür nicht das einzige Beispiel. Wir sind 
Zeugen einer großzügigen editorischen Tät ig-
keit. N e u e Zeitschriften, Jahrbücher erschei-
nen, a l te erloschene Serien erwachen zu 
neuem Leben, die Ergebnisse der fleißigen 
Arbeit uns bekannter Forscher werden uns als 
Abhandlungen oder als selbständige Werke 
Jahr für Jahr vorgelegt. Den ungarischen 
Historikern ist diese Tatsache vielleicht des-
halb n o c h nicht aufgefallen, weil sie die Neuer-
scheinungen des Büchermarktes eher nach 
dem Gegenstand der Forschung, als nach 
der Person des Verfassers in Evidenz zu 
halten pflegen. Wir glauben aber nicht gleich-
gültig an dieser angewachsenen Publikations-
Tätigkeit vorbeigehen zu dürfen. Wir bewer-
ten die schriftstellerische Tätigkeit immer 
noch zu sehr nach der Auffassung des X I X . 
Jahrhunderts, und lassen außer Acht, daß 
unsere Zeit auch in der Forscherarbeit die 
Produktivi tät an Stelle des individuellen 
Schaffens gestellt hat. Die Änderung kann 
an sich nicht mißbilligt werden. Man könnte 
sich näml ich vorstellen, daß die an Stelle der 
einzelnen Person getretene Arbeitsgemein-
schaft m i t nicht geringerer Vertiefung an die 
Lösung der Probleme herantritt , wodurch die 
Ergebnisse noch fester untermauert werden, 
je nachdem, welche Ziele sich die einzelne 
Person oder die Arbeitsgemeinschaft s teckt . 
Auch d e m Einzelforscher kann es geschehen, 
daß er sich ständig wiederholt und sozusagen 
mechanisch produziert. Andererseits können 
auch Arbeitsgemeinschaften Beispiele für 
inventiöse Methoden geben. 
Unsere Beanstandung i m Zusammenhang 
mit H. Conrad und seiner Arbeitsgemein-
schaft g e h t gerade darauf hinaus, daß bei 
ihrer Zielsetzung ein zu niedriger Maßstab 
angelegt wurde. Sie haben 3 Werke von Beck 
herausgegeben, (Kern des Natur- und Viil-
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kerrechts, Kurzer Inbegriff des Deutschen 
Staatsrechts, Kurzer Inbegriff des Deut-
schen Lehenrechts) und der Text nimmt den 
größten Teil des Bandes ein (S. 141—680). 
Die Einleitung behandelt kurz den Gegen-
stand selbst (S. 1 — 24), nämlich die Bezie-
hung Josephs II. zu Beck, des Letzteren 
Lebenslauf, ferner die der Ausgabe zugrunde 
gelegten Prinzipien, mit einem wertvolle 
Archivalien enthaltenden Anhang, der aber 
nur mit knappen Fußnoten versehen ist 
(S. 25—139). Die Ausgabe schließen drei 
Register ab. Diese Register sind das Ergeb-
nis einer ernsten, mühsamen Arbeit. Für den 
Rechtshistoriker mag das Sachregister am 
wertvollsten sein, denn es gibt die Fachaus-
drücke von Becks Bücher an, ordnet also 
katalogartig die Rechtsbegriffe und erleich-
tert die schnelle Orientierung in der großen 
Masse des Materials außerordentlich. Die 
Aufstellung des Personenregisters dürfte eine 
leichte Arbeit gewesen sein, obwohl die 
Zusammenstellung der Erklärungen über die 
biographischen Daten der einzelnen Personen 
eine sorgfältige Kleinarbeit voraussetzt. Für 
sehr wertvoll halten wir das dritte Register, 
das die Titel der von Beck benutzten Werke 
in alphabetischer Reihenfolge aufzählt. Beck 
beruft sich in der zu seiner Zeit üblichen 
Weise nur im allgemeinen auf seine Quellen. 
Die genauen und kompletten Titel der zitier-
ten Werke, bei Gesamtausgaben die Angabe 
des Bandes oder des Abschnittes ist oft 
unentbehrlich, um sich in der längst anti-
quierten Literatur auch nur einigermaßen 
orientieren zu können. Das Register (S. 
685—708) gibt Aufschluß über die Belesen-
heit Becks, über den Charakter seines 
Interessenkreises und auch darüber, in 
welchem Grade seine Bildung zeitgemäß war. 
Die Namen Francis Bacon und Pascal, Mon-
taigne und Locke deuten an, welchem Nähr-
boden seine Weltanschauung entwachsen ist. 
Bayleund Bodin charakterisieren nebst deut-
schen Naturrechtslehrern seine staatsrecht-
liche Auffassung, für seine Modernität zeugen 
Montesquieu und Rousseau, zugleich ist 
aber bezeichnend, daß wir Voltaire-Zitaten 
nur aus dem Siècle de Louis XIV. begegnen. 
Es bedarf keiner näheren Beweisführung, wie 
modern Becks Unterricht in ungarischer 
Beziehung war, hat doch bei uns Graf Imre 
Csáky nur kurze Zeit vorher, im Jahre 1742, 
jenen Königsspiegel, das Horologium Prin-
cipum mit großem Kostenaufwand in e inem 
mächtigen Folio-Band in Győr drucken las-
sen, den Guevara im Interesse der Erziehung 
Karls V. geschrieben hat. Wessen Ideen auf 
Joseph II. in seinen empfänglichsten Jahren 
eingewirkt haben, darüber will uns das Regi-
ster des Werkes unterrichten. Die Durchfüh-
rung dieser Absicht ist aber leider mangel-
haft. D a s Register zählt nämlich nur die 
Titel auf , ohne anzugeben, auf welchen Sei-
ten des Werkes die einzelnen Autoren erwähnt 
sind. E s ist aus dem Index z. B. nicht ersicht-
lich, ob sich Beck auf Rousseau einmal, oder 
immer wieder berufen hat. Oder wenn sich 
jemand dafür interessiert, welchen Teil oder 
welche Teile Beck aus Pufendorfs »De habi tu 
religionis christianae ad v i tám civilem« zitiert 
hat , m u ß er das ganze Werk durchlesen, oder 
mindestens durchblättern. Es wäre of fen-
sichtlich keine übermäßig große Arbeit gewe-
sen einen richtigen Index aufzustellen. W e n n 
ein solches uns zur Verfügung stehen würde, 
könnten wir uns ein genaueres Bild über 
Becks Gedankenwelt gewinnen, und was 
wichtig ist, mit viel weniger Mühe. 
Das Werk gibt uns also in dieser Hinsicht 
nur Rohmaterial, nicht nur ohne jegl iche 
Bewertung, sondern dem Forscher auch die 
einfachste Hilfe verweigernd. Von einer 
Arbeitsgemeinschaft hät ten wir mit R e c h t 
erwarten können, daß sie in der Einleitung 
die ideologisch-historische Bedeutung des 
herausgegebenen Materials wenigstens andeu-
tet. E s ist jedenfalls schade, daß H. Conrad 
und seine Mitarbeiter nicht an die sich bie-
tenden Möglichkeiten dachten und die Arbeit 
von der leichteren Seite anfaßten. 
Die vorliegende Ausgabe leistet also zu 
der in unseren Tagen so beliebten Forschung 
des Josephinismus wertvolle Hilfe. Diese 
Forschung konzentriert ihre Aufmerksamkeit 
mit Vorliebe einseitig auf das Fortleben der 
Pläne und Gedanken Josephs II. nach dem 
Tod des Kaisers. Unter Josephinismus ver-
steht sie die Auswirkungen der Reformtätig-
keit des Kaisers, soweit sie den Begriff n icht 
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weiter auf kirchliches Gebiet, sogar auch dort 
nui auf den Reformkatholizismus einengt. 
Bei Joseph II . , der als Mensch die Aufmerk-
samkeit immer schon, und in unseren Tagen 
— vielleicht tei lweise als Ergebnis einer ge-
schickt geleiteten Propaganda — noch in 
gesteigertem Maße auf sich ge lenkt hat, ist 
für den Historiker gerade die Frage wichtig, 
woher er seine Ideen schöpfte. E i n verhäng-
nisvolles Unglück, die Vernichtung des Staats-
ratsarchivs am Ende des II. Weltkrieges, hat 
uns für immer der Möglichkeit beraubt, die 
Reformpläne v o n ihren Keimen bis zum Ver-
such ihrer Verwirklichung zu verfolgen. Der 
Staatsrat war nämlich das höchste Regie-
rungsorgan, dessen Tätigkeit den persönli-
chen Anteil des Kaisers bei den Reformen am 
vollkommensten widerspiegelte und an des-
sen Aktenmaterial er am besten abzumessen 
gewesen wäre. Die einzelnen Erlasse und Ver-
ordnungen wurden im Namen des Kaisers 
veröffentlicht, er erschien als Urheber der 
Verordnungen. Wohl geschah das aber in 
vielen Fällen nur zum Schein, denn der 
Gedanke konnte ebensogut von einem Mit-
glied des Staatsrates aufgeworfen und von 
Joseph einfach gutgeheißen worden sein. 
In anderen Fällen konnte sogar die Initiative 
von einer niedrigeren Amtsstelle ausgegangen 
sein. Es konnte wohl auch geschehen, daß 
Joseph alle ihm unterbreiteten Vorschläge 
verwarf und seine Entschlüsse ganz selbst-
ständig faßte. Über alldem, welchen Anteil 
der Kaiser an den Entscheidungen hatte, 
gaben die Akten des Staatsrates authentische 
und nicht mißzudeutende Aufklärung. Ihre 
Bedeutung in dieser Frage wurde von der 
Forschung frühzeitig erkannt. Der erste, der 
aus der Zeit Josephs II. publizierte — sie 
machen den größten Teil seines Werkes aus — 
war der Monograph des Staatsrates K. Hock; 
ebenso wurden sie vielfach von Marczali ver-
wertet. Aber gänzlich außer A c h t ließ sie 
Mitrofanov, dessen Monographie trotz 
ihrer sonst wertvollen Eigenschaften — 
gerade deshalb das Niveau v o n Marczalis 
Werk, wie es v o n Gyula Szekfii [Századok 46 
(1912) S. 305.] festgestellt wurde, nicht 
erreichte. Die Vernichtung des Archivs bringt 
uns um die Möglichkeit feststellen zu kön-
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Josephinismus hatte . Die Geschichtsschrei-
bung wird in der Zukunft auf Herumraten 
und Vermutungen angewiesen sein, auf 
e i n e m Gebiet, wo sie noch vor kur-
zer Zeit Tatsachen hätte feststel len 
können. 
Nachträglich können die Forscher des 
Josephinismus bedauern, daß die Geschichts-
wissenschaft versäumt hat die früheren Mög-
lichkeiten besser auszunützen. Wenn sie aber 
später einmal einen Überblick haben, was 
v o n dem Aktenmaterial der Vernichtung ent-
gangen ist, werden sie vielleicht mit Über-
raschung feststellen, daß die ungarischen 
Geschichtsforscher zwischen den beiden Welt-
kriegen verhältnismäßig bedeutende Einzel-
heiten der Regierungsgeschichte des Zeit-
alters Joseph II. geklärt haben, und zwar 
nicht nur solche, die sich auf Ungarn be-
schränken. Der Historiker, der einmal über 
die Geschichte des Staatsrates eine Mono-
graphie zu sehreiben gedenkt, wird sich — so 
meinen wir — die ungarische Sprache wenig-
s tens soweit aneignen müssen, daß er die Teil-
studien, die sich mit den Problemen des 
Zeitalters 1760—1848 befassen, verstehen 
kann; interessiert er sich aber für Wirt-
schaftspolitik, Zensur- und Toleranzsystem 
dieses Zeitalters, so wird er die in ungarischer 
Sprache erschienenen Monographien von 
Ferenc Eckhart, Oszkár Sashegyi und dem 
Verfasser dieser Zeilen eingehend studieren 
müssen. 
Der Verlust ist auf jeden Fall groß und 
unersetzlich. Gerade weil keine Möglichkeit 
mehr besteht, aktenmäßig festzustellen, wer 
der eigentliche Urheber der Reformpläne 
war, muß sich die Forschung damit begnü-
gen, die Versuche zu veröffentlichen, die 
gemacht wurden, den Verlust zu ersetzen. 
Sie muß das reiche Material der Archive der 
Hofkanzlei , des Statthaltereirates, der Hof-
kammer und der Komitate verarbeiten, der 
Rolle nachspüren, die der Josephinismus 
nach 1790 spielte und sie muß den Anfang 
aller Anfänge erforschen, wie einzelne Grund-
sätze , die Joseph später als Kaiser zur Gel-
tung zu bringen versuchte, in der Gedanken-
welt des jungen Thronerben Wurzel faßten. 
377 Compte rendu de livres 
Zu diesem letzterwähnten Forschungsproblem 
bietet Conrads Ausgabe einen gut verwert-
baren Ausgangspunkt, weshalb wir ihr Er-
scheinen, trotz unserer Einwände mit Freude 
begrüßen können. Trotzdem können wir uns 
einer gewissen Resignation nicht erwehren, 
weil wir in dem umfangreichen Band nicht 
die monographische Behandlung des Ur-
sprungs von Josephs Ideenwelt f inden, und 
uns zugleich damit abf inden müssen, daß die 
deutsche Geschichtswissenschaft unserer Tage 
getreu dem Prinzip e ines sukzessiven Vor-
dringens bei ihrer Bücherproduktion sich 
mit der Untersuchung leicht lösbarer Auf -
gaben zufrieden gibt und die Lösung der ei-
gentl ichen Probleme der Nachwelt überläßt . 
E. Mályusz 
É. H. Haraszti: A chartista mozgalom 
(The Chartist Movement) 
Budapest, Kossuth Kiadó, 1967, 329 pp. 
It is over 125 years ago that enthusiastic 
adherents and stubborn adversaries, his-
torians concealing their aversion behind cool 
impartiality, and research scientists mingling 
emphasis on the world-wide significance of 
the movement with pertinent criticism heaped 
up an ever increasing literature both in and 
outside Great Britain on the history of the 
first labour movement organized on a country-
wide scale. The list is headed by such names 
as Marx and Engels, an eye-witness who pro-
fessed to be a true chartist. In addition to the 
memoirs of the participants, publications of 
the most important sources augment the 
volume of the immense literature on the 
subject. 
Éva H. Haraszti has undertaken to sum-
marize in her dissertation the first , most 
important and most stimulating phase of this 
movement, the 1830s, by sifting the vas t 
literature with a critical eye and util izing 
the material of her own researches in England. 
A few chapters of her dissertation have been 
published in Hungarian historical periodicals. 
The work has now been issued by the Kossuth 
Publishing House in a popular series of writ-
ings on history, in an abbreviated version to 
which the author has added an account of 
the events that took place in the years be-
tween 1840 and 1848, considerably widening 
thereby the scope of the original dissertation 
and making this exceedingly interesting 
theme accessible to Hungarian readers. 
Besides satisfying the demands of scientif ic 
treatment and accuracy, the book put before 
the publ ic is good reading, easy to understand 
and interesting. Apparently Éva H. Haraszt i 
has prof i ted from the example of Bri t i sh 
historians and adopted their praiseworthy 
methods which invariably astonish the readers 
of historical works wr i t ten in English b y 
never deviating from the main points b u t 
giving essentials in brief and clear wording, 
furthermore by avoiding unnecessary f lour-
ishes and intentional intricacy while writ ing 
with wit and keeping interest alive. For t w o 
decades it has been the recurrent wish of t h e 
critics who review Hungarian historical 
works that authors might write in an attrac-
tive and clear style, not in order to prove 
that historiography is not a science but belles-
lettres, but to show t h a t history writing is 
also an art, which we are prone to forget . 
It mus t be stated with appreciation that É v a 
H. Haraszti belongs to the Hungarian his-
torians who never overlook this demand. 
T w o of the seven chapters of the book , 
making up approximately one quarter of the 
work, deal with the economic , social, and 
ideologic antecedents of the movement. T h e 
first g ives a picture of the industrial and 
agricultural revolution, of British social con-
ditions in the first half of the 19th century , 
illustrating the intolerable position of t h e 
working classes by quot ing plenty of docu-
mentary evidence. There can be no doubt : 
in theory everybody k n o w s that in the initial 
stage of capitalist deve lopment the working 
classes are plunged into a difficult situation. 
But the carefully selected facts presented in 
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the book are conveyed by graphic description 
taken from life. The second chapter is an 
account of the events preceding and leading 
up to the democratic manifesto, t h e "People's 
Charter", dealing in due order w i t h the fight 
for the reform of parliament f rom the middle 
of the 18th century, as well as w i t h the uto-
pistic ideas put forward after the close of the 
Napoleonic Era and pointing b e y o n d , actually 
criticizing, the capitalist sys tem. Light is 
thrown on the beginnings of the trade union 
movement, revealing its correlations to the 
parliamentary reform movement. 
The events and history of t h e chartist 
movement are treated in the other f ive chap-
ters. First the development of chartism is 
shown in the new situation created by the 
parliamentary reform of 1832, and the emer-
gence of a radical and a moderate wing. The 
happenings of the years from 1839 to 1842 
are discussed in fullest detail, f r o m the first 
chartist convent ion and the handing in of the 
first petition to the attempted revolt of 
Newport, the filling of the second petition, 
and to the strike movement of 1842 instigated 
by the British bourgeoisie. The author goes 
into the relations between the chartist move-
ment and the organization of bourgeois circles 
to bring about the Repeal of the Corn Laws, 
and has words of appreciation w h e n speaking 
of the chartists who refused to le t their forces 
be divided by joining the m o v e m e n t headed 
by Cobden. 
In the last but one chapter the further 
development of the movement is followed until 
the Repeal of the Corn Laws, whi le the last 
chapter is devoted partly to the internation-
al relations of the chartists, including the 
aid of Marx and Engels, the act iv i t ies of the 
organization of Fraternal Democrats , the 
connections of the League of t h e True, the 
Communist League with the chartist move-
ment, partly to the events of the year 1848, 
describing the handing in of the third petition 
and other revolutionary manifestations which 
were elicited b y the economic crisis of 1847 
and caused great anxiety to the British ruling 
classes for a few months. 
In these f i v e chapters giving a history of 
events Éva H. Haraszti often quotes from 
conversations, from articles which appeared 
in newspapers, even poems (without mention-
ing the translator). In the meant ime she 
draws brilliant portraits of some of the lead-
ing personalities of the movement. In this 
connection it is not quite clear w h y part of 
the biographic material had to be presented 
in foot-notes; this course would have been 
acceptable had there been only a f e w data, 
w i t h characterization provided in the text. 
However , no accurate distinction of th i s kind 
has been made, therefore the applied separa-
t ion is out of place. It may have been at the 
Editor's request t h a t the author chose this 
form which can by no means be regarded as a 
h a p p y solution. 
The author did well to cite in several 
instance the opinion of Hungarian contem-
poraries and the v i e w s of the contemporary 
Hungarian papers about the chartist move-
ment . This was done not out of a "Hungaro-
centric" attitude rightly deprecated today, 
b u t to bring events nearer and render their 
description more life-like. These sympathet ic 
notes are fascinating contributions to the 
ideologic history of the Reform Age. 
In marxist l i terature on chartism, partic-
ularly in that writ ten one or two decades ago, 
representations of the movement invariably 
emphasized the commit ted mistakes, though 
the significance of the movement i tself was 
never belittled. B u t later discouragement of 
t h e leading personalities, their inconsistent 
and incongruous conduct in the period up 
to 1848 were a lways strongly accentuated. 
Fortunately Éva H . Haraszti has broken 
a w a y from this conception, and stress is laid 
on the positive features , on the long and hard 
struggle which the leaders had to carry on in 
those times, defying imprisonment and per-
secution. Of course, she does not d e n y later 
defection, disappointment, and the prepon-
derance of errors, but mentions t h e m only 
in brief, since t h e y mostly became manifest 
in the period fol lowing 1848. 
This is the po int where the hook of Éva 
H . Haraszti nevertheless fails to sat i s fy , for 
it omits to follow t h e subsequent fa te of the 
chartist movement in the years after 1848. 
She is quite right w h e n she declares t h a t this 
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subject requires a separate book. It is, 
indeed, a f i t theme for another disseration. 
Still it would have been worth while to g ive 
a brief outline of this development, if o n l y 
in the form of a survey, to complete th i s 
volume which was after all written for wide 
circles of readers. 
In the Epilogue the author states t h a t 
". . . the failure of the m o v e m e n t was a histor-
ical necessity at the beginning of the upward 
surge of capitalism." (p. 308). Her treatment 
of the material rather as an account than a n 
analysis of events has however prevented 
her from going thorougly into thÍ9 po in t 
when discussing this stage, which inevitably 
creates the impression t h a t the movement 
had had great chances and its final failure 
was only the result of the adverse coincidence 
of several circumstances. For the same reason 
no mention is made, for instance, of the out -
standing role of O'Connor, of the enthusiasm 
of the masses which cont inued to follow h i m 
even when he recoiled and took up the wrong 
attitude. This being a noteworthy problem of 
the psychology of mass movements, special 
study of this question on the basis of her 
abundant material may prove rewarding for 
the author. 
Finally, another critical observation 
which, however, has no bearing on the essen-
tial elements of the theme: the author seems 
to underrate the role and significance of 
technical progress and so also of the produc-
tive forces of society w h e n she says t h a t 
". . . after all, industrial revolution cannot be 
explained by the great technical inventions" 
(p. 10). Obviously , it cannot be explained by 
the latter alone, but it is undeniable that 
these invent ions had the lion's share in start-
ing the industrial revolution. ( I t is merely a 
subjective remark and not criticism that we 
should have liked to hear more about these 
inventions and the spread of mechanical, 
power-driven production, although these 
issues are not closely connected with the 
theme; but there are few works which supply 
information on the matter.) 
In addit ion to the usual index, the author 
gives a l ist of the principal archival sources 
of the his tory of the chartist movement, 
including the writings which appeared in the 
contemporary press, the works of Marx and 
Engels deal ing with the subject, other 
published sources and the most important 
works based on them. The list also contains 
belletristic works, either from the leaders of 
the movements , as those wri t ten by Ernest 
Jones, or f ic t ion on the event s of the move-
ment. Engl i sh and Russian works dominate; 
regrettably, no Cyrillian letters could be 
used; morever, the author did not follow the 
rules of transcription approved by libraries 
in dealing w i t h Russian material . 
Of course, these critical comments by no 
means alter the impression that the book 
under review is a well written, useful work 
which presents a modern and true picture of 
the most important stage of this highly 
important movement. It is to be hoped that 
before long the author will f ind time to write 
a work of equally high standard on the clos-
ing phase of chartism. 
E. Niederhauser 
Z. Horváth: Teleki László 1810 — 1861 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964, Vol. I—II. pp. 502, 374. 
Le développement, au milieu du X I X e 
siècle, du mouvement national hongrois ava i t 
dégagé, du point de vue du statut état ique, 
une alternative parfaitement nette: ou l 'auto-
nomie au sein de l 'empire Habsbourg, ou 
l'indépendance nationale intégrale. C'est-à-
dire: ou 1867, ou 1848 . . . L'opinion publi-
que de Hongrie voyait la personnification 
de ce d i l emme en Ferenc Deák et Lajos 
Kossuth. Mais, pour ce qui était de l'autre 
composant essentiel du nationalisme terri-
torial magyar , il n'était quest ion d'aucune 
7 Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
380 Compte rendu de livres 
alternative. L'intégrité territoriale et la sou-
veraineté hongroise sur la Hongrie histori-
que étaient et restent également attachées, 
dans l'opinion publique, au nom de Kossuth 
comme à celui de Deák. Cela n'est pas sans 
fondement. Toute l'histoire du mouvement 
national hongrois démontre qu'il n'a jamais 
existé de tendance politique ou de parti, de 
groupe considérable supposant, dans la Hon-
grie multinationale, d'autre régime politique 
que celui ancré à une indiscutable suprématie 
magyare. Dans la génération de l'époque 
des réformes et de la guerre de liberté de 
1848, nous ne trouvons qu'une seule person-
nalité ayant pris conscience de la fin de la 
Hongrie de saint Étienne; c'est László Teleki. 
Cette prise de conscience fournit la poutre 
maîtresse de la biographie en deux volumes 
de Teleki, par Zoltán Horváth . 
Dès l'abord, insistons sur notre entier 
accord quant à la méthode de présentation 
de László Teleki, appliquée par l'auteur. 
Il est notoire qu'en 1849 et , surtout, dans les 
années d'émigration, des projets ont vu le 
jour pour une solution de la question des 
minorités nationales de Hongrie. Mais ceux-ci 
— y compris le «projet de pacification» de 
Szeged e t le projet de Constitution de Kiu-
tahya — se cantonnaient dans l'autorisation, 
à des degrés divers, de l 'usage de la langue 
maternelle. Or, ce que Teleki réclame en 
1849, et recommande à nouveau dix ans plus 
tard, va bien plus loin; c'est un «droit de 
statut», puis une «Diète provinciale». Il ne 
s'agit donc pas de concessions culturelles, 
mais politiques, ni de la garantie des inté-
rêts municipaux, mais de la légalisation des 
droits territoriaux. C'est là le niveau suprême 
de la solution de la quest ion nationale à 
l'époque bourgeoise: le programme d'une 
réorganisation federative du pays. Naturelle-
ment, il n'est toujours pas question de 
l'abandon de l'intégrité. Ce ne sera que le 
mouvement ouvrier d'orientation internatio-
nale qui sera capable de se fixer, dans la 
période suivante, cet objectif . Même alors, 
ce ne sera pas en Hongrie. Le grand mérite 
de Zoltán Horváth est de différencier nette-
ment la solution «culturelle» et «federative» 
de la question nationale. (Cependant, par 
endroit et sans motif, il assimile l'abandon 
de la suprématie à celui de l ' intégrité terri-
toriale. On aurait salué, sous ce rapport aussi, 
une distinction plus claire.) 
Les constatations de l 'auteur révèlent 
son expérience dans les problèmes de l'épo-
que, sa pénétrante faculté de jugement 
scientifique. Parallèlement, l 'expression de 
la vérité, dont conscience a été prise, atteste 
le courage de l'historien. A cet endroit, nous 
ne pensons pas primordialement au fait que 
l'accent mis sur le poids de la personnalité 
de Teleki s ignif ie corollairement le rabaisse-
ment inévitable du rôle des contemporains, 
procédé qui ne saurait emporter l'accord 
unanime; nous pensons plutôt que la mise 
en vedette du programme de Teleki repré-
sente une polémique acerbe avec cette con-
ception, aujourd'hui encore courante, sur 
1848, qui critique le nationalisme hongrois 
uniquement pour ne pas avoir consenti à 
temps des concessions dans l ' intérêt de la 
sauvegarde de la Hongrie de saint Étienne 
et qui répugne à reconnaître que, malgré sa 
synchronisation à la cause de la révolution 
et du progrès, la solution de la question 
nationale hongroise de 1848—1849, équiva-
lait à l'arbitraire contre les aspirations des 
autres nations. Nous jugeons revivif iante, du 
point de vue de l'ensemble de notre historio-
graphie, la représentation courageuse de cette 
idée, aussi b ien au profit de la progression 
scientifique que pour ce qui est de la fonction 
sociale de la science. Il y a un demi-siècle, la 
question nationale d'Europe Orientale a 
trouvé sa solution, mais celle-ci a été loin 
d'honorer toutes les exigences justif iées. Par 
suite des griefs, même le bien-fondé de ce 
qui était historiquement mot ivé et inéluc-
table, la désagrégation du pays multinational, 
se voit obnubilé. Les contatations de l'auteur 
viennent donc soutenir la compréhension et 
le discernement depuis longtemps d'actualité: 
oui, il y a cent années déjà, il s 'est trouvé un 
homme polit ique hongrois pour critiquer 
vivement la solution de 1848 dans la question 
nationale. L'ouvrage de Zoltán Horváth 
contribuera dans une mesure notable au 
modelage positif de l'opinion publique natio-
nale hongroise. 
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Le fil conducteur de la conception du 
livre est la naissance et l 'évolution des idées 
de Teleki sur la question des nationalités; 
cependant, la monographie se penche avec 
perspicacité sur les autres éléments aussi de 
sa riche carrière politico-intellectuelle. De 
plus, en procédant de la sorte, l'auteur prend 
position dans les questions de l'histoire 
générale qui lui sert de cadre. Si ces opinions 
présentent nombre de nuances individuelles, 
aussi bien dans le fond que dans la forme, 
l'avant-propos de l'Editeur exagère tout de 
même en avertissant que la conception de 
Horváth «diffère sous nombre de traits des 
idées généralement professées par notre his-
toriographie». Ce dont il s'agit effectivement, 
c'est que Zoltán Horváth, après avoir assi-
milés les résultats de l'historiographie hon-
groise contemporaine et les avoir entière-
ment endossés, tente de mettre à profit les 
éléments réellement utilisables de la tradi-
tion d'Ervin Szabó. Nul besoin d'une argu-
mentation spéciale pour convaincre que le 
rappel de l'ancêtre hongrois de la pensée 
marxiste est tout à fait d'actualité dans 
l'appréciation réaliste du mouvement natio-
nal hongrois, dans la présentation exempte 
de préjugés de 1848. Ce faisant, Zoltán 
Horváth maintient quelques thèses non 
étayées d'arguments, mais celles-ci n'ont 
aucune importance particulière. Nous trou-
vons des éléments controversables dans la 
solution des problèmes relatifs à Teleki, mais 
là c'est une question d'optique. Saluant 
l'habileté et l'ingéniosité de l'auteur tout 
au long de son ouvrage, nous ne pouvons 
cacher que l'explication du suicide, l'un des 
problèmes les plus passionnants de cette 
éminente personnalité que fût Teleki, ne 
nous a pas entièrement satisfaits. Certes, le 
conflit intérieur décrit par Horváth, l'anta-
gonisme entre sa vocation de révolutionnaire 
romantique et l'inclinaison au compromis 
dans le pays, est très séduisant, mais impos-
sible à prouver à l'aide de documents. Ni dans 
le présent ouvrage de Horváth, ni parmi les 
documents publiés à cette occasion ou précé-
demment, nous ne relevons nulle trace d'une 
mécontentement de Teleki à cause du com-
portement, des prises de position de l'équipe 
politique directrice du pays. Ses manifesta-
tions traduisent plutôt sa conf iance dans les 
forces du la nation. L'auteur aurait peut-
être approché de plus près la solution du 
mystère inextricable, s'il avait consacré une 
attention plus grande aux corrélations de la 
question hongroise et allemande, auxquelles 
le dernier projet d'allocution de Teleki se 
réfère avec tant de détails. 
Il semble bien que Zoltán Horváth ait 
pris grand soin, dans son ouvrage, de la 
démonstration des traits extérieurs de sa 
compétence d'historiographe et , de cela, 
nous ne pouvons que le féliciter. Mais, par 
endroits, cette technicité recherchée se change 
en scrupules, en précision méticuleuse. Si nous 
devons le féliciter de donner les sources d'ar-
chives jusque-là inédites en notes infrapagi-
nales et dans leur langue originale, il n'en 
est pas de même dans le cas des monographies 
et articles en langues étrangères. Nous ne 
jugeons également pas louable que l'auteur 
passe les lettres officielles avec leurs termes 
d'adresse externes et internes, ainsi qu'avec 
toutes les indications figurant sur le docu-
ment. La publication moderne des sources 
évite, en général, ces formules encombrantes 
et insignifiantes. Le lecteur sera également 
choqué de ne jamais voir dans son orthogra-
phe correcte le nom de l'institution viennoise 
si souvent citée: la Haus-, Hof und Staats-
archiv. 
Ci-dessus, nous avons exprimé notre 
accord total avec la présentation de László 
Teleki, avec ce procédé de Horváth qui place 
la solution de la question des nationalités au 
centre le mieux mis en évidence de la bio-
graphie. Il est nécessaire que nous soyons 
tout aussi francs quant à nos réserves tou-
chant l'ensemble de l'ouvrage. N o s objections 
se rapportent à la manière de voir de l'auteur, 
à son jugement sur les mobiles effectifs de 
l'histoire. Nous croyons que, dans l'apprécia-
tion des desseins et des actes de Teleki, ainsi 
que d'autres personnalités, l 'auteur n'a pas 
suffisamment compté avec la détermination 
historique. Cela apparaît avant tou t dans son 
interprétation du nationalisme hongrois et de 
son rôle. Il serait superflu de nous appesantir 
sur notre opinion quant au bien-fondé de la 
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critique historique de la conception territori-
ale du mouvement national hongrois. Mais 
nous insistons pour prévenir le lecteur contre 
toute mise au point refusant, dans la s i tuation 
donnée aussi, aux représentants du natio-
nalisme hongrois la possibilité effective de 
leur démarche. Selon l'opinion de Zoltán 
Horváth, la déclaration du gouvernement 
hongrois en mai 1849 quant à l ' intégrité 
indiscutable du territoire du pays «démontre 
l'interprétation erronée, la méconnaissance 
au plus possible totale de la situation his-
torique donnée». Et ce jugement négatif est 
encore souligné par une supposition histori-
que de l'auteur: la posit ion gouvernementale 
«aurait scellé, puisque s'opposant définit ive-
ment aux exigences just i f iées des nationali-
tés, le sort de la guerre de liberté m ê m e si 
l'intervention russe n'avait pas eu lieu». 
Après cela, il est compréhensible que l 'auteur 
considère, malgré toutes les réserves possibles, 
le programme de László Teleki comme la 
solution requise; et ce n'est pas seulement dans 
une perspective historique qu'il le désigne 
comme «le seul programme judicieux e t rai-
sonnable», mais il le considère, dans la s itua-
tion donnée aussi, c o m m e «l'unique issue 
prometteuse». Or, à ce t te époque, le nationa-
lisme hongrois avait sa fonction en tant qu'idée 
pénétrant les masses e t s 'y changeant en force 
matérielle. Le nationalisme était la force qui, 
sur le territoire du pays intégré en une unité 
économique, soudait la population parlant la 
même langue en une communauté polit ique, 
une nation bourgeoise. Cependant, ce natio-
nalisme n'était en mesure de remplir son rôle 
qu'en imposant son contenu intégral histori-
quement dégagé, qu'en laissant s'épanouir 
ses caractéristiques excessives et extrémistes 
du point de vue national aussi. Des deux 
piliers du nationalisme hongrois: l 'autonomie 
au sein de l'empire Habsbourg et la supré-
matie sur la Hongrie historique, cette der-
nière s'est indiscutablement avérée u n tel 
extrême. Mais, en connaissance de l'histoire 
de 1848, on ne saurait mettre en doute que le 
premier motif de l'organisation révolution-
naire-nationale hongroise a précisément été 
l'opposition des nationalités niant la supré-
matie hongroise, ni le fait que l'État hongrois 
national semi-indépendant devint une com-
munauté politique justement dans ses efforts 
pour surmonter la résistance, croate, serbe, 
puis roumaine. L'excès, l 'extrémisme ne sont 
pas uniquement les propres du nationalisme 
hongrois e t ce n'est pas exclusivement chez 
nous qu'ils ont joué le rôle de moteur d'une 
évolution. Généralement, l 'État national 
bourgeois en voie de fondation aspire à domi-
ner un territoire plus vaste que celui qui lui 
revient au sens ethnique. Quasi le lendemain 
de sa victoire, la Révolution française a porté 
à l'ordre du jour la conception des frontières 
naturelles. L'État national allemand en train 
de se former (et n'englobant pas l'ensemble 
de l'ethnie allemande) s'accapara de terri-
toires français et considéra comme normale 
(de même que la révolution de 1848) la pos-
session de territoires polonais. Les transfor-
mations nationales qui eurent lieu, en Europe 
de l'Est, après la Grande Guerre ont égale-
ment amené l'assujettissement d'importantes 
minorités allemandes, ukrainiennes et hon-
groises. Les efforts pour détenir des terri-
toires à ethnie mixte ou étrangère, puis la 
menace étrangère et la tension interne décou-
lant de la conquête ont encouragé, renforcé, 
tout au long de la période nationale de l'his-
toire des É t a t s européens, l 'unité de la nation 
et de l 'Éta t national. Il sera superflu de ren-
voyer à la survivance de ce phénomène dans 
l'histoire de nos jours en dehors de l'Europe. 
L'aspiration à 'hégémonie, dont la présence, 
dans le nationalisme de l 'époque est relevée 
par Zoltán Horváth, ne saurait être consi-
dérée, à la suite d'une analyse plus en pro-
fondeur de la situation et de la généralisation 
du fait, comme une «déviation à partir des 
bases de principe», mais bien plutôt comme 
l'élément sine qua non du nationalisme con-
duisant à l'épanouissement de l 'État national. 
En conséquence, l 'attachement du gouverne-
ment hongrois à l'intégrité territoriale du 
pays ne provenait pas de la méconnaissance 
de la s i tuation, mais représentait une néces-
sité pol it ique conditionnant l'ensemble de 
ses activités. L'historien, tout eu se désoli-
darisant, conformément aux nécessités de 
l'époque contemporaine, de toutes les nuan-
ces du nationalisme, ne doit pas perdre da 
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vue la mission majeure de la science: la pré-
sentat ion des phénomènes de l'histoire dans 
leur détermination objective intégrale. 
Le manque d'appréciation et de recon-
naissance dans le domaine des conditions 
données se manifeste également dans la des-
cription des circonstances extérieures du 
mouvement national hongrois. Selon Zoltán 
Horváth, en 1849, la solidarité des peuples 
est-européens aurait fourni un contre-poids 
suffisant à l'intervention des grandes puis-
sances. Dix années plus tard, ce sera l'indéci-
sion de l'émigration, le manque de commen-
cer la révolte dans le pays, qui donnera une 
tournure défavorable à la constellation inter-
nationale. A partir de ce moment, l'émigra-
tion aura également perdu sa raison d'être. 
Face à ces assertions, nous ne désirons pas 
développer en détail nos propres conceptions. 
Nous renvoyons seulement au fait que, par 
suite de la situation géographique et démo-
graphique du mouvement national hongrois, 
sur plus d'un point à cause de ses objectifs 
aussi, celui-ci était fonction de la politique 
des grandes puissances et de la transformation 
nationale européenne; pour ce qui est du 
domaine des actions et des réactions, il devait 
se contenter plutôt du rôle de partie réceptive. 
Intervertir ces rôles n'a pu découler que du 
manque de l'appréciation convenable des 
conditions effectives. Ce phénomène — c'est-
à-dire le manque d'appréciation convenable 
des conditions données — n'est certainement 
pas rare dans l'historiographie hongroise. 
Il est possible de lutter de diverses manières 
contre les manifestations les plus variées 
du subjectivisme; l'un de ces instruments 
peut être la ranimation et le développement 
des traditions positives de l'historiographie 
marxiste hongroise. C'est justement pour cela 
que, dans ce domaine, nous considérons 
comme notables les activités de Zoltán 
Horváth et, en particulier, sa biographie de 
László Teleki; en ranimant les traditions, il a 
aidé à l'éclaircissement de notre conception 
de l'histoire. Mais la ranimation e t la repré-
sentation avec zu zèle militant des traditions 
de l'école d'Ervin Szabó mettant en doute le 
déterminisme historique ne soutiennent pas, 
au contraire retardent, ce processus déjà 
bien d'actualité. La biographie de Teleki, 
cet ouvrage d'un haut niveau de Zoltán 
Horváth viendrait mieux en aide à la cause 
de l'assainissement de l'opinion publique et 
de la pensée scientifique, si — sous ce rap-
port — l'auteur avait mis à profit de manière 
plus critique cet héritage respectable de la 
pensée marxiste hongroise. 
I. Diószegi 
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Le Congrès du Centenaire de la Société Hongroise 
d'Histoire 
(Du 22 au 26 août 1967) 
La Société Hongroise d 'His to ire a commémoré en 1967 le centième anniversaire de sa 
fondation. A cette occasion, la présidence de la Société a organisé, à l'Académie des Sciences 
de Hongrie, une session scientifique, ainsi qu'une assemblée générale. 
Le Congrès du Centenaire s'est ouvert le 22 août 1967 par une assemblée générale. 
Dans son discours d'ouverture le vice-président, Győző Ember, directeur général des 
Archives Nationales, a rappelé la cruelle perte qu'a signifié la disparition de l'académicien 
Erik Molnár, président de la Société. Les participants ont salué la mémoire d'Erik Molnár, ainsi 
que des membres du comité directeur décédés depuis la dernière assemblée générale, par une 
minute de recueillement. 
Le professeur Iván T. Berend, secrétaire général de la Société, a ensuite présenté le 
compte rendu du comité de direction en soulignant dès l'introduction: «. . . . conformément à 
l'esprit de notre Société, nous ne saurions nous manifester autrement, nous ne saurions com-
mencer de manière plus digne le deuxième siècle de notre activité, qu'en présentant la somme et 
les enseignements de nos travaux dans la période écoulée depuis notre dernière assemblée 
générale, en discutant la tendance, le programme de nos tâches dans les années à venir, et 
en explorant les voies les plus fructueuses et utiles des activités de notre Société.« 
Conformément au plan de travail établi par l'assemblée générale précédente, un des 
domaines les plus importants des activités de la Société a continué d'être l'organisation des 
traditionnelles sessions commémoratives, des congrès ambulants, ainsi que la réalisation de 
leurs programmes scientifiques. Les conférences et interventions à ces manifestations ont repré-
senté pertinemment les résultats et progrès des recherches historiques en Hongrie; parallèle-
ment, elles ont mis en évidence le désir, la nécessité de l'élargissement et de l'enrichissement des 
thèmes abordés à ces occasions. 
Parlant du bulletin de la Société — Századok (Siècles) —, Iván T. Berend a constaté 
qu'au cours de l'année précédente cette revue a une fois de plus puissamment contribué à la 
solution des tâches soulevées, dans le domaine de la publication et de l'information conformes 
aux exigences de notre époque, par le développement de l'historiographie hongroise marxiste. 
Le secrétaire général a ensuite rendu compte des démarches entreprises en vue de ren-
forcer les programmes de travail et d'étendre la sphère d'activité de la Société: la reprise de 
la série de conférences scientifiques; la publication, sous forme ronéotypée, du Társulati Tájé-
koztató (Documentation de la Société); la création d'une section d'histoire de l'exploitation. 
Parlant du travail relatif à la préparation du Congrès du Centenaire, le secrétaire général 
a souligné l'importance que la présidence de la Société a attribué à cet événement solennel ex-
ceptionnel dans le développement et le raffermissement des relations internationales des histo-
riens hongrois. 
Au cours de la seconde partie de son compte rendu, Iván T. Berend s'est penché sur la 
question du caractère et sur les tâches spécifiques de la Société; il est passé ensuite aux mani-
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festat ions — à l'échelle nationale et internationale — prévues par la Société pour les années à 
venir . Ainsi, il a mentionné: les pourparlers amorcés en vue de la fondation d'une revue histo-
rique de vulgarisation; les travaux d'organisation des différentes sections; les projets dans le 
domaine de l 'Edit ion; les concours qui seront ouverts à l'occasion du cinquantième anniversaire 
de la révolution bourgeoise-démocratique de Hongrie et de la République des Conseils. Pour ter-
miner, il s'est préoccupé de la vie interne de la Société et a annoncé que la présidence a délégué, 
an sein du comité de direction, une commission pour examiner et modifier les statuts. 
Après avoir pris note du compte rendu, le vice-président Győző Ember a annoncé la fonda-
t i o n d'une Médaille commemorative «Erik Molnár» et a remis, à l'occasion du congrès, cette 
dist inction aux professeurs Pál Zsigmond Pach, Emma Léderer et István Szabó. L'assemblée 
générale a ensuite procédé à une réélection partielle du bureau: Győző Ember a été désigné pré-
s ident et Zsuzsa L. Nagy, collaboratrice de l'Institut des Sciences Historiques, secrétaire de la 
Société Hongroise d'Histoire. 
A la fin du congrès, les délégations élues ont fleuri la tombe d'Erik Molnár, de Mihály 
H o r v á t h et de Sándor Szilágyi, anciens présidents et secrétaire de la Société. 
Également le 22 août, Győző Ember a inauguré une plaque à la mémoire du premier 
président de la Société, Imre Mikó. 
* 
Les délibérations scientifiques ont commencé, dans la matinée du 23 août, sous la prési-
dence d'Iran T. Berend, secrétaire général de la Société, par la conférence de Győző Ember, inti-
tu lée : «Les cent ans de la Société Hongroise d'Histoire». Dans son introduction, le conféren-
cier a souligné que l'histoire de la Société est étroitement liée à celle des derniers cent ans de la 
Hongrie . La première partie de sa communication a traité de la fondation de la Société, des 
exigences sociales et scientifiques a y a n t présidé à sa naissance. L'historique de la fondation, le 
programme des membres fondateurs, leurs objectifs politiques ont été exposés en détail. Les 
historiens hongrois se sont, immédiatement et avec enthousiasme, lancés dans la réalisation du 
programme, tandis que la société du pays suivait et soutenait avec intérêt et compréhension 
leurs travaux. Le conférencier a insisté sur l'importance des premiers congrès ambulants et de 
celle de la fondation du Századok, ainsi que sur le rôle de la Société dans l'orientation des re-
cherches et publications relatives aux sciences historiques. Il a découlé tout naturellement de 
l ' inféodation de la Société à la classe dirigeante de Hongrie, qu'elle a opposé un refus aussi bien 
à la révolution d'octobre 1918, qu'à la République des Conseils de 1919; dans cette période, 
la Société a suspendu ses activités, dont la publication du Századok. 
Passant à la période suivante, Győző Ember s'est étendu de manière circonstanciée à la 
v a s t e entreprise lancée alors par la Société: la série — dite «Fontes» — des «Sources de l'histoire 
moderne de la Hongrie». Le conférencier a démontré que ni la Société même, ni ses publications 
ne jouissaient d'un intérêt général et qu'elles n'attiraient que l'attention des milieux les plus 
étroitement attachés à la discipline. É lu président, à la suite du comte Kuno Klebeisberg, Bálint 
Hornau mit la Société, en majeure partie, au service de «l'idée de la Grande-Hongrie», de «la 
no t ion d'Etat de saint Etienne». Il a fal lu attendre la libération pour qu'un tournant radical 
s'opère, comme dans tous les domaines de la vie du pays, dans notre historiographie et dans les 
act iv i tés de la Société. 
A l'assemblée générale de 1949, la Société procéda à l'élection d'un nouveau bureau et 
celui-ci reprit les act ivi tés sur une base nouvelle, leur donnant une orientation neuve. L'événe-
m e n t crucial a été l'assimilation de la théorie marxiste—léniniste par les historiens hongrois. 
Les historiens communistes prirent la relève dans la direction de la Société, mais ils n'exclurent 
pas des travaux leurs collègues non communistes, dont la majorité participa volontiers à la 
réalisation des nouvel les tâches. 
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Les travaux reprirent avec entrain et la nouvelle période amena un essor dans la vie de 
la Société, dont les activités s'emplirent d'un contenu nouveau. La Société a professé hautement 
et clairement que les sciences historiques sont »engagées« du côté du progrès, et les c lasses lut-
tant pour le progrès, qu'elles considèrent et apprécient les événements du passé et du présent 
selon l 'optique de celles-ci. C'est précisément de cet engagement f idèle à l'esprit du parti qu'il 
découle qu'elles ne se dérobent point à l'analyse de l'histoire du présent. Sans doute, la tâche 
majeure qui leur incombe est de cultiver les sciences historiques, avant tout d'étudier en pro-
fondeur ces époques et problèmes de l'histoire nationale que l'historiographie d'inspiration 
féodale et cléricale avait précédemment négligés. Parallèlement, la Société a jugé fort important 
de rester en contact étroit avec l'ensemble des couches sociales du pays et d'aider à développer 
leur conscience historique socialiste. Le cercle des membres de la Société fut élargi, celle-ci 
prit une part active à l'organisation et à la direction des recherches. Les cadres de l'organisation 
mêmes furent élargis, renforcés, le nombre des groupes de province augmenta. De nouvelles 
sections furent créées. 
Passant aux publications de la Société, Győző Ember a d'abord rappelé les volumes 
«Fontes» sortis dans cette période, les onze tomes des oeuvres de Lajos Kossuth e t les trois 
tomes des écrits des Jacobins hongrois. Il a été également mentionné la collection de vulgarisa-
tion destinée au grand public, mais d'un niveau scientifique élevé, dont jusqu'ici 31 volumes 
ont vu le jour, ainsi que d'autres entreprises, telles que la collection «Études d'histoire des 
sciences«. 
Dans la dernière partie de sa conférence, Győző Ember a présenté les changements sur-
venus, après 1956, dans les activités de la Société. A cet endroit, il a parlé des mérites de l'aca-
démicien Erik Molnár qui, de 1957 jusqu'à sa mort, survenue en 1966, a été le président de la 
Société. C'est sous sa conduite que la ligne directrice politique du parti s'est affirmée aussi dans 
les sciences historiques. Du point de vue de la Société et de toute la discipline en Hongrie, l'im-
portance majeure des activités d'Erik Molnár consiste dans le fait qu'il a été un historien mar-
xiste conséquent qui a toujours élevé la voix quand la suprématie du marxisme dans nos scien-
ces historiques se trouvait menacée par de fausses interprétations et des déformations. 
Pour terminer, l'académicien Győző Ember a insisté sur les tâches majeures au seuil du 
deuxième siècle encore davantage de l'histoire de la Société: il faut mettre en évidence le carac-
tère social de la Société, établir avec précision ses tâches dans l'organisation, la direction et la 
réalisation du travail scientifique, encourager et développer la conscience historique de la 
société hongroise. 
La première intervention fut celle d 'Éva H. Balázs, chargée de cours à l'université, qui a 
récapitulé les cent ans d'activité de la Société dans le domaine de l'édition. Au cours des vingt-
cinq premières années de son existence, les travaux de la Société se trouvaient étroitement liés 
aux publications; les congrès ambulants, l ' inspection des archives privées des familles aristo-
crates entraînaient la publication des collections de documents. 
Si pendant les vingt-cinq années de la période de la contre-révolution horthyste , le 
niveau professionnel et méthodologique des recueils publiés par la Société s'est sensiblement 
amélioré, il n'en subsistait pas moins de graves problèmes en ce qui concerne le contenu et 
l'interprétation. Des cinq sections de la grande collection de sources «Fontes» alors lancée, la 
section socio-économique, dont les problèmes auraient précisément demandé une étude appro-
fondie, a été plus négligée pendant toute la période de l'entre-deux guerres. A l'avis d ' E v a H. 
Balázs ceux des volumes de la collection «Manuels des Sciences Historiques Hongroises» qui 
sont consacrés aux disciplines auxiliaires, supportent l'épreuve du temps. 
La Société réorganisée en 1949 et bénéf ic iant jusqu'à nos jours de l'appui moral et 
matériel de l'Académie des Sciences de Hongrie, entreprit immédiatement l'édition d'ouvrages 
scientifiques et de vulgarisation. Les lecteurs de ses publications se recrutent non seulement 
parmi les historiens, mais aussi parmi les professeurs et les laïcs intéressés. La Société a pour-
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su iv i l'édition d e l à collection «Fontes» non plus avec les oeuvres de Széchenyi, mais avec celles 
de Kossuth. Pour terminer, Éva H. Balázs a exprimé sa conviction que les sections nouvelle-
m e n t fondées in f lueront sur les act ivités de la Société dans l'édition et orienteront les nouvelles 
initiatives. 
Prenant ensui te la parole, Miklós Incze, collaborateur de l'Institut des Sciences Histori-
ques , s'est occupé de l'une des publications les plus importantes de la Société d'Histoire Hon-
groise, la revue Századok, cet organe central paraissant régulièrement depuis un siècle. C'est, 
e n effet , immédiatement après la const i tut ion de la Société , au début de juillet 1867, qu'elle a 
é t é lancée avec dix numéros de 50—80 pages (donc avec 640 pages) par an et, depuis, elle n'a 
p a s cessé de paraître régulièrement. C'est sous la direction de Kálmán Thaly que la conception 
romantique et de nuance bourgeoise propre à la pet i te noblesse s'y est implantée, ce qui ex-
pl ique pourquoi Századok s'est intéressé exclusivement à l'histoire nationale. Pendant les 25 
a n s que Sándor Szi lágyi assuma la direction du périodique, les auteurs dont la conception s'écar-
t a i t de la conception nobiliaire traditionnellement établ ie purent aussi y faire paraître leurs 
articles et les membres de la jeune génération des historiens hongrois y trouvèrent un appui. 
A la fin du X I X e s iècle, la revue s 'était sensiblement développée, paraissait annuellement sur 
9 6 0 pages et en 2.000 exemplaires, son contenu devint plus varié, et ses rubriques plus intéres-
santes . 
Au début de notre siècle, l'essor de Századok fu t brisé. Ses aspirations bourgeoises plus 
modernes qui cherchaient à s'y exprimer, se heurtaient régulièrement à la conception nobiliaire 
prédominante et toujours plus chauvine de l'histoire. Dans la période entre les deux guerres, 
la direction de Századok mit à profit les résultats méthodologiques obtenus, sur le plan inter-
national, par les sciences historiques e t la revue reflétait fidèlement la conception du régime 
contre-révolutionnaire horthyste, enlissée dans le nationalisme, devenu retardataire et anti-
social. Pour terminer, Miklós Incze a souligné que ces dix dernières années, Századok a v u son 
v o l u m e annuel augmenter et participe activement à ce t te renaissance de la pensée créatrice 
marxiste—léniniste qui caractérise notre époque. 
Dans son intervention, Domokos Kosáry, collaborateur de l 'Institut des Sciences Histo-
riques, a développé que la principale base sociale de la Société Hongroise d'Histoire a été 
ce t t e petite noblesse libérale, engagée dans la voie du progrès bourgeois, qui eut pour lot, en 
Hongrie, d'assurer la direction des transformations bourgeoises et nationales. A l'intérieur 
m ê m e de la Société, c'était aussi la conception de la noblesse libérale qui prévalait, conception 
qui se caractérisait par l'effort constant d'idéaliser rétrospectivement son propre rôle polit ique, 
de présenter, sous t o u s les rapports, des mouvements du régime des Ordres, comme des combats 
p o u r la liberté nat ionale . Ainsi, l 'antagonisme de classe entre le noble et le serf était noyé dans 
l 'ombre, tandis que l'histoire des conf l i t s politiques avec le pouvoir Habsbourg et au sein de la 
classe dirigeante nat ionale passait, par la force des choses, à l'avant-plan. A ce propos Domokos 
Kosáry a insisté sur les tentatives faites pour just i f ier sur le plan historique l'hégémonie 
nationale hongroise; puis, il a analysé la survie de cette tradition nobiliaire et nationaliste dans 
la période contre-révolutionnaire entre les deux guerres mondiales. 
Le professeur István Sinkavics a consacré son intervention à l 'analyse du rôle de la 
Société dans la vulgarisation des résultats des sciences historiques, il a constaté que les fonda-
teurs et les premiers dirigeants de la Société ont immédiatement considéré comme un devoir 
important de réveiller l'intérêt du grand public pour le passé. Parlant de l'entre-deux-guerres, 
il a souligné que les travaux de la Société n'intéressaient qu'un cercle restreint et que, dans le 
domaine de la vulgarisation, elle aspirait, avant tout, à gagner l'appui des intellectuels. 
István Sinkovics a ensuite analysé la place et le rôle de la Société au cours de la période 
succédant à la l ibération, et a souligné l'efficacité de la collection de vulgarisation. Pour termi-
ner, il a parlé de la vulgarisation des connaissances à un niveau plus élevé, activité dans laquelle 
l'essentiel des tâches de la Société consiste à aider à l 'enseignement de l'histoire dans les écoles 
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et le perfectionnement professionnel des professeurs. Là, les mérites de la section pédagogique 
réorganisée en 1962 sont nombreux et les résultats probants. 
Ágnes R. Várkonyi, chef de section à l 'Institut des Sciences Historiques, a parlé des 
antécédents de la fondation de la Société et constaté que c'est l'époque des réformes dans la 
première moitié du X I X e siècle, qui a rendu nécessaire la création d'une communauté des histo-
riens hongrois. C'est alors, en effet , qu'au sein de la Société des Sciences Naturelles, aux congrès 
ambulants des médecins et naturalistes hongrois se dessinèrent les premiers mouvements 
des historiens; leurs aspirations furent caractérisées par une nette prise de conscience de l'im-
portance des congrès ambulants, par une conception réaliste de l'histoire e t par la portée recon-
nue aux thèmes de l'histoire de la civilisation. 
Dans les années 1850, puisant de nouveaux motifs d'inspiration dans les enseignements 
de la révolution et de la guerre de liberté, les traditions de l'époque des réformes restèrent v ivan-
tes et la vie de la discipline fut même marquée par un mouvement social spontané de nos 
historiens. Des centres spirituels naquirent en province, et une correspondance permanente 
s'établit entre les historiens. La promotrice de ce rassemblement spontané était alors la généra-
tion d'historiens qui avait participé aux combats de la guerre de liberté: c'est elle qui reconnut 
que la tâche majeure du mouvement de solidarité au sein de la discipline était de travailler 
en commun pour apporter une solution aux thèmes et problèmes soulevés par l'époque. Agnes 
R. Várkonyi a rappelé que ce furent ces savants qui ont créé le Cercle des Musées de Transyl-
vanie et la Société des Amateurs de l'Histoire de Transdanubie, c'est-à-dire les deux associatious 
de province que nous pouvons considérer comme les devancières directes de la Société Hon-
groise d'Histoire. 
Prenant la parole au cours de ce débat, György Spira, collaborateur de l'Institut des 
Sciences Historiques, a traité de la réorganisation de la Société en 1949, en faisant quelques 
remarques critiques concernant la politique scientifique alors appliquée. 
Dans son intervention, Ladislav Tajták [Tchécoslovaquie] a att iré l'attention sur ces 
relations établies, dans les années 1860 et 1870, entre les historiens s lovaques et hongrois; il a 
constaté que la fondation de la Société Hongroise d'Histoire et de Századok a exercé une 
influence sur le développement des sciences historiques des minorités nationales de Hongrie, 
donc sur celles des Slovaques aussi. Cette influence s'est exprimée, entre autres, dans le projet 
des historiens slovaques de former une société du même genre; c'est dans ce but qu'ils fondèrent, 
comme un premier pas, la revue de «politique de l'histoire» Biele Uhorsko. Ladislav Tajták a 
ensuite analysé les activités et les publications de la Société de l'Histoire du Comitat de Szepes, 
créée en 1883. 
* 
L'après-midi du 23 août, Pál Zsigmond Pach assumant la présidence du congrès, Ervin 
Pamlényi, chef de section à l 'Inst i tut des Sciences Historiques, a présenté son compte rendu: 
«L'évolution des sciences historiques hongroises au cours des deux décennies passées». Il a tout 
d'abord souligné que le développement de l'historiographie hongroise après 1945 ne saurait 
être d'aucune façon séparée de ce renouveau radical que la libération a suscité dans tous les 
domaines de la vie de notre peuple. 
Pour ce qui est des forces qui ont encouragé l'essor de nos sciences historiques, Ervin 
Pamlényi a mis en relief le vigoureux changement enregistré, par rapport à la période précédente 
de l'histoire du pays, dans le rôle des sciences en général et des sciences historiques en parti-
culier. Il a rangé parmi les autres facteurs donnant une impulsion à l'évolution, ce sens de 
l'histoire, et cet intérêt marqué pour ces problèmes qui sont le propre de larges couches du 
peuple hongrois, ainsi que l'appui et l'aide constants et efficaces que le parti, le gouvernement 
ont prêtés et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel. Il faut mentionner à part le rôle des 
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sciences historiques soviétiques dans le développement de l'historiographie marxiste-léniniste 
de Hongrie. Enf in , une force motrice non négligeable du développement a été cette aspiration 
constante de nos historiens à rejeter les thèses dépassées de l'ancienne historiographie et à pré-
senter une conception neuve, homogène et scientif iquement étayée du passé des Hongrois. 
Le conférencier a distingué, dans le développement de l'historiographie marxiste à la 
suite de la libération, quatre périodes, dont la première va de 1945 à 1949, date de la réorgani-
sation de la Société Hongroise d'Histoire. C'est alors que la conception marxiste de l'his-
toire s'implante et s'épanouit; ce processus est indissociable des lut tes contre l'historiographie 
bourgeoise. La période suivante, riche en résultats éclatants, mais aussi en erreurs, commence 
avec la réorganisation de la Société et se termine par la séance en 1953 du comité de rédaction 
de Századok; ces années sont caractérisées, d'une part, par un essor puissant et un travail 
fiévreux visant à poser les fondations. A ce propos, le conférencier a rendu compte de la réorga-
nisation structurale et des succès scientifiques les plus éminents, Il a aussi renvoyé aux graves 
erreurs qui ont diminué la portée des résultats; il a analysé les caractéristiques malsaines qui 
s'étaient précisées dans les t ravaux et les activités des historiens. La théorie de l'aggravation 
constante de la lutte des classes, ainsi que le culte de la personnalité ont aussi marqué les re-
cherches historiques. 
Dans la période suivante on relève de lentes et pénibles t entat ives en vue d'éliminer 
les erreurs et, surtout vers sa fin, des attaques de plus en plus violentes des révisionnistes. Même 
si ce ne fût que de manière atténuée, les tergiversations de la politique à l'échelle nationale eu-
rent cependant leurs répercussions aussi dans les milieux des historiens: le nationalisme allait 
en se renforçant; certains, au cours du combat contre les actualisations factices, allèrent jusqu' à 
critiquer l'esprit de fidélité au parti ; des tendances positivistes, objectivistes commencèrent 
à se manifester. A la fin de cette période, au cours de l'été 1956, la direction était passée aux 
mains de forces politiques en partie étrangères à la communauté des historiens, et celà le seul 
but de désorganiser et de démoraliser. 
Dans la période qui débute après la contre-révolution de 1956, les sciences historiques 
hongroises ont pris une part act ive à cette lutte idéologique que le Parti Ouvrier Socialiste 
Hongrois a menée pendant une décennie pour appliquer le marxisme—léninisme de manière 
positive, pour sauvegarder la pureté de la théorie parallèlement sur deux fronts, aussi bien 
contre une éventuelle recrudescence des vues dogmatiques, que contre les attaques répétées 
du révisionnisme. Dans notre discipline, de même que dans les autres sciences sociales, l'éclair-
cissement idéologique et l'évolution se firent, après une période initiale, il est vrai passablement 
longue, et comportant des hésitations et des perturbations diverses, à une cadence de plus en 
plus rapide. 
Ervin Pamlényi s'est ensuite penché sur le problème de l 'évolution à partir de 1956. Il a 
rejeté l'opinion selon laquelle les résultats des dix dernières années seraient simplement une 
continuation de ce qui a précédé la contre-révolution; mais il a égelement critiqué les vues qui 
attribuent la rapidité et l'efficacité des progrès réalisés après 1956 à la rupture radicale avec 
les conceptions de la période précédente. Selon le conférencier, les dix dernières années des 
sciences historiques représentent, d'une part, une conservation et une continuation, et, d'autre 
part, un nouveau départ et un passage à un niveau plus élevé. Conservation et continuation de 
tout ce qui avait été précédémment, juste et fructueux dans l'application de la théorie marxiste 
à l'histoire de la Hongrie; renouveau et transposition à un niveau plus élevé de l 'étude des 
questions historiques dans lesquelles on avait fait fausse route en conséquence du dogmatisme 
et du culte de la personnalité. 
Dans la partie suivante de sa conférence, Ervin Pamlényi a exposé systématiquement, 
d'époque en époque, les résultats de nos sciences historiques dans les dix ans écoulés, il a ana-
lysé les éditions de sources, les monographies plus importantes, les discussions, ainsi que les 
synthèses d'une plus grande envergure qui ont vu le jour. Il a mis en relief l'essor de la recherche 
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
Chronique 391 
d'histoire universelle, l 'extension des domaines de recherches de nos sciences historiques en 
général, l'enrichissement, en ce qui concerne aussi bien les méthodes que les genres. 
Passant aux problèmes auxquels les sciences historiques devront faire face, il a souligné 
en premier lieu la lutte contre le nationalisme: les historiens marxistes de chaque pays doivent 
combattre avant tout les velléités nationalistes se manifestant au sein de leur propre peuple, 
de leur propre historiographie. C'est ainsi qu'ils contribueront le plus efficacement à l 'unité des 
sciences historiques marxistes en général. Il a parlé de la nécessité de moderniser les recherches 
historiques et d'assurer de meilleures proportions de leur structure. Il a déclaré que les problè-
mes dont l'étude devait passer devant les autres étaient ceux de l' idéologie et de la méthodolo-
gie. Il a également fait allusion à la nécessité d'améliorer l'organisation et la planification des 
travaux. Enfin, il a rappelé les tâches qui attendent la discipline dans la création et le développe-
ment de la conscience socialiste: manuels d'histoire, aide plus ef f icace aux professeurs, fonda-
tion d'une revue historique de vulgarisation, édition en des centaines de milliers d'exemplaires 
d'une nouvelle Histoire de la Hongrie, d'un ouvrage authentiqueinent scientifique, de style 
relevé, destiné aux ouvriers et aux paysans. 
Tibor Erényi, chef de section de l'Institut de l'Histoire du Parti , a consacré son inter-
vention à la situation et au développement de la littérature de l'histoire du mouvement ouvrier 
hongrois et a constaté un progrès quantitatif et qualitatif appréciable à l'échelle nationale et 
internationale. 
Analysant les ouvrages publiés, il a souligné l'accroissement encourageant de l'estime 
témoignée aux sources historiques, aux matières d'archives: les auteurs ont rompu avec les 
vues étroites et provinciales si fréquentes auparavant et ont utilisé ces matières avec discerne-
ment en appliquant convenablement la critique des sources. Il a jugé digne d'attention le fait 
que certaines institutions et certains chercheurs ont amorcé des t ravaux autonomes sur l'his-
toire du mouvement ouvrier international. 
Parlant de la nouvelle conception dans l'historiographie hongroise du parti et du mou-
vement ouvrier, il a mis en évidence que, ces dernières années, l'idée que le développement du 
mouvement ouvrier est en étroite corrélation avec l'évolution de la classe ouvrière même , évo-
lution qui est inséparable du cours des transformations économico-sociales, s'impose toujours 
davantage. 
A propos des tâches futures, Tibor Erényi a précisé que nous devons concentrer nos 
efforts surtout sur deux domaines: il faut accroître la qualité et la rapidité des présentations 
monographiques des questions historiques et de principe et, parallèlement, commencer les 
préparatifs d'une synthèse en cinq volumes sur le mouvement ouvrier. 
Miklós Lackó, collaborateur en chef de l 'Inst i tut des Sciences Historiques, a parlé des 
recherches de l'histoire la plus récente, avant tout de la période horthyste; il a constaté que 
la mise au jour scientifique de l'histoire moderne n'est arrivée à une étape nouvelle qu'après 
1956, lorsque le chaos et la crise idéologico-politiques étaient surmontés et la pensée marxiste 
se trouvait en plein essor. Depuis dix ans, l'étude de cette période es t devenue une branche 
particulièrement appréciée de l'historiographie marxiste, ses thèmes se sont multipliés, elle a 
donné naissance à on grand nombre de monographies, d'études et de publications de sources. 
Pour ne parler que des ouvrages les plus notoires: des résultats convaincants ont été obteiius 
dans le domaine de l'histoire d'économie politique et une première somme nous fournit un 
tableau, présenté à la base de considérations grosso modo homogènes, sur la période al lant de 
1919 à 1944. Des recherches de grande envergure sont poursuivies dans le domaine de l'histoire 
de la vie politique et du mouvement ouvrier sous Horthy. Elles ont abouti à plusieurs mono-
graphies sérieusement étayées, des publications des sources, des é tudes consacrées à des pro-
blèmes de détail plus ou moins marquants et des articles polémiques. 
Après cette récapitulation succincte des résultats, Miklós Lackó a attiré l 'attention sur 
les défectuosités et les problèmes en suspens qui freinent le développement continu des recher-
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ches portant sur notre époque. Ainsi, une étude minutieuse s'avère nécessaire sur les problèmes 
relatifs au caractère de la période horthyste et de son système de domination, ainsi que sur 
l'histoire des idées e t de la pensée pol i t ique à l'époque moderne. 
László Nagy, collaborateur de l 'Institut d'Histoire Militaire, a présenté un aperçu des 
v ingt-deux années d'évolution dans ce t t e branche spéciale des sciences historiques. Il est parti 
de la constatation que l'historiographie militaire de la Hongrie bourgeoise présente des carences 
quantitatives et qualitatives. La t â c h e de combler les lacunes incombe à l'historiographie 
militaire marxiste. II a fallu non seulement procéder à une réappréciation et une refonte de 
l'histoire militaire hongroise, mais encore s'attaquer à l'exploration de nombreux domaines 
se lon les principes de l'histoire événementielle. Les cadres nécessaires à la réalisation d'une 
historiographie militaire systématique e t dirigée ont été créées, en 1953, à l 'Institut d'Histoire 
Militaire, tandis que l'année suivante fu t fondée la revue Hadtörténelmi Közlemények (Bulletin 
d'Histoire Militaire), assurant les publications scientifiques. 
László N a g y a ensuite parlé des succès de l'historiographie militaire marxiste de Hongrie, 
e n se référant aux ouvrages synthét iques , ainsi qu'aux quelque cent c inquante études parues 
dans Hadtörténelmi Közlemények. 
Le directeur de l'Institut des Sciences Historiques et vice-président de la Société, Pál 
Zsigmond Pach a présenté une analyse des ouvrages d'histoire sociale d'Erik Molnár. Dans 
l'avant-propos de son recueil d'études consacrées à ce sujet , et publié en 1945, Erik Molnár avait 
clairement exposé que son but était de prouver la possibilité d'appliquer le matérialisme histo-
rique à l'histoire de Hongrie, de démontrer que la théorie marxiste de la naissance de la société 
des classes et de l 'Etat , autrement di t du changement des formations sociales, représentait la 
clef de la compréhension du processus évolutif spécif ique, propre à la société hongroise. Pál 
Zsigmond Pach a insisté sur le tournant révolutionnaire que cela signifiait dans l'historiogra-
phie du pays. Il a souligné qu'Erik Molnár s'était proposé l'étude de l'histoire de l'ensemble du 
processus vital, de la fonction vitale de la société, depuis la base économique — les forces de 
production—jusqu' aux phénomènes de la superstructure, en passant par la structure de classe. 
L'étape suivante du progrès de la conception historiographique d'Erik Molnár, de ses 
v u e s sur l'histoire sociale et de leur mise en pratique a été la seconde édit ion remaniée de ce 
premier volume et la parution, a p e u près simultanée, en 1949, du deuxième volume de ses 
é t u d e s d'histoire sociale. Ces ouvrages témoignent d'une appréciable maturat ion de la concep-
t ion de l'auteur, d'une «aspiration accrue à la réalisation effective de l 'analyse dialectique des 
réactions et des interactions». Cela se rapporte, avant tout , à la superstructure politique, et en 
e f f e t , la deuxième édition du premier volume témoigne d'une attention plus marquée à l'égard 
d u rôle de l 'Etat dans l'inféodation des francs-bourgeois, à l'influence de cette superstructure 
sur la réalisation intégrale des condit ions des classes. 
C'est cette manière de voir dialectique, mettant en relief l'effet réciproque des conditions 
matérielles et de la superstructure pol i t ique, qui s'exprime aussi dans le second volume d'études 
d'histoire sociale, celui-ci apporte u n nouvel enrichissement à la méthodologie marxiste et à 
s o n application concrète. 
Dans la partie suivante de son intervention, Pál Zsigmond Pach a développé qu'au cours 
de la troisième grande étape de sa carrière d'historien, qui fut la dernière décennie de son exis-
tence , les conceptions d'Erik Molnár continuèrent à se cristalliser et les méthodes de leur appli-
cat ion se précisèrent. Après 1956, ce furent les problèmes de l'histoire des idéologies qui retin-
rent de plus en plus son intérêt. Dé jà dans la première moitié des années 1950, il s'était préoc-
cupé du rôle de l'idéologie nationaliste e t de ses vestiges latents dans notre conception historique; 
mais c'est surtout à la suite de la période de 1956 qu'il se tourna vers le passé «pour tenter de 
suivre depuis sa genèse la configuration idéologique de la société hongroise» . . . 
Son étude «Questions idéologiques dans le féodalisme» ouvrit la série de ses écrits polé-
miques relatifs a u x séquelles national istes de nos conceptions de l'histoire, ce dernier débat 
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marqué par sa personnalité, et qui a longtemps stimulé les sciences historiques marxistes de 
Hongrie. Sur la base des matières de cette discussion et de l'analyse approfondie des idées de 
Molnár, le directeur de l 'Inst i tut des Sciences Historiques a affirmé que l'historien marxiste se 
doit de poursuivre des recherches approfondies dans l'histoire des idéologies et d'«explorer dans 
toute sa profondeur la conscience, le psychique des classes et des couches». Ce qui veut dire que 
l'historien de la société doit saisir et mettre au jour, derrière les phénomènes politiques, philo-
sophiques, religieux, juridiques et autres formes de la conscience, dans l'enveloppe des idées, 
les forces motrices économico-matérielles e ndéfinitive déterminantes. Parallèlement, la décou-
verte de la détermination économique dans l'enveloppe des idées — découverte qui est aussi 
celle de la manière dont cette détermidation économique s'impose, grâce à de transmissions 
idéologiques complexes et de multiples interdépendances — représente une tâche de caractère 
socio-historique de la recherche marxiste dans l'histoire des idéologies. L'enseignement d'Erik 
Molnár reste valable et indiscutable, il conditionne aujourd'hui aussi le programme de notre 
Société, de notre histoire marxiste de la société hongroise —- a conclu Pál Zsigmond Pach. 
Peter Sugar (Etats -Unis d'Amérique) a rendu compte de la manière dont l'histoire 
hongroise est enseignée aux États-Unis, pour présenter ensuite en détail la littérature de langue 
anglaise consacrée à l'histoire de la Hongrie, ainsi que les articles d'intérêt hongrois des revues 
spécialisées d'Amérique. Selon son opinion, pour l'historien étudiant des problèmes hongrois et 
qui est réduit à la l ittérature de langue anglaise, ce sont les ouvrages consacrés à la Monarchie 
Austro-hongroise qui offrent les informations les plus satisfaisantes. Peter Sugar a ensuite parlé 
en détail des ouvrages en anglais sur les différentes périodes de l'histoire hongroise, en parti-
culier de ceux relatifs aux événements de 1956. Selon lui, la littérature de langue anglaise n'est 
pas en mesure de fournir une image objective et convenable de l'histoire de la Hongrie. Aussi 
qu'une commission a été créée qui, à l'aide des spécialistes de la question, examinera les possi-
bilités de développer aux Etats-Unis les études intéressant l 'Europe centrale et orientale. Il est 
également réjouissant de voir augmenter le nombre des thèses de doctorat consacrées à la 
Hongrie; plusieurs manuscrits sont en cours de publication. Pour terminer, Peter Sugar a 
suggéré la publication abrégée en anglais de plusieurs recueils d'études historiques parus en 
Hongrie. 
Après avoir salué la Société au nom de la Société de l'Histoire de Pologne, Stanislav 
Russocki (Pologne) a parlé des rapports polono-hongrois dans les sciences historiques, compte 
tenu surtout des connaissances historiques réciproques. Il a constaté avec regret que, par le 
passé, l'historiographie des deux pays pénétrée de nationalisme ne se préoccupait pas de la 
confrontation de l 'évolution historique, ni de ses affinités en Hongrie et en Pologne. 
Le professeur Russocki a souligné que les profondes transformations survenues, après 
1945, dans l'ordre politique et social de l'Europe centrale ont créé des conditions particulière-
ment favorables au rapprochement des nations ayant choisi la voie commune de l'édification 
du socialisme. En assimilant les méthodes du matérialisme historique, les historiens polonais et 
hongrois se sont assuré un instrument leur permettant de poursuivre — sur la base de la métho-
dologie scientifique commune — des recherches comparatives. L'état des choses étant tel, il n'y 
a plus qu'à tirer les conclusions pratiques. Les discussions récemment poursuivies sur la mé-
thode comparative utilisée dans les sciences historiques ont bien montré que les conditions 
valables pour des groupes ethniques différents présentaient des analogies structurales. 
Le savant polonais a insisté sur l'importante tâche commune que les deux Sociétés de-
vaient résoudre: réaliser une véritable coopération dans les domaines les plus divers de la 
recherche historique, coopération qui ne manquera pas de resserrer les liens entre les deux 
Sociétés. 
* 
L'avant-midi du 24 août, la session scientifique s'est poursuivie sous la présidence de 
György Székely, v ice-président de la Société Hongroise d'Histoire. Le premier conférencier, 
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le professeur Alexandra Elian (Roumanie) a salué le congrès en rappelant le souvenir de plusi-
eurs membres éminents de la Société qui collaborèrent dans un esprit de probité intellectuelle 
et de compréhension mutuelle avec leurs collègues roumains et fournissant par là un exemple 
à suivre de tous temps. Appréciant les résultats des sciences historiques hongroises, le professeur 
El ian a déclaré que ceux-ci méritent la plus grande attention de la part du monde savant. 
Le professeur d'université Lajos Elekes a ensuite lu sa conférence «Connaissance histo-
rique — conscience socialiste», dans laquelle il a analysé le rôle assumé par les idées, les connais-
sances provenant de l'historiographie dans la formation des catégories de la conscience, plus 
exactement de la conscience socialiste en plein développement dans notre pays. 
Pour commencer, il a étudié la quest ion de savoif si, à notre époque, où il est coutume de 
caractériser la curiosité scientifique des individus par leur réceptivité à l'égard des découvertes 
techniques et technologiques en général, il existe un intérêt notable pour les problèmes de l'his-
toire et des connaissances qui peuvent y être puisés? Lajos Elekes a déclaré que, contrairement à 
l 'opinion de certains spécialistes occidentaux, cet intérêt, loin de diminuer, a au contraire 
tendance à augmenter de nos jours. Là où on relève des phénomènes contraires, c'est plutôt la 
forme donnée de la recherche qui embrasse son sujet de manière inexacte, a-scientifique et ne 
peut , en conséquence, satisfaire le besoin social qui se manifeste à son égard. Seule l'historio-
graphie fondée sur l'idéologie marxiste-léniniste, offre des connaissances adéquates, et de ce 
fait est en mesure de faire face à ces exigences. 
Selon le conférencier, l'histoire est la science des lois des vastes et synthétiques perspecti-
ves humaines et sociales. Son importance réside dans l'enseignement de son ensemble même, 
puisque l'histoire est capable de saisir, de rendre et de transformer en eonclusions stimulantes 
le cours régulier, perspectif de l 'évolution humaine, cette ligne ascendante sans failles, qui va 
des t emps les plus reculés jusqu'à nos jours, et présume de l'avenir. La loi se fait valoir dans 
l'histoire sous forme de tendances par des actes humains et leurs interférences complexes et 
multiples; ceci ne veut pas dire qu'elle ne saurait être rendue qu'avec l 'authenticité de là proba-
bi l i té approchée; cela veut dire, au contraire, que les lois socio-historiques se présentent et s'af-
f i rment dans ces conditions bien plus compliquées que tout autre loi — quelque complexe qu'elle 
so i t—dans n'importe quel autre secteur de la réalité. Leur constatation authentique exige donc 
la prise en considération d'un nombre bien plus grand de facteurs que dans tout autre domaine. 
Lajos Elekes a ensuite examiné les notions — non entièrement concordantes — de 
l ' intégralité de la connaissance dans les sciences historiques. L'une de ces notions signifie la 
connaissance des faits de l'histoire; l'autre, la totalité de la connaissance des sources permettant 
l 'accès à la première. Il a souligné que cette différenciation est nécessairement mot ivé aussi bien 
du po in t de vue de la recherche que de celui de la diffusion des connaissances, de la création des 
condit ions de théorie de la méthode requises par l'authenticité objective et subjective. 
Les débats de ces dernières années ont abouti à un progrès sensible dans le sens d'une 
définit ion plus exacte et plus complète des spécificités des sciences historiques. Ils ont corroboré 
la conception que la tâche première de celles-ci était de démontrer la corrélation régulière ex-
primant la ligne principale du processus d'évolution. Mais, en plus, l'historiographie doit encore 
assurer un autre critère de poids de la f idél i té à la réalité: la plénitude de la vie. 
A ce propos, le conférencier a abordé la question si souvent soulevée de nos jours: 
l'histoire est-elle un art et dans quelle mesure ? Sur la base d'une minutieuse analyse, il a tiré la 
conclusion que les sciences historiques comportent, du fait de leur sujet «un élément effective-
ment artistique», présentant des aff inités avec les arts dans son contenu et sa méthode; ce-
pendant , une juste prise de conscience et une mise en oeuvre conséquente de ce principe loin 
d'affaiblir le caractère de science des lois propre aux sciences historiques, elles le renforceront 
encore, permettant de représenter le processus conforme aux lois internes d'une manière plus 
v ivante , donc, objectivement et subject ivement, plus authentique, d'une manière «vraie», 
c'est-à-dire fidèle à la réalité. 
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Dans la partie suivante de sa communication, Lajos Elekes a procédé à l'analyse de 
l'image que nous faisions de l'essence, de la cadence et de l'universalité du progrès. Puis, il 
s'est penché sur les problèmes de l'appréciation historique, en soulignant que sa seule mesure 
possible est le rapport du sujet , du phénomène étudié à l'ensemble du processus historique, aux 
formes alors établies, aux résultats et possibilités du progrès historique donné. Le fondement 
de principe de l'assurance de l'appréciation est l'engagement, la f idélité à l'esprit du parti, de 
la recherche scientifique. 
Le dernière question abordée par Lajos Elekes a été le rôle — qui sans être décisif, n'est 
pas pour autant, négligeable — de la connaissance de l'histoire dans l'orientation politique, puis, 
en rapport avec la fonction idéologique et politique, il a parlé de la tradition en tant que facteur 
formatif de la société, et surtout de la conscience sociale. 
Le professeur Béla Köpeczi a traité des problèmes plus généraux de la conscience de la 
société, du point de vue, en particulier, de l'hégémonie, de la stratification, de la différenciation 
et du contenu de la conscience socialiste en Hongrie. Il est parti du fait que, dès le début le 
nouveau régime s'est efforcé de manière consciente et par tous les moyens idéologiques qui se 
trouvaient à sa disposition d'assurer l'hégémonie de la conscience socialiste. Un des moyens les 
plus puissants a été la révolution culturelle qui a ouvert les écoles aux ouvriers et aux paysans. 
Parmi les activités idéologiques extra-scolaires, ce sont les moyens de communication massive 
— la télévision, la radio et la presse — qui sont les plus importants, puisqu'ils touchent les 
couches les plus larges. 
Examinant ces moyens, que le cinéma, le théâtre, le livre, etc. , dans l'optique des données 
statistiques Béla Köpeczi a soulevé le problème des contenus par lesquels, grâce à ces instru-
ments, la société peut influer sur la formation de la conscience. Pour terminer, il a étudié, du 
point de vue des formes de conscience de caractère idéologique, la situation des intellectuels 
dans le socialisme, et a parlé des tâches qui attendent les sciences historiques marxistes dans le 
combat psycho-idéologique mené pour l'hégémonie de la conscience socialiste. 
Le professeur Miklós Szabolcsi a étudié, dans son rapport annexe, le rôle des lettres et des 
arts dans le développement de la conscience historique. Après avoir analysé le rôle de la matière 
littéraire-artistique dans la structure de la conscience socialiste, il a exposé que, dans les lettres, 
la description historique se fonde en partie sur les résultats des sciences historiques, mais en 
partie aussi sur d'anciennes innervations, croyances et méthodes. Il a examiné le problème de 
la pénétration des résultats de l'historiographie dans la littérature, ainsi que celui des biogra-
phies, romans et oeuvres de documentation historiques. Enfin, il a analysé dans quelle me-
sure les résultats de la conception historique marxiste caractérisent la conscience socialiste 
de la Hongrie de nos jours. 
Petar Avramov (Bulgarie), collaborateur de l'Institut de l'Histoire du Parti, a présenté 
son intervention sous le titre «Le rôle des connaissances historiques dans le développement de la 
conscience socialiste des travailleurs»; il y a cerné les fonctions sociales les plus importantes des 
sciences historiques bulgares. Il a démontré que ces dernières ont puissamment contribué au 
triomphe sur le nationalisme, sur le chauvinisme grand-bulgare, et ont été un facteur impor-
tant dans l'éducation des travailleurs selon l'esprit du véritable patriotisme socialiste et de l'in-
ternationalisme prolétarien. Grâce aux connaissances historiques le peuple bulgare s'est acquis 
des notions exactes quant au rôle des masses dans l'histoire. Pour terminer, il a insisté sur le 
fait que la portée des connaissances historiques est indiscutable dans les efforts du parti com-
muniste en vue de gagner à ses idées la majorité des Bulgares. 
Nikola Pelrovic (Yougoslavie) a déclaré que les historiens de son pays tiennent en haute 
estime la lutte des sciences historiques de Hongrie contre les vest iges du nationalisme et du 
chauvinisme. Se référant à la conférence d'Ervin Pamlényi, il a souligné que les historiens 
yougoslaves attribuent également une très grande importance à la coopération plus étroite 
avec leurs collègues des pays socialistes, en particulier sous le rapport des peuples qui ont long-
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t e m p s vécu dans le cadre de la Monarchie Habsbourg. L'éclaircissement des questions encore en 
suspens, le jugement des grands tournants de l'histoire demandent des échanges d'opinions 
e x e m p t s de préjugés. Nikola Petrovic a démontré à l'aide d'exemples historiques concrets à 
quel point il est indispensable d'intégrer, en écartant toute optique nationaliste, l'évolution 
hongroise au processus de l'histoire universelle. 
Gerhard Schilfert (République Démocratique Allemande) a salué le congrès au nom de la 
Société Allemande d'Histoire. Il a att iré l'attention sur les nombreux problèmes de grande 
portée à résoudre, en commun par les pays socialistes, notamment la Hongrie et la RDA. Se 
rall iant aux constatations de Lajos Elekes , il a exprimé l'opinion que le domaine le plus appro-
prié de cette coopération en vue de la formation de la conscience socialiste, est celui des sciences 
et l'enseignement de l'histoire, ainsi que la diffusion de la conception historique scientifique. 
L'académicien Chounkov a salué le congrès au nom de la délégation soviétique. Il a sou-
l igné la joie des historiens soviétiques en constatant la fructueuse discussion qui s'est développée 
autour des questions de principe du processus historique et qui caractérise les activités pré-
sentes des historiens hongrois. Les historiens soviétiques ne se contentent pas de suivre avec 
at tent ion les travaux de leurs collègues de Hongrie, ils sont également prêts à coopérer avec 
ceux-ci dans l'exploration de certains domaines de l'histoire hongroise. 
La dernière intervention du débat a été celle de Géza Perjés qui s'est référé à la conférence 
de Lajos Elekes, notammment au passage présentant l'historiographie comme une science des 
lois. A ce propos, il a montré les possibilités offertes par la statistique historique, plus précisé-
m e n t par les méthodes de la statistique mathématique. 
* 
L'après-midi du 24 août, la session du centenaire de la Société Hongroise d'Histoire, a 
organisé une discussion à l'Académie des Sciences, sur le compromis austro-hongrois de 1867, 
discussion d'autant plus importante qu'elle précédait de quelques jours seulement la conférence 
internationale de Bratislava consacrée à la naissance de la Monarchie dualiste et que bon nombre 
de délégués étrangers participant au congrès de la Société se préparaient à s'y rendre. 
La discussion a été ouverte par Péter Hanák, chef de section à l ' Inst i tut des Sciences 
Historiques, puis le chargé de cours György Szabad a parlé de ces simplifications du passé qui 
ne voyaient, dans le système dualiste réalisé par le compromis de 1867, que soit le sacrifice 
des droits nationaux de la Hongrie, soit au contraire le triomphe des aspirations hongroises à 
l 'hégémonie, la réalisation intégrale du principe de la parité, ou encore l'apparition de la ten-
dance de l'État supranational. Il a souligné qu'en parlant de la liquidation du régime de l'abso-
lut isme, il y avait lieu de ne pas oublier ses restes importants qui malgré le triomphe pratique 
du principe de la parité, ne cessaient d'exercer leur influence et de parler, à propos des avantages 
ef fect i f s du maintien du marché de l 'empire aussi, des conséquences désavantageuses pour la 
Hongrie de la prédominance du capital autrichien mieux développé. La coexistence de peuples 
plus ou moins développés a immanquablement abouti à l 'enchevêtrement de facteurs positifs 
e t négatifs; cependant, dès que les aspirations à l 'autonomie nationale furent mûres sur la 
base de l'évolution économico-sociale, ces peuples cessèrent d'adopter — en échange des traits 
posit ifs de la coexistence — les traits négat i fs de la Monarchie dualiste. Le cadre de cette coexis-
tence créé aux temps du féodalisme dev in t une contrainte et l'unité forcée commença partout à 
se désagréger. Mais ce processus de désagrégation portait déjà en soi sa propre contradiction. 
Entre autres en conséquence des avantages de la coexistence, on vit apparaître des germes de 
nouvel les aspirations à l'unité et une tendance à la solidarité volontaire des peuples devenus 
libres et égaux. L a condition en était l'assurance préalable de l'autonomie des peuples; c'est 
ce t te exigence que les forces qui contribuèrent à la naissance du compromis, mais qui étaient 
incapables de faire évoluer le dualisme, tendaient à contrecarrer. 
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J. Kocalka (Tchécoslovaquie) a exposé que, selon son opinion, les conséquences éco-
nomiques du compromis étaient bien plus avantageuses pour la Hongrie que ne l 'admet le 
rapport. Le professeur György Ránki, vice-directeur de l'Institut des Sciences Historiques, a fait 
remarquer que l'état indiscutablement arriéré de l'économie hongroise ne saurait être considéré 
que sur un point comme une conséquence du système établi en 1867: en effet, celui-ci a aidé 
la conservation des structures socio-politiques historiquement données; cependant, les pro-
blèmes de l'évolution économique ne peuvent être exclusivement, ni même en premier lieu, 
rapportés à la signature du compromis. R. Plaschka (Autriche) a parlé de la négligence histo-
rique de 1866/1867: après Sadova, il était nécessaire, et possible de procéder à une refonte con-
structive de l'empire. N. Pelrovic (Yougoslavie) a parlé de l 'aggravation de la s i tuation de 
l'empire Habsbourg à la suite de la crise des années 1860 aux Balkans. Au cours de la conver-
sation, M. Hiibl et M. Pisch (Tchécoslovaquie), P. Sugar (USA) et Miklós Komjáthy ont encore 
pris la parole. György Szabad a répondu aux interventions et a exprimé sa gratitude aux parti-
cipants de ce débat pour leurs judicieuses remarques. 
* 
Le 25 août, la session scientifique a poursuivi ses travaux sous la présidence de Győző 
Ember, président de la Société. L'académicien László Mátrai a présenté son compte rendu sur 
«Quelques problèmes méthodologiques de l'histoire de la civilisation». Dans son introduction, 
il a rappelé le congrès ambulant de la Société de l'Histoire de Hongrie, à Kecskemét, où l'at-
tention des sépécialistcs a été une fois de plus dirigée sur la portée et l'actualité de l'histoire de 
la civilisation, tandis que le débat alors ouvert à des problèmes méthodologiques devant se 
manifester en cours de recherche. 
Le conférencier a présenté l'ensemble de problèmes dégagé au congrès ambulant de 
Kecskemét , le complexe de l'histoire des idées politiques, comme le meilleur point de départ 
de l 'analyse des questions méthodologiques de l'histoire marxiste et positive de la civilisation. 
Ce domaine est facile à approcher, puisque l'histoire des idées politiques représente cette partie 
de la conscience sociale qui est la plus près de la base; de plus, dans la pratique de l'historio-
graphe, elle compte comme le thème classique, dont «les droits scientifiques sont peut-être les 
plus anciens entre toutes les tâches de l'histoire de la civilisation». Malgré cela, l'historiographie 
marxiste des idées politiques ne dispose pas d'un outillage méthodologique entièrement mis au 
point, et l'exigence professionnelle du marxisme suscite des tâches supplémentaires à la solu-
tion desquelles les méthodes jusqu'ici dégagées et généralement utilisées de l'histoire des idées 
politiques s'avèrent insuffisantes. 
László Mátrai a ensuite démontré à l'aide d'exemples concrets les difficultés que ren-
contre l'histoire marxiste des idées politiques. Ainsi, dans l'ouvrage de l'historien marxiste 
autrichien Albert Fuchs, les idées culturelles, — c'est-à-dire philosophiques, artistiques, idéolo-
giques — se confondent avec les idées politiques dans le sens exact du terme, les tendances 
culturelles avec les aspirations et luttes politiques. Le conférencier a déclaré que, dans l'ana-
lyse historique, le chercheur marxiste ne saurait s'arrêter là où les écoles bourgeoises s'arrêtent, 
mais qu'il doit ramener les phénomènes spirituels intellectuels mis au jour à leur base sociale 
réelle. Il a souligné les difficultés méthodologiques de cette opération. Néanmoins, il est de 
l'avis, que la tâche la plus importante qui incombe aux sciences historiques est la pratique plus 
poussée de l'histoire marxiste de la civilisation, car les tendances scientifiques internationales 
attestent que, dans un proche avenir, les meilleurs possibilités de recherche dans les sciences 
sociales se présenteront précisément dans le domaine de la solution plus adéquate des problèmes 
de la conscience. 
Ensuite, le compte rendu a abordé le problème du rapport réel que l'historien de la 
civilisation doit dégager entre le mouvement des idées et l'oscillation permanente des luttes des 
classes. Renvoyant au problème de l'humanisme, du joséphinisme et du libéralisme, László 
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Mátrai a insisté sur l'analyse de l'histoire des idées dans les conditions chaque fois données de 
la lutte des classes et il a exprimé l 'opinion que cette méthode s'avérera peut-être apte à dégager 
des tâches d'un genre entièrement nouveau. Partant de cet aspect de la question, il a dirigé 
l 'attention sur l'histoire de la civil isation des peuples de la Monarchie Austro-hongroise, en 
soulignant que la désagrégation économico-politique de celle-ci en 1918 n'a pas signifié la dis-
parition de la superstructure culturelle. Cette superstructure qui a caractérisé dans une cer-
ta ine mesure — malgré la différence des civilisations nationales — la pensée des peuples de la 
Monarchie, a continué de survivre pendant longtemps, conformément aux lois de la connexité de 
la base et de la superstructure, dans la conscience des individus. En plus des exemples littéraires, 
il faut mentionner comme un rapport communément historique de ce fait que les fonctionnaires 
e t diplomates formés par les inst itutions de l'ancienne Monarchie ont, en grande partie, conti-
nué de travailler dans l'appareil état ique des nouvelles traditions, transplantant ainsi l'héritage 
spirituel de la Monarchie directement dans le domaine de l'action politique. 
Sur la base de la vaste synthèse d'histoire littéraire qui vient d'être menée à bien et des 
vo lumes parus de la collection de monographies «Les grandes époques de l'Europe», consacrée 
à l'histoire de la civilisation, le conférencier a déclaré que nous ne disposons toujours pas du 
sys tème différencié de catégories requis par l'histoire de la civilisation, alors que «la hiérarchie 
logique de notre fonds de concepts, la corrélation dynamique des phénomènes qu'ils désignent 
dans la réalité historique restent insuff isamment éclaircies». 
Pour terminer sa conférence, László Mátrai a rappelé que le congrès ambulant de Kecs-
k e m é t a fait nombreuses constatations pertinentes quant aux raisons qui au sein du système 
d'idées du marxisme-léninisme ont donné de l'actualité à l'histoire de la civilisation en tant 
que tâche scientifique de première importance et en ont fait un secteur particulièrement animé 
du front scientifico-idéologique de la lut te des classes qui se poursuit à l'échelle internationale. 
Dans la suite, le conférencier a présenté, du point de vue de l'histoire universelle de la science 
e t de la pensée, le processus de cette actualisation de l'histoire de la civilisation et a constaté 
que «la portée de celle-ci augmentera à l'avenir, dans la mesure où notre historiographie endos-
sera ces nouvelles et difficiles tâches du marxisme». 
L'intervention d 'Éva Földes, professeur d'école supérieure, s'est rattachée aux paroles de 
László Mátrai, notamment en ce qui concerne la notion de culture insuff isamment éclaircie, 
e t elle a analysé la conception marxiste: «conserver en dépassant». Puisant ses exemples à 
l'histoire des Tahorites et de la Commune de Munster, ainsi qu'à YÉmile de Rousseau, Éva Föl-
des a indiqué les régularités pouvant être découvertes dans le processus de l'accumulation de 
la culture et des modifications se manifestant dans l'interprétation de la notion de culture 
chaque fois que s'imposent, au sein de l'opération sociale de l'assimilation active et critique, 
les aspirations exprimant les exigences et les besoins d'une nouvelle classe. 
Éva Földes s'est penchée ensuite sur les catégories du «goût général», de la «pensée 
générale», sur les possibilités de leur application historique. Selon son opinion, la pensée, le 
goût , d'autres domaines de la culture prise dans son sens le plus large peuvent comporter des 
éléments communs dans le cas des classes, des couches, des sociétés plus anciennes; il semble 
pourtant plus correct de distinguer dans ses traits principaux le contenu de la civilisation des 
classes fondamentales et de parler, non d'une, mais de deux cultures, Elle a terminé en analy-
sant l'ouvrage de R. Mandrou, qui offre des points de vue dignes d'attention à l'historiographie 
marxiste de la civilisation. 
László Makkai, collaborateur en chef de l'Institut des Sciences Historiques, a exprimé son 
accord avec le conférencier, tout en soulignant que l'histoire de la civilisation se doit d'étudier 
l 'homme intégral, avec ses côtés subjectifs que l'on appelle volontiers: le psychique social. Cette 
expression est problématique, il serait plus juste de parler de mentalité sociale. 
La mentalité est la participation active et créatrice d'une société donnée à la mémoire 
sociale dont elle a hérité. A propos de l'analyse de la mentalité, le conférencier a exposé qu'il 
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s'agit là d'un modèle spéculatif de la structure de l'Être, auquel se rattachent des processus 
biologico-psychiques. Ce modèle est à considérer comme un mécanisme actif impliquant aussi 
l'appréciation affect ive, conforme aux intérêts humains, des corrélations et processus repro-
duits, et les transformant en mobiles d'actions. C'est ce'qu'on nomme: participation active à la 
mémoire sociale. Il découle du fait que nous rattachons la stabilité structurale de la mentalité 
à l'équilibre des forces de production et des conditions de production, que la mental ité est liée 
à la forme sociale, donc aux classes et aux couches de la société. Chaque formation sociale pos-
sède sa propre mental ité caractéristique. Les éléments décisifs de celle-ci sont ceux qui délimi-
tent la place de l 'homme dans la nature et dans la société; c'est à ceux-ci que se rattachent toutes 
les formes et tous les contenus de la conscience. En terminant, László Makkai a démontré que 
la tâche première du chercheur est de reconstruire le modèle de pensée de la société donnée 
au sein de l'époque étudiée, et ceci en tenant compte qu'il représente lui-même un modèle se-
condaire. 
Le professeur György Székely a salué la conférence de László Mátrai. En tant qu'historien, 
il s'est déclaré entièrement d'accord avec son contenu et ses conclusions réellement actuelles, 
car la mise au point de la structure des idées politiques et culturelles, l'exploration des connexi-
ons de l'idéologie e t de la lutte des classes représentent effect ivement des éléments, intégrants 
et de poids, des tâches immédiates des sciences historiques. Les questions de méthodologique 
soulevées par Mátrai, l'idée du mouvement de la corrélation entre la base se modif iant et la 
superstructure, ainsi que le désir de l'étudier réservent de riches possibilités aux historiens qui 
ne sauraient, désormais, différer ce travail de toute urgence. 
Parlant des tâches qui attendent les chercheurs hongrois, György Székely a développé 
que notre historiographie présente un retard important dans le dbmaine de l'histoire de la 
civilisation; nous n'en sommes qu'aux préliminaires indispensables des activités fructueuses. 
A cet endroit, il a rappelé la nécessité d'un échange de vue et d'une coopération profitables 
avec les sciences apparentées. 
Puis il s'est étendu à un ensemble de problèmes important, relevant aussi de l'histoire 
de la civilisation: celui de la naissance de la nation, qui nourrit la controverse actuelle de nos 
sciences historiques. La recherche dans ce domaine peut se targuer de résultats non négligeables; 
cependant, il subsiste des questions méthodologiques, des problèmes de solution qui ne peuvent 
être sous-estimés. György Székely a parlé du rôle de la littérature de la Réforme, et de la langue 
maternelle passant au premier plan dans la formation des nations de l'Europe centrale et orien-
tale. Renvoyant a u x recherches d'Ernő Czóbel sur Gáspár Heltai, il a constaté que les sciences 
historiques marxistes se sont, au début, préoccupées de ce groupe de problèmes, mais que celui-
ci a été, ensuite, étudié par les sciences littéraires marxistes et non parles historiens. Ceci ne 
fait que confirmer les remarques de László Mátrai en ce qui concerne les manquements de 
l'historiographie dans l'acceptation des tâches relevant de l'histoire de la civilisation. 
György Székely a analysé la question de la conscience et de la culture des serfs, compte 
tenu surtout de l 'étendue du rôle et de l'origine du sentiment de l'appartenance nationale. 
Abordant l' importance de l'idéologie antiféodale, il a constaté que, par rapport aux résultats 
atteints par les historiens de la République Démocratique Allemande, notre retard est sensible, 
et il y avait encore beaucoup à faire dans ce domaine. Ces questions sont indissolubles de 
celles relatives à la naissance de la nation à l'époque de la Réforme; c'est pourquoi l'histoire de 
la civilisation doit étendre ses recherches sur le milieu réceptif, la transformation de l'idéologie 
assimilée et replacer encore plus nettement dans le contexte des corrélations économico-sociales 
les résultats marquants de l'histoire de la littérature. 
V. Bogdanov (Yougoslavie) a consacré son intervention à la portée des ouvrages d'Ervin 
Szabó. 
La session scientifique s'est terminé par les paroles du président de la Société Hongroise 
d'Histoire, Győző Ember qui a apprécié les travaux du congrès et a souligné leur caractère 
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international et leurs résultats. Il a parlé du caractère social de la Société, et a analysé le rôle 
de celle-ci dans l'organisation et la direction des sciences historiques; il a souligné qu'elle doit 
non seulement résoudre les tâches qu'elle se propose, mais aussi contribuer au perfectionnement 
des connaissances professionnelles des historiens, à l 'éducation de la relève scientifique. En 
corrélation avec la généralisation de la conception marxiste-léniniste de l'histoire, ainsi que de 
ses méthodes, il s'est é tendu aux publications de la Société et à la vulgarisation des connaissan-
ces historiques. Pour terminer, Győző Ember a remercié les hôtes étrangers et le public hongrois 
venu, en nombre imposant , assister aux différentes séances; il a exprimé sa gratitude à la II e 
section de l'Académie des Sciences de Hongrie et à d'autres institutions d'historiographie pour 
l'aide prêtée à la Société. Enfin, il a déclaré clos l'assemblée générale solennelle, ainsi que la 
conférence scientifique organisée dans son cadre. 
* 
A l'occasion du congrès, une exposit ion présentant un choix des écrits et publications 
de la Société Hongroise d'Histoire a été inaugurée à l'Académie des Sciences. 
Des groupes en province de la Société ont invité les hôtes étrangers à venir faire des 
conférences. 
Le 26 août 1967, une excursion en autocar à Tihany, sur le lac Balaton, a terminé dans 
une joyeuse et amicale ambiance l'assemblée générale solennelle et la session scientifique organi-




(Du 23 au 25 mai 1968.) 
La Société Hongroise d'Histoire et l 'Institut des Relations Culturelles ont organisé, en 
commun avec l 'Institut für Österreichkunde de Vienne, un symposium 1867—1967 à Pécs. 
Déjà en automne de l 'année dernière les historiens autrichiens et hongrois s'étaient réunis à 
Graz pour procéder, à l'occasion du centenaire de l 'événement, à un échange de vues sur le 
compromis austro-hongrois de 1867 et certains problèmes de la Monarchie dualiste. La rencontre 
de Pécs était la continuation de ces conversations. 
László Pesta, vice-président de l 'Inst i tut des Relations Culturelles a ouvert la conférence 
en rappelant l'héritage culturel commun des peuples ayant vécu dans le cadre de l'empire des 
Habsbourg, ainsi que les possibilités de coopération de nos jours. 
La conférence a inauguré ses travaux par une discussion sur des problèmes économiques. 
Le professeur d'université Ferdinand Tremel (Graz) a présenté une communication: «Les 
conséquences économiques du compromis de 1867». Il y a analysé les questions de la politique 
commune des douanes, des devises et du commerce, le processus du passage du libre échange au 
système protectionniste, la mesure dans laquelle les accords économiques conclus avec l'Alle-
magne et la Grande-Bretagne servaient, dans toute la Monarchie, les intérêts agraires, plus 
précisément le bien de la classe des grands propriétaires terriens. Il a analysé les relations com-
merciales de la Monarchie, avant tout avec l'Allemagne et l'Italie, sur l'activité du capital 
austro-hongrois dans les Balkans. II a souligné qu'au cours des premières décennies du dualisme, 
la balance du commerce extérieur de la Monarchie avait pris une tournure étonnamment fa-
vorable; cependant, en 1906, une chute subite survenait et, en 1913, le déficit de la balance 
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export-import était déjà de 25,2%. Le professeur Tremel a constaté qu'à la veille de la Grande 
Guerre, l'industrie et l'agriculture étaient — grosso modo — en équilibre au sein de la Mo-
narchie; malgré tout, une tension extrême existait à cause des différences du niveau d'évolution 
entre les diverses régions de l'empire, ces décalages étant encore accrus par les antagonismes 
nat ionaux. 
Passant de la polit ique économique aux problèmes de l'évolution économique, le compte 
rendu a éclairé la s i tuation de la production agricole. Au milieu des années 1870, les céréales 
américaines et russes avaient évincé la Monarchie du marché européen; elle réagissait en im-
plantant le protectionnisme, les monocultures, en combinant la production agricole avec la 
transformation des produits agricoles. D a n s la production industrielle, la partie occidentale 
de la Monarchie était dominée par l'industrie sidérurgique et de l'acier, tandis que la Hongrie 
voyai t naître les branches modernes: industries minotière, électrique, chimique. Au cours de la 
période dualiste, la Hongrie a non seulement comblé son retard par rapport à l'Autriche, mais 
— dans certains secteurs — elle a même dépassé celle-ci. Pour terminer, le professeur Tremel 
a établi que la coexistence, la communauté économique s'avéraient plus avantageuses que dé-
favorables à chacune des deux partenaires. Ce ne seront pas les problèmes économiques qui 
conduiront à la désagrégation de l'empire, mais l'impuissance gouvernementale, l'incapacité 
d'offrir une solution valable aux problèmes sociaux surgissant sous le couvert des aspirations 
nationales. 
Lajos Ruzsás, chef de section de l ' Inst i tut Scientifique de Transdanubie (Pécs) a tenu une 
conférence sous le titre: «L'effet de l 'extension du marché sur l'exploitation paysanne en Trans-
danubie jusqu'à 1918». Cette influence des marchés était transmise aux villages par les villes. 
Au milieu du X I X e siècle, la demande en céréales des villes ouest-européennes et la construc-
tion des chemins de fer avaient apporté u n changement dans le destin des villes de Transdanu-
bie. Une partie de ces centres commerciaux de naguère ne sut maintenir son rôle, tandis que 
les agglomérations urbaines importantes (Győr, Sopron, Székesfehérvár, Pécs) voyaient naître 
de nouvelles: Szombathely, Nagykanizsa, Kaposvár, Pápa. C'est la demande en grains pani-
fiables de ces villes qui conditionnait la production paysanne des régions environnantes. 
C'était surtout l'influence de Budapest qui se faisait sentir, car la capitale de la Hongrie offrait 
également un marché intérieur de plus en plus important. La demande du marché budapestois 
était satisfaite par les anciens gros bourgs agricoles, par les agglomérations agraires pouvant 
jouer un certain rôle commercial. Maislà, où la commercialisation s'appuyait sur la production 
marchande de la grande propriété et non sur celle des exploitations paysannes, le nombre de 
ces centres s'était réduit. 
A l'aide de données statistiques e t de cartes dessinées d'après elles, la communication 
a démontré comment, de 1865 à 1895, la superficie des labours et des vignobles a augmenté; 
passé cette date, après la conjoncture des céréales, cette extension se ralentit, ou plutôt céda 
la place à celle de l 'élevage des bovins. 
Le deuxième jour de conférence, c 'est le professeur Alexander Novotny (Graz) qui a 
présenté une communication suscitant u n vi f intérêt: «Les conséquences politiques du compro-
mis austro-hongrois de 1867». L'idée centrale de ce compte rendu développant simultanément 
plusieurs problèmes étai t le problème de la réorganisation fédéraliste. A partir du projet de 
Hohenwarth — a dit le professeur N o v o t n y —, quand le premier ministre autrichien tenta à 
l'aide des Fundamentartikel, d'élargir de dualisme en «trialisme», le combat des aspirations 
dualistes et fédéralistes domine l'histoire de la Monarchie. Bien que les hommes d'Etat hon-
grois aient été hostiles aufédéralisme, ce serait une erreur que de les tenir responsables de l'échec 
de cette conception. Le souverain et la cour, l'armée et la bureaucratie étaient également ad-
versaires de la fédération, tandis que les p lans dans ce domaine s'avéraient également contra-
dictoires. En vérité, le renforcement du nationalisme des peuples slaves n'a fait que d'affermir 
les positions du dualisme, car, dès l 'apparit ion des tendances séparatistes, les milieux diri-
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géants de la Monarchie furent encore plus convaincus que l'étroite collaboration de l'Autriche 
et de la Hongrie représentait la meilleure garantie de la sauvegarde de la Monarchie en tant 
que grande puissance. 
Mais après le tournant du siècle, les pourparlers concernant le renouvellement du com-
promis, se présentèrent sous un tout autre angle qu'au cours des décennies précédentes. C'est 
surtout le partenaire autrichien qui critiquait vigoureusement les résultats de ces pourparlers. 
Le Parti de l'Indépendance hongrois encourageait les aspirations séparatistes d'autres nations. 
Après 1900, justement quand il suscitait d'âpres discussions, le fédéralisme n'était plus pris au 
sérieux par les nations de la Monarchie et il n'était plus possible de sauver celle-ci. 
Ces communications furent suivies de nombre d'interventions. György Ránki (Buda-
pest) a polémisé avec quelques constatations du professeur Tremel. Márton Farkas (Buda-
pest) a présenté un élément de la désagrégation de l'empire Habsbourg dans son rapport annexe 
sur l'insurrection de la Pentecôte 1918 à Pécs. Klára Mérei (Pécs) a parié de l'effet de la poli-
tique économique et sociale des années faisant suite au compromis sur la paysannerie trans-
danubienne. Péter Hanák (Budapest) a souligné que la réorganisation fédéraliste n'était pas 
possible sans une démocratisation en profondeur. 
La conférence du chargé de cours József Galántai (Budapest) — «Les objectifs de la 
guerre de l'Autriche-Hongrie et le gouvernement hongrois» — a analysé le rôle du gouverne-
ment hongrois dans la politique extérieure et, en conséquence, dans la Grande Guerre. Il a 
démontré que les lois du compromis offraient la possibilité au gouvernement de la Hongrie de 
participer à la direction des Affaires étrangères; responsable devant le parlement, il était en 
mesure d'y faire entendre sa voix dans les questions de politique extérieure. 
Le gouvernement hongrois disposait-il d'un principe fondamental permanent s'adap-
tant à l'objectif de la guerre se modifiant continuellement selon les événements du front? — 
Très certainement: le maintien de la structure dualiste de la Monarchie et la mise à profit 
en ce sens de toutes les éventualités d'expansion. Le programme autrichien relatif à l'avenir 
de la Monarchie n'était pas homogène. Une partie des milieux dirigeants viennois pensait 
toujours à une réorganisation trialiste. Le décalage entre l'objectif de la guerre autrichien et 
celui hongrois peut être ramené, avant tout, à cette divergence de vues. La communication a, 
pour terminer, examiné les avatars de la position hongroise dans la question des rapports de la 
Monarchie à l'Allemagne. Les gouvernements hongrois se succédant ont représenté l'idée d'une 
alliance avec l'Allemagne, alors même qu'ils étaient parfaitement conscients des mauvais 
côtés d'une telle conception. 
L'académicien László Mátrai a abordé un domaine rarement exploré par les historiens 
de la Monarchie. Sa conférence intitulée «Les conséquences relevant de l'histoire de la civilisa-
tion de la désagrégation de la Monarchie Austro-hongroise» a posé la question suivante: Les 
peuples coexistant au sein de la Monarchie possédaient-ils une civilisation commune, une sorte 
de «Gesamtkultur» fondée sur la base économico-politique de la Gesamtmonarchie? — Il exis-
tait certainement, à un degré plus ou moins prononcé, une culture commune dans ce sens du 
terme qui faisait que, dans cette «culture commune», les traits nationaux (populaires) s'amal-
gamaient dans la mesure où les impressions communes, les expériences collectives rendaient 
cela possible et nécessaire. Derrière ce caractère commun, cependant, une contradiction interne 
vibrait: les peuples imprimaient le sceau de leur propre histoire à cette culture et, de la sorte, 
perturbaient son caractère effect ivement commun. Le conférencier a fait allusion aux effets 
positifs et négatifs de la langue commune, ainsi qu'à l'identité de la forme de vie de la classe 
moyenne dans les diverses nations de la Monarchie. 
L'académiciemMátrai a exploré les traits apparentés et déterminés par les circonstances 
mêmes de la Monarchie dans les oeuvres de Hofmannsthal, Rilke et Kafka. «Ces grands artistes 
ont été les classiques del'isolement, de l'aliénation, de l'évanescence. Tout art est en connexité 
intime avec l'idée de la fragilité humaine, de l'écoulement du temps; la crise générale de l'Europe 
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à la f in du X I X e siècle exprima de manière accrue ces problèmes. Mais tandis que Proust s'é-
loigne du présent dans lequel il vit, Joyce se détourne de la société et Kafka, de soi-même. Kafka 
est le sommet d'un processus de l'histoire de la civilisation de la Monarchie, processus commen-
çant avec Hofmannsthal e t passant par Rilke.» La conférence de László Mátrai a donné une 
idée des marques communes de l'art de Kafka à Prague, de Musil à Vienne et de Krúdy à 
Budapest. La conclusion de ses investigations: par suite de l'ébranlement, puis de la désintégra-
tion de la Monarchie Austro-hongroise en tan t que base économico-politique, la superstructure 
culturelle assise sur celle-ci enregistra d'abord une crise, puis passa à l'état d'un irréalisme 
excessif. C'est ce qui expl ique les phénomènes d'histoire de la civilisation, souvent fort rares, 
qui se manifestent et qui doivent inévitablement se manifester dans toute situation historique 
semblable, à savoir: quand une grande puissance a cessé de l'être en réalité, les anciennes for-
mes de la pensée, auxquelles ses habitants se sont habitués, continuent à survivre, dans la 
conscience de ceux-ci pendant une période plus ou moins longue.* 
Le compte rendu du professeur Anton Klein (Graz) — «Les conséquences culturelles du 
compromis de 1867» — a étudié en premier ligne les possibilités de l'évolution culturelle dans la 
Monarchie dans leurs connexités avec les lois des minorités. Celles-ci — l'article 19 de la Consti-
tution autrichienne, dite de décembre, et la loi sur les nationalités, en Hongrie, en 1869 —, tout 
en prenant leur point de départ dans l 'existence des deux nations «directrices», ont assuré, dans 
le cadre des rapports juridiques de l'Europe contemporaine, une libre évolution aux nations 
de la Monarchie — a déclaré le professeur Klein. Il a terminé par l'analyse du développement 
de l'enseignement et de ses institutions: selon lui, la loi scolaire de l'année 1869 a été une grande 
victoire des libéraux, une suspension pratique du concordat. 
É. Somogyi 
* Le texte complet (en allemand) de la conférence de L. Mátrai voir pp. 323—338. 
8* Acia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 

BIBLIO GRAPHIE 
Bibliographie choisie d 'ouvrages d'histoire publ iés en Hongr i e 
dans la deuxième moi t ié de 1966 e t dans la p r e m i è r e moitié de 1967 
Библиография избранных работ по истории, опубликованных в Венгрии 
во второй половине 1966 г . и в первой половине 1967 г . 
1. Bibliographies, catalogues, inventaires — 
Библиографии, каталоги, описи 
ALFÖLDI ANDRÁS: Bibliographia Panno-
nica. 5. A római-kori Magyarország és a nép-
vándorlás kutatásának új irodalma 1938-ban 
és 1939-ben. [La nouvelle littérature des 
années 1938 et 1939 relative aux recherches 
sur l'histoire de la Hongrie à l'époque romaine 
et sur les grandes invasions. — Новая лите-
ратура 1938 и 1939 гг. об исследованиях 
по истории Венгрии в римской эпохи и в 
период великого переселения народов.] B p . 
1966. Polycop. 69 p. (Dissertationes Pan-
nonicae Musei Nationalis Hungarici. Ser. 1. 
Fase. 10.) 
BENDEFY LÁSZLÓ: Térképek és tervrajzok 
feltárása az Országos Levéltárban. [La mise à 
jour des cartes et des plans aux Archives 
Nationales. — Инвентаризация карт и чер-
тежей в центральном Государственном Ар-
хиве.] LK 1966. Т о т . 37. No 1. pp. 1 5 7 - 1 6 9 . 
Bibliographie choisie d'ouvrages d'histoire 
publiés en Hongrie en 1964. [Библиография 
избранных работ по истории, опублико-
ванных в Венгрии в 1964 г . ] А Н 1967. Т о т . 
13. No 1—2. pp. 255—288. 
Budapest történetének bibliográfiája. — 
Bibliographia históriáé civitatis Budapesti-
nensis. (Összeáll.): Zoltán József. 5. köt. 
1686—1950. Politika. Közigazgatás. Szerk. 
Berza László. [Réunie par —. Vol. 5. 1868— 
1950. Politique. Administration publique. 
Réd. par — . — Сост. — том 5: 1 6 8 6 - 1 9 5 0 
гг. Политика . — Государственное управле-
ние. Под ред.— ] Bp. 1966. 659 р. 
G U N S T P É T E R : Die Agrargeschichtsschrei-
bung in Ungarn 1945—1965. [Литература 
по аграрной истории из 1945—1965 гг .] 
AtSz 1965. Tom. 7. Supplementum. pp. 1—44. 
Az 1964. évi, Magyarországon megjeleni 
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. Össze-
áll. Molnár Éva, Viniczai István, Windisch 
Aladárné. [Bibliographie des ouvrages d'his-
toire militaire parus en Hongrie en 1964. 
Réd. par —. Библиография военно-истори-
ческих работ, опубликованных в Венгрии. 
1964 г. Сост. — ] Н К 1967. Т о т . 14. No 1. 
pp. 152—168. 
Az 1965. évi, Magyarországon megjelent 
hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. Össze-
áll. Molnár Éva, Viniczai István, Windisch 
Aladárné. [Bibliographie des ouvrages d'his-
toire militaire parus en Hongrie en 1965. Réd. 
par —. Библиография военно-исторических 
работ, опубликованных в Венгрии. 1965 
г. Сост. - ] Н К 1967. Т о т . 14. No 2. pp. 
404—428. 
A magyar állami levéltárak fondjegyzéke. 
3. köt. A területi levéltárak fondjegyzékei. 16. 
r. Szegedi Állami Levéltár. Összeáll. Oltvai 
Ferenc. Közrem. Balogh Judit, Nagy Sándor, 
Vinczi Károlyné. (Kiad. a) LÖK. [Répertoire 
des fonds des archives nationales de Hongrie. 
Vol. 3. Listes des fonds des archives terri-
toriales. 16e partie. Les Archives Nationales 
de Szeged. Réd. par —. Avec la collaboration 
de —. (Publ. par — .) — Фонды венгерских 
государственных архивов. Том. 3. Список 
фондов местных архивов. Часть 16. Госу-
дарственный а р х и в г. Сегед. Сост. — 
Изд. — ] Bp. 1966. Polycop. III. 86 p. 
A magyar állami levéltárak fondjegyzéke. 3. 
köt. A területi levéltárak fondjegyzékei. 18. r. 
Szentesi Állami Levéltár. Összeáll. Páhi Ferenc, 
Schneider Miklós. (Kiad. a) LOK. [Réper-
toire des fonds des archives nationales de 
Hongrie. Vol. 3. Répertoire des fonds des 
archives territoriales. 18e partie. Les Archives 
Nationales de Szentes. Réd. par —. (Puhl, 
par —.)— Фонды венгерских государствен-
ных архивов. Том 3. Список фондов мест-
ных архивов. Часть 18. Государственный 
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а р х и в г. Сентеш. Сост. — Изд. — ] Bp . 1966. 
Polycop. IV. 53 p. 
A magyar Államvasutak Igazgatósága 
1869—1949. Repertórium. 1. r. 1869—1920. 
Összeáll. Tökölyi István. (Kiad. a) LOK. 
[La direction des chemins de fer de l 'Etat 
hongrois 1869—1949. Ie partie 1869—1920. 
B é d par —. (Puhl, par —.) — Д и р е к ц и я 
Венгерских государственных ж е л е з н ы х 
дорог . Часть I. 1869—1920 гг. Сост. -
Изд. — ] Bp. 1964 (1966). Polycop. 172 p. 
(Levéltári leltárak.) 
A magyar irodalom bibliográfiája. 1959. 
Összeáll. Kozocsa Sándor. (Közrem.) (Ifj. 
Kozocsa Sándor.) [Bibliographie de la littéra-
ture hongroise. 1959. (Réd. par —.) (Col-
laboration de —.) — Библиография венгер-
ской литературы. 1959 г. Сост. — С учас-
тием — ] Bp. 1966. Gondolat, 637 p. 
A magyar munkásmozgalom történeléről 
szóló cikkek jegyzéke. 1966. január—március. 
[Répertoire des articles concernant l'his-
toire du mouvement ouvrier hongrois. Jan-
vier—mars 1966. — Список статей по исто-
р и и венгерского рабочего д в и ж е н и я . 
Январь-март 1966 г . ] PtK 1966. Tom. 12. 
No 3. p. 178. 
A magyar munkásmozgalom történetéről 
szóló cikkek jegyzéke. 1966. okt.—dec. [Réper-
toire des articles concernant l'histoire du 
mouvement ouvrier hongrois. Octobre— 
décembre 1966. — Список статей по исто-
рии венгерского рабочего движения . Ок-
тябрь-декабрь 1966 г . ] PtK 1967. Tom. 13. 
No 2. pp. 231—232. 
Magyar Országos Levéltár. Ganz és Társa 
Villamossági, Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. 
Hoffherr— Schrantz— Clayton— Shuttleworth. 
Összeáll. Szilágyi Gábor. (Közrem.): Török 
Mária. (Kiad. a) LOK. [Archives Nationales 
de Hongrie. Société anonyme d'électricité, 
de construction mécanique, des wagons et de 
chantier naval Ganz et C'e. Réunie par . 
(Avec la collaboration de —.) (Puhl, par —.) 
— Центральный Государственный Архив 
Венгрии. Электрический, машино-, ва-
гоно- и судостроительный завод «Ганз». 
З а в о д Гофгер- Ш р а н ц . Сост. — ] Bp. 1965. 
Polycop. 128, 442 р. (Levéltári leltárak 35.) 
Magyar Országos Levéltár. A Károlyi csa-
lád nemzetségi és fóti levéltára. Repertórium. 
Összeáll. Bakács István. [Archives Nationa-
les de Hongrie. Les archives familiales et de 
Fót de la famille Károlyi. Répertoire. Réuni 
par — . — Центральный Государственный 
а р х и в Венгрии. Архив семьи Кароли, 
семейный архив п архив поместья н Фот. 
Реперторий. Сост. — ] Bp. 1965. Polycop. 
377 р. (Levéltári leltárak 33.) 
Magyar Országos Levéltár. Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank Rt. és beolvadt vállalatai. 
Repertórium. 1. köt. Közgyűlés, Igazgatóság, 
Ügyvezető-igazgatóság, Felügyelőbizottság, Ipari 
titkárság iratai és projektumok. 1—2. r. (ösz-
szeáll.) Jenei Károly. (Közrem.): Török 
Mária. (Kiad. a) LOK. [Archives Nationales 
de Hongrie. Société anonyme Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank (Banque Commerciale 
Hongroise de Pest) et ses entreprises fusion-
nées. Répertoire. Vol. 1. Documents de 
l'assemblée générale, de la direction, de l'ad-
ministration, de la commission de surveil-
lance, du secrétariat industriel et projets. 
Je—2e parties. (Réunies par —.) (Avec la 
collaboration de —.) (Puhl, par —.) — 
Центральный Государственный архив Вен-
грии. Венгерский торговый банк г. Пешт. 
Реперторий. Том I. Документы общего соб-
рания, дирекции контрольной комиссии, 
промышленного секретариата. Часть 1—2. 
(Сост. —) (С участием ) (Изд. —)] Bp. 
1965. Polycop. IV. 606 р. (Levéltári leltárak 
32.) 
Magyar Országos Levéltár. Weiss Manfréd 
Konszern Vállalatok. Labor Bizalmi Rt.; Vál-
lalatok okmánytára; WM Acél- és Fémművek 
Rt.; WM Repülőgép és Motorgyár Rt. Reper-
tórium. 1. r. (összeáll.) Jenei Károly. (Köz-
rem.) Török Mária. (Kiad. a) LOK. [Archives 
Nationales de Hongrie. Les entreprises du 
trust Weiss Manfred. Société anonyme Labor; 
Archives des entreprises; Société anonyme 
des constructions aéronautiques et mécani-
ques WM., Société anonyme d'Aciérie et de 
Métallurgie WM. Répertoire. Ie partie. 
Réunie par —. Avec la collaboration de —. 
Puhl, par — . Центральный государст-
венный архив Венгрии. Заводы консерна 
Манфреда Вейса. Акционерное общество 
«Набор»; архив предприятий. Металлур-
гический завод ВМ; Авиационный и мото-
ростроительный завод. Реперторий. Часть 
!. (Сост. — ) (С участием — ) (Изд. — ) ] 
Bp. 1966. Polycop. 398 р. (Levéltári leltárak 
36.) 
Marx és Engels művei magyarországi 
kiadásainak bibliográfiája. (Kiad. a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár és a Miskolci Megyei 
Könyvtár. [Bibliographie des éditions hon-
groises des oeuvres de Marx et d'Engels. 
(Puhl, par —.) — (Библиография работ 
Маркса и Энгельса, изданных в Венгрии. 
(Изд. — ) ] Bp. 1966. 131 р., 8 t. 
Die Publikationen der Mitarbeiter der 
geschichtswissenschafllichen Lehrstühle in den 
Jahren 1962—1964. (Összeállította Diószegi 
Mária. [Réd. par —.) — Публикации сотруд-
ников исторических кафедр в 1962—1964 
гг. (Сост. —)] AUSBhist. 8. pp. 277—291. 
Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 196S 
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Publikationen der Mitarbeiter der geschichts-
wissenschaftlichen Lehrstühle, 1965. (Összeáll.): 
Diószegi Mária. [(Réd. par —.) — Публи-
кации сотрудников исторических кафедр в 
1965 г. (Сост. — )] AUBhist. 9. pp. 337—341. 
Szigetvár. Bibliográfia. (Összeáll. Pécs, 
Megyei Könyvtár.) [Szigetvár. Bibliographie. 
Réunie par — . — г. Сигетвар — Библио-
графия. (Сост. — ) ] В р . 1966. 63 р., 1 t . (А 
Baranya Megyei Tanács Megyei Könyvtárá-
nak kiadványai 7.) 
A területi állami levéltárakban őrzött feudá-
liskori összeírások jegyzéke. 1. r. Országos 
összeírások. Állami adóösszeírások. 2. r. Muta-
tók. (Szerk.: Bácskai Vera. Közrem. Muzsnai 
Lászlóné. (Kiad. a) LÖK. [Répertoire des 
recensements de l'époque féodale conservés 
aux archives territoriales. Ie partie. Recense-
ments nationaux. Rôles d'impôts. 2e partie. 
Index. (Réd. par —. Avec la collaboration 
de —.) — Список инвентарий из эпохи 
феодализма в областных архивах . Часть 
1. Списки податей. Часть 2. Указатели. 
(Под ред. —) (С участием —) (Изд. — )] 
Bp. 1965. Polycop. XI. 227, 184 р. (Levél-
tári jegyzékek 2.) 
2. Recueils d'études — Сборники 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. 5. Series historica. 
(Egyetemes történeti tanulmánykötet. 1. 
Szerk. Tokody Gyula.) [Etudes sur l'histoire 
universelle. Réd. par —. — Статьи по всеоб-
щей истории. Том 1. Под. ред. — ] 
Debrecen 1966. 147 р. 
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludo-
vico Kossuth nominatae. Тот. 12. (Ser. Ijl.) 
Series marxistica-leninistica. Red. I(stván) 
Kónya. [Под ред. —] Debrecen 1966. 
99 p. 
Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. 
Sectio historica. Тот. 9. (Chef-red. Z(oltán) 
Oroszlán. [Гл. ред. — ] Bp. 1967. 345 p., 1 t. 
Die Freiheitsrechte und die Siaatstheorien 
im Zeitalter des Dualismus. Materialien der 
7. ungarisch — tschechoslowakischen Rechts-
historikerkonferenz in Pécs (23—25. Sept. 
1965.). Red. Andor Csizmadia. [Свобода и 
теории о государстве в эпоху дуализма. 
Материалы 7 венгерско-чехословацкой 
конференции юристов-историков в г. Печ. 
( 2 3 - 2 5 сентября 1965 г.) (Ред. —)] Bp. 
1966. Tankönyvkiadó, 158 p. (Studia 
iuridica auctoritate Universitatis Pécs publi-
cata 48.) 
Italia ed Ungheria. Died secoli di rapporti 
letterari. (Red.): M(átyás) Horányi, T(ibor) 
Klaniczay. (Ed.). Istituto di Storia Lettera-
ria deH'Academia Ungherese delle Scienze. 
[Италия и Венгрия. Литературные связи 
10 столетий.] Bp. 1967. Akadémiai Kiadó, 
393 p., 4 t. 
Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös 
jobbágyság kialakulásának korszakában. Tanul-
mányok Zemplén megye XV—XVII. századi 
agrártörténetéből. (Szerk. és bev. Makkai 
László.) [Manse servile et exploitation pay-
sanne à l'époque de la formation du servage 
héréditaire. Etudes sur l'histoire agraire du 
comitat Zemplén aux XV e—XVII e siècles. 
(Réd. et intr. par — .) — Наделы крепостных 
крестьян и хозяйство крестьян в период 
возникновения полного закрепощения. 
Работы из аграрной истории комитата 
Земплен в XV— XVII вв. (Под ред. и с 
предисловием. —) ] Bp. 1966. Akadémiai 
Kiadó, 638 p. 
Jogtörténeti tanulmányok. 1. (Szerk. Csiz-
madia Andor, Pecze Ferenc.) [Etudes sur 
l'histoire du droit. 1. (Réd. par —.) — 
— Статьи из области истории права. Т о м I. 
(Под. ред. —)] Bp. 1966. Közgazdasági és 
Jogi Kiadó, 318 p. 
A Kommunista Párt szövetségi politikája 
1936—1962. (Szerk. Vass Henrik.) (Kiad az) 
MSzMP Központi Bizottság, Párttörténeti 
Intézet. [La politique d'alliances du Parti 
Communiste 1936—1962. (Réd. par —.) 
(Puhl, par —.) — Политика Коммунисти-
ческой партии по отношению к союзникам 
в 1 9 3 6 - 1 9 6 2 г. (Ред. - ) (Изд. - ) ] Bp. 
1966. Kossuth Kiadó, 316 p. 
Műveltség és hagyomány. Studia ethno-
logica Hungáriáé et Centralis ac Orientális 
Europae. A Debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Néprajzi Intézetének évkönyve. 
8. Szerk. Gunda Béla. [Culture et tradition. 
Annuaire de l'Institut Ethnologique de 
l'Université Lajos Kossuth de Debrecen. 8. 
Réd. par —. — К у л ь т у р а и традиция. Под 
ред. — ] Debrecen 1966. 222 p. 
Tanulmányok Budapest múltjából. A Buda-
pesti Történeti Múzeum évkönyve. 17. Szerk. 
Tarjányi Sándor. [Etudes sur le passé de 
Budapest. Annuaire du Musée Historique de 
Budapest. 17. Réd. par —. — Из истории 
Будапешта. Сборник работ. Ежегодник 
Исторического музея г. Будапешт. Том 
17. (Ред. —)] Bp. 1966. Muzeumi Ismeret-
terjesztő Központ, 287 p. (Budapest város-
történeti monográfiái 26.) 
Tanulmányok a magyar népi demokratikus 
forradalom történetéből. (Szerk. Horváth Jenő, 
9* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14,1968 
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Izsák Lajos.) (Kiad. az) ELTE Legújabb-
kori Magyar Történeti Tudományos Diákkör. 
[Etudes sur l'histoire de la révolution démo-
cratique populaire hongroise. (Réd. par —.) 
(Puhl, par —.) — История народно-демок-
ратической революции в Венгрии. Сборник 
работ. (Ред. —) (Изд . —)] Вр. 1966. Polycop. 
304 р. 
Történelmi Olvasókönyv. 5. VÁGÓ MÁRIA— 
VÉRTES RÓEERT: Forrásszemelvények a magyar 
munkásmozgalom történetéből. [Lectures his-
toriques. Vol. 5. — Choix de sources concer-
nant l'histoire du mouvement ouvrier hon-
grois. — Хрестоматия по истории. Том 5. 
И з истории венгерского рабочего движе-
н и я ] . Вр. 1966. Tankönyvkiadó, 374 р., 4 t. 
Történeti statisztikai évkönyv. 1961 —1962. 
(Fel. szerk.: Ember Győző.) (Kiad. a) Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Könyvtára; Műve-
lődésügyi Minisztérium. [Annuaire de sta-
tistique historique. 1961—1962. Réd. par 
—. Puhl, par — .— Ежегодник по истори-
ческой статистике. 1961—1962 гг. (Отв. 
ред. —) (Изд. — )] Вр. 1966. Statisztikai 
Kiadó, polycop. 301 р. (Történeti statisztikai 
kötetek.) 
3. Ouvrages généraux — Общие работы 
B E É R J Á N O S — C S I Z M A D I A A N D O R : Törté-
nelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi 
törvényeinkből. 1001 —1949. (Közrem.) Bölöny 
József, Kiss Is tván stb. Jegyz. Nagy István. 
[L'histoire hongroise à la lumière de la 
législation. Les lois hongroises fondamentales. 
1001—1949. (Avec la collaboration de —. 
Annot. par —.) — Наша история в свете 
юрисдикции. Важнейшие законы Венгрии. 
(Сотр—.) — (Прим. — )]—Вр. 1966. Gondolat, 
744 р., 2 annexes. (Nemzeti Könyvtár. 
Történelem.) 
BEREND T . IVÁN: A szocialista gazdasági 
stratégiáról folytatott régi vita és néhány új 
tanulsága. [Le débat ancien sur la stratégie 
économique socialiste et ses enseignements 
nouveaux. — Старая дискуссия о социа-
листической экономической стратегии и 
некоторые новые уроки её.] Valóság 1967. 
Tom. 10. No 6. pp. 3 9 - 5 0 . 
B E R E N D T . I V Á N : AZ optimizmus és A 
szubjektivizmus kérdése történelemszemléletünk-
ben. [La question de l'optimisme et du sub-
jectivisme dans notre conception de l'his-
toire. — Вопрос оптимизма и субъективизма 
в наших взглядах на историю.] TáSz 1966. 
Tom. 21. No 10. pp. 9 6 - 1 0 2 . 
DANYI DEZSŐ: A történeti demográfia tár-
gya és módszere. [L'objet et les méthodes de 
la démographie historique. — Предмет и 
метод исторической демографии.] T S t É v k . 
1961—1962. pp. 5—21. 
DIÓSZEGI ISTVÁN: A nemzeti átalakulás 
feltételei és a forradalmi út. [Les conditions 
de la transformation nationale et la voie 
révolutionnaire. — Условия преобразования 
нации и революционный путь. ] Valóság 1967. 
Tom. 10. No 3. pp. 7 6 . - 8 9 
EPER JESSY KÁLMÁN: A magyar falu tör-
ténete. (Kiad. a) Magyar Történelmi Társulat. 
[L'histoire du village hongrois. (Puhl, par —.) 
- История венгерской деревни. (Изд. — )] 
Вр. 1966. Gondolat, 299 р. (Studium köny-
vek 58.) 
ERÉNYI TIBOR: Révai József történet-
szemléletéről. [La conception de l'histoire de 
József Révai. — Об исторической концепции 
Й. Реваи . ] PtK 1967. Tom. 13. No 2. 
pp. 3—25. 
Etudes en droit compare. Essays in compa-
rative law. (Ed.: Zoltán Péteri.) (Очерки по 
сравнительному правоведению.) Вр. 1966. 
Akadémiai Kiadó, 283 p. 
FRÁTER JÁNOSNÉ: A Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Bizottságának 
működése. (1854—1949.) [L'activité de la 
Commission Historique de l'Académie des 
Sciences de Hongrie. (1854—1949.) — Дея -
тельность Комитета по истории Академии 
Н а у к Венгрии. (1854- 1949)] Вр. 1966. 
Polycop. 63 р., 3 t. (A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának közleményei 52.) 
F Ü G E D I E ( R I K ) : Zur demographischen Ent-
wicklung vier slowakischer Dörfer im Pilis-
Gebirge im XVIII. und XIX. Jahrhundert. 
[О демографическом развитии 4 словац-
к и х деревень в XVIII — X I X веках, в ок-
ружности горы Пилиш. ] SS1 1966. Т о т . 
12. No 1 - 4 . pp. 1 3 9 - 1 4 5 . 
GAÁL LÁSZLÓ: A magyar állattenyésztés 
múltja. [Le passé de l'élevage hongrois. — 
Прошлое венгерского животноводства.] 
Bp. 1966. Akadémiai Kiadó, 541 p., 1 t. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Agrár-
történeti Bizottságának kiadványai.) 
A Heidelbergi Káté története Magyarorszá-
gon. Studio de história Catechismi Heidel-
bergiensis in Hungaria collecta. 1563—1965. 
(Bev. és szerk. Bartha Tibor.) [Intr. et réd. 
par — . История гейделбергского Катехи-
зиса в Венгрии. 1563— 1965. (Введ. и ред. — ] 
Вр. 1965. Egyházi Zsinati Iroda, 337 p., 4 t. 
(Tanulmányok a Magyarországi Református 
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Egyház négyszázéves történetéből . Studia et 
acta ecclesiastica 1.) 
HORVÁTH JENŐ: Népi demokratikus forra-
dalmunk elvi kérdései történetírásunkban 
(1956—1965). [Les questions de principe de 
la révolution démocratique populaire hon-
groise dans notre historiographie (1956— 
1965). — Принципиальные вопросы народ-
но-демократической революции Венгрии в 
отечественной историографии. (1956 1965)] 
TanForr. pp. 5—33. 
Kiss ARTÚR: A szocialista építés nemzeti 
és általános érvényű vonásairól. [Sur les traits 
nationaux et généraux de l 'édification socia-
liste. — О национальных и имеющих общее 
значение, чертах строительства социализма. ] 
MFSz 1966. Tom. 10. No 2. pp. 258— 
284. 
K O L T A Y - K A S T N E R J E N Ő : La fortuna di 
Vico in Vngheria. [Судьба Вико в Венгрии.] 
ItUngh. pp. 201—214. 
MÓD ALADÁR: AZ optimizmus vagy pesszi-
mizmus vitájához. (A Magyarország története 
c. műről tartott ankét kapcsán.) [Contributions 
au débat ouvert sur l 'optimisme ou pessi-
misme. (A propos de l 'enquête sur l'ouvrage 
L'histoire de la Hongrie.) — К дискуссии об 
оптимизме и пессимизме. (В связи с анкетой 
о произведении «История Венгрии».)] 
Valóság 1966. Tom. 9. No 9. pp. 85—92. 
MÓD ALADÁR: Révai József történetszemlé-
letéről. (La conception de l'histoire de József 
Révai. — Об исторической концепции Й. 
Реваи.] Valóság 1967. Tom. 10. No 1. pp. 
91—103. 
MÓD ALADÁR: Történelemszemléletünk ideo-
lógiai kérdéseihez. [Remarques concernant les 
questions idéologiques de notre conception 
de l'histoire. — К идеологическим вопросам 
нашей исторической концепции.] TáSz 1966. 
Tom. 21. No 9. pp. 98—111. 
MOLNÁR ERIK: Révai József történelem-
szemléletéről. [La conception de l'histoire de 
József Révai. — Об исторической концепции 
Й. Реваи.] Kritika 1966. Tom. 4. No 7. 
pp. 3—8. 
MORAVCSIK GYULA: Bevezetés a bizantino-
lógiába. (Egyetemi tankönyv.) [Introduction à 
la byzantinologie. (Manuel universitaire.) — 
Введение в византиноведение. (Универ-
ситетский учебник.)] Bp. 1966. Tankönyv-
kiadó, 163 p., 12 t. 
ORTUTAY GYULA: 125 éves a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat. [La Société de Vul-
garisation Scientifique a 125 ans. — 125 
годовщина со дня создания Общества по 
распространению Научных З н а н и й . ] Való-
ság. Tom. 9. N o 7. pp. 1—12. 
P A C H Z S I G M O N D P Á L : A földesúri áru-
termelés értékeléséhez. (Mód Aladár: Törté-
nelemszemléletünk ideológiai kérdéséhez c. 
cikkéhez.) [L'évaluation de la production 
marchande seigneuriale. (A propos de l'article 
d'Aladár Mód: Les questions idéologiques de 
la conception de l'histoire en Hongrie . ) — 
К оценке товарного производства в по-
мещичьих имениях. К идеологическому 
вопросу нашей исторической концепции.] 
TáSz 1966. Tom. 21. No 12. pp. 85 — 86. 
PACH ZSIGMOND PÁL: Optimizmus és objek-
tivitás történetszemléletünkben. (Mód Aladár-
nak az Új írásban megjelent cikkeihez.) 
[Optimisme et objectivité dans notre con-
ception de l'histoire. (Remarques concernant 
les articles d'Aladár Mód parus dans la revue 
Ú j írás.)— Оптимизм и объективизм в нашей 
исторической концепции.] TáSz 1966. 'Гот. 
21. No 7 - 8 . pp. 99—123. 
RÉVAI JÓZSEF: Válogatott történelmi írá-
sok. 1 — 2. köt. (Vál. , jegyz. F.Majlát Auguszta. 
Közrem. Stier Miklós, Vida István. Kiad. a 
MTA Irodalomtörténeti Intézet.) [Ecrits sur 
l'histoire. Choix, annot . par —, Publ . par — ]. 
Избранные произведения по истории. 
(Ред. прим. — сотр. )] Bp. 1966. Kossuth 
Kiadó, 325, 509 p. 
S C H R E I B E R , T H O M A S : French—hungarian 
cultural relations. [Французско-венгерские 
культурные связи. ] NHQu 1967. Tom. 8. 
N o 25. pp. 73—81. 
La situation et les tâches de la recherche 
dans l'histoire des villes. Débat à la Commission 
des Sciences Historiques de l'Académie des 
Sciences de Hongrie. [Положение и задачи 
последования истории городов. Дискуссия 
Комитета по истории Академии Н а у к Вен-
грии.] АН 1967. Т о т . 13. No 1 — 2. pp. 
241 — 248. 
SOMOGYI ÁRPÁD: Neuere Beiträge zu der 
Geschichte der Goldschmiedekunst im Komitat 
Fejér. [Новые данные о ремесле золотых 
дел в комитате Фейер. ] Alba Regia 4—5. 
pp. 135—140. 
S Z O K O L A Y K ( A T A L I N ) : Une conférence 
d'étude réunie à l'occasion du 75emt anniver-
saire du premier congrès du Parti Social-
Démocrate de Hongrie. [Научная сессия по 
случаю 75-летия первой конференции Вен-
герской Социал-демократической Партии.] 
ALI 1967. Tom. 13. No 1—2. pp. 235—240. 
Szűcs JENŐ: A magyar szellemtörténet 
nemzet-koncepciójának tipológiájához. [Contri-
but ions à la typologie de la conception de la 
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nat ion professée par la tendance dite his-
toire des idées. — К типологии концепций 
о нации в венгерской идеалистической 
историографии.] TSz 1966. Tom. 9. No 3—4. 
pp. 245—269. 
TARDY LAJOS: A magyar—grúz kapcsola-
tok történetéből. [Contributions à l'histoire 
des relations hungaro-georgiennes. — Из 
истории венгерско-грузинских отношений.] 
Történelem 1966. N o 5. pp. 84—113. 
TOLNAI GYÖRGY: AZ önálló tőkés fejlődés 
és a nacionalizmus megítélése a mai magyar 
gazdaságtörténetírásban. Válasz Berend T. Iván 
vitacikkére. [Considérations relatives au déve-
loppement autonome capitaliste et au natio-
nalisme. Réplique à I. T. Berend. — Оценка 
самостоятельного капиталистического раз-
вития и национализма в сегодняшней вен-
герской историографии по экономической 
истории. Ответ на дискуссионную статью 
И. Т. Беренда.] TSz 1966. Tom. 9. No 1. 
pp. 9 8 - 1 1 5 . 
TÓTH ZOLTÁN, I . : Magyarok és románok. 
Történelmi tanulmányok. Vál., sajtó alá rend., 
bev . , bibliogr. Csatári Dániel. [Hongrois et 
Roumains. Etudes historiques. Choix, réd., 
intr. bibl. par —. — Венгры и румыны. 
Статьи по истории. Ред., подг. под печать, 
введ., библиогр. сост. — ] Bp. 1966. Akadé-
miai Kiadó, 496 p. 
TŐKEI FERENC: A kapitalizmus előtti for-
mák dinamikája. [La dynamique des for-
mations préeapitalistes. — Динамика докапи-
талистических формаций.] Valóság 1967. 
Tom. 10. No 5. pp. 33—47. 
TŐKEI FERENC: A társadalmi alapformák. 
[Les formations fondementales de la société. 
Основные общественные формации.] 
Valóság 1967. Tom. 10. No 2. pp. 33—47. 
TŐKEI F(ERENC): Sur le mode de produc-
tion asiatique. [Азиатский способ производ-
ства.] Bp. 1966. Akadémiai Kiadó, 88 p. 
(Studia Historica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 58.) 
VARGA JÁNOS: Magyar szellemtörténet — 
magyar nacionalizmus. [L'histoire des idées 
en Hongrie — nationalisme hongrois. — 
История идей в Венгрии — венгерский на-
ционализм.] Kritika 1966. Tom. 4. No 8. 
pp. 6—13. 
Vita a feudáliskori magyar történet periodi-
zációjáról (1966. márc. 4.) [Discussion ouverte 
sur la division chronologique de l'histoire 
hongroise de l 'époque féodale (le 4 mars 
1966). — Дискуссия о периодизации вен-
герской истории периода феодализма. (4 
марта 1966. г.)] Száz. 1967. Tom. 101. No 
1—2. pp. 155—197. 
4, Histoire de Hongrie jusqu'à la conquête 
arpadienne. Histoire ancienne du peuple 
hongrois. Histoire de Hongrie jusqu'en 1526.— 
История венгерской земли до завоевания 
родины венграми. История Венгрии до 
1526 г. 
BÓNA ISTVÁN: The peoples of southern 
origin of the Early Bronze Age in Hungary. 
1—2. [Народы южного происхождения в 
раннюю бронзовую эпоху в Венгрии. 1 — 2 
ч.] Alba Regia 4—5. pp. 17—63. 
B O R Z S Á K I S T V Á N : Die Kenntnisse des 
Altertums über das Karpathenbecken. [Знания 
древнего мира о бассейне Карпатских гор. ] 
Bp. 1966. Polycop. 52 p. (Dissertationes 
Pannonicae Musei Nationalis Hungarici. Ser. 
1. Fase. 6.) 
ERDÉLYI ISTVÁN: Avar művészet. [ L ' a r t 
du peuple avar. — Искусство аваров.] 
Bp. 1966. Corvina, 61 p., 24 t. 
CSÓKA J. LAJOS: A latin nyelvű történeti 
irodalom kialakulása Magyarországon a XI— 
XIV. században. [Le développement de la 
littérature historique latine en Hongrie aux 
X I e — X I V e siècles. — Возникновение исто-
рической литературы в Венгрии, в XI — X I V 
веках, на латинском языке.] Bp. 1967. 
Akadémiai Kiadó, 682 р. (Irodalomtörténeti 
könyvtár 20.) 
DLRZSA SÁNDOR: Az ars dictaminis kiala-
kulásának történetéhez. [Contributions à l'his-
toire du développement de l'ars dictaminis. — 
К истории возникновения ars dictaminis. 
Fk 1966. Tom. 12. No 3—4. pp. 245—267. 
ELEKES LAJOS: Osztályharc és rendi ellen-
tétek a Mohács előtti Magyarországon. [Lutte 
de classes et antagonisme des ordres en Hon-
grie d'avant Mohács. — Классовая борьба 
и сословные противоречия в Венгрии, перед 
Мохачом.] МТАТТ 1966. Т о т . 4. No 3. 
pp. 165 — 185. 
F Ü L E P F ( E R E N C ) : New remarks in the 
question of the Jewish synagogue at Intercisa. 
[Новые данные к вопросу о еврейской 
синагоге в Интерцисе.] ААг 1966. Т о т . 8. 
No 1—2. pp. 9 3 - 9 8 . , 1 t. 
GRAF ANDRÁS: Übersicht der antiken Geo-
graphie von Pannonién. [Древняя география 
Паннонпи.] Bp. 1966. Polycop. 156 p., 1 
carte annexe. 
GYÖRFFY GYÖRGY:ИГ Árpád-kori Magyar-
ország történeti földrajza. (A—Cs.) Uj kiad. 
[La géographie historique de la Hongrie à 
l'époque des Arpades. (A—Cs.) Nouvelle éd. 
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— Историческая география Венгрии, пе-
риода Арпадовичей. [Новое изд.] Bp. 1966. 
Akadémiai Kiadó, 907 p., 15 cartes annexes. 
H E C K E N A S T G U S Z T Á V : A kora-árpádkori 
magyar vaskohászat szervezete. [L'organisation 
de la sidérurgie hongroise au commencement 
de l'époque des Arpades. — Организация 
черной металлургии в ранний период 
Арпадовичей.] TSz 1966. Tom. 9. No 2. 
pp. 135—161. 
HORVÁTH JÁNOS, IFJ.: P. mester és müve. 
2. [Maître P. et son oeuvre. 2. — Мастер П. 
и его произведение. 2 . ] ITK 1966. Т о т . 
70. No 3—4. pp. 261 — 282. 
K i s s ATTILA: Pannónia rómaikori lakos-
sága népvándorláskori helybenmaradásának 
kérdéséhez. [Sur la question de la survie de 
la population de la Pannonié romaine à 
l'époque des invasions. — К вопросу об 
оставлении на месте населения Паннонии 
периода римлян, во время переселения 
народов.] JPM 1965. pp. 81—123. 
KRISTÓ GYULA: Korai levéltári és elbeszélő 
forrásaink kapcsolatához. [Contributions à la 
question des rapports entre les sources archi-
vales et narratives médiévales hongroises. — 
К истории связей между ранними архив-
ными и повествовательными источниками.] 
Szeged 1966. 27 p. (Acta Universitatis Szege-
diensis de Attila József nominatae. Acta 
historica 21.) 
Magyarország régészeti topográfiája. FŐ-
szerk. Gerevich László. 1. Veszprém megye 
régészeti topográfiája. Szerk. Sági Károly. 
B A K A Y K O R N É L — K A L I C Z N Á N D O R — S Á G I 
KÁROLY: A keszthelyi és tapolcai járás. [La 
topographie archéologique de la Hongrie. 
Réd. en chef —. 1. La topographie archéo-
logique du comitat Veszprém. Réd. par — 
: Le district de Keszthely et de Tapolca. 
- Археологическая топография Венгрии. 
Главный ред. — I. Археологическая то-
пография комитата Веспрем. Ред. — Округ 
Кестхей иТапольца. ] Bp. 1966. Akadémiai 
Kiadó, 266 p., 8 cartes annexes. (A Magyar 
Tudományos Akadémia Régészeti Kutató 
Intézetének kiadványai.) 
M Á L Y U S Z E L E M É R : Krónika-problémák. 
[Problèmes relatifs aux chroniques médiévales 
hongroises. — Проблема средневековых 
венгерских хроник.] Száz 1966. Tom. 100. 
No 4—5. pp. 713—762. 
MÁLYUSZ E(LEMÉR): Une colonie bulgare à 
proximité de Buda au moyen âge. [Болгарское 
поселение возле Буды во время средних 
веков-] SS1 1967. Т о т . 13. No 1 — 2. 
pp. 113—125. 
MEZEY LÁSZLÓ: A latin írás magyar-
országi történetéből. 2. Az írásgyakorlat ketté-
válása. [Contributions à l'histoire de l'écriture 
latine en Hongrie. 2e partie. La différencia-
tion de l'usage de l'écriture. — Из истории 
латинского письма в Венгрии. 2. Диффе-
ренциация письма на практике.] МК 1966. 
Т о т . 82. No 3. pp. 205—216. 
NÉMETH J. (GYULA): Ungarische Stam-
mesnamen bei den Baschkiren. [Венгерские 
племенные названия у башкиров.] AL 1966. 
Т о т . 16. No 1—2. pp. 1—21. 
Neuere Ergebnisse der heimischen archäo-
logischen Forschungen. Archäologische Kon-
ferenz. Szeged 1966. Red. Gy(ula) Gazda-
pusztai, S(amu) Szádeczky-Kardoss. [Новей-
шие результаты отечественных археологи-
ческих исследований. Археологическая 
конференция. Сегед, 1966. (Ред. — )] Szeged 
1967. 127 р. (Acta Universitatis de Atti la 
József nominatae. Acta antiqua et archaeo-
logica. Kisebb dolgozatok a klasszika-filo-
lógia és a régészet köréből 10.) 
P A U L I N Y I O ( S Z K Á R ) : Die anfänglichen For-
men des Unternehmens im Edelerzbergbau zur 
Zeit des Feudalismus. 2. [Первоначальные 
формы предпринимательства в добыче 
высококачественной руды в период фео-
дализма. 2. ч.] АН 1966. Т о т . 12. No 3—4. 
pp. 2 6 1 - 3 1 8 . 
POHL ARTÚR: Illír-görög városok pénzei 
Magyarországon. [Monnaies des villes illyro-
grecques en Hongrie. — Монеты иллирий-
ских-греческих городов в Венгрии. ]Az Erem 
1966. Tom. 22. No 35—36. pp. 309—312. 
PROKOPP GYULA: Az esztergomi Prímási 
Levéltár XV. századi leltára. [Inventaire des 
Archives Primatiales d'Esztergom du X V e 
siècle. — Инвентарь архива примаса в г. 
Эстергом, в XV. веке.] LK 1966. Т о т . 37. 
N o 1. pp. 113—138. 
SZABÓ ISTVÁN: A falurendszer kialakulása 
Magyarországon. (X—XV. század.) [La for-
mation du système des villages en Hongrie 
( X e — X V e siècles). — Возникновение системы 
деревень в Венгрии. (X— XV. вв.)] Bp. 1966. 
Akadémiai Kiadó, 215 p. (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának 
kiadványai.) 
SZABÓ ISTVÁN: Ungarns Landwirtschaft 
von der Mitte des XIV. Jahrhunderts bis zu 
den 1530-er Jahren. [Сельское хозяйство 
Венгрии с середины X I V века по 1530 г . ] 
AtSz 1966. Supplément, pp. 1—44. 
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5. Histoire de Hongrie 1527—1790 — Исто-
рия Венгрии 1527—1790 гг. 
BALÁZS EVA, H.: Berzeviczy Gergely, a 
reformpolitikus. (1763—1795.) — ( Függe-
lék: Berzeviczy Gergely kiadatlan írásaiból, 
levelezéséből. (Kiad. a) Magyar Történelmi 
Társulat. [Gergely Berzeviczy, le politicien 
réformiste. (1763—1795). (Annexe: Ecrits et 
lettres inédites de Gergely Berzeviczy.) (Puhl.) 
par —.)] — Гергей Берзевици, политик 
— реформист. (Приложение из неопубли-
кованных произведений и писем Гергейя 
Берзевици. (Изд. —)] Bp. 1967. Akadémiai 
Kiadó, 387 p. 
Bullinger Henrik levele a magyarországi 
egyházakhoz és lelkipásztorokhoz 1551. — 
epistola ad ecclesias Hungaricas earumque 
pastores scripta 1551. Ford. Bev. , jegyz.: 
Nagy Barna.] (Trad., intr., annot. p a r — . — 
Письмо Генрика Буллингера к церквам 
Венгрии и её пастерьам в 1551 году. 
(Перевод, введ. — прим. — )] Bp. J 967. 
Református Zsinati Iroda, 49 p. 
DÁVID ZOLTÁN: Magyarország népessége a 
XVII—XVIII. századfordulóján. (Népesség-
történeti forrásaink értékelése.) [La population 
de la Hongrie au tournant des XVIIe— 
XVIIIe siècles. (Évaluation de nos sources 
concernant l'histoire de la population.) — 
- Население Венгрии в конце XVII 
в начале XVIII вв. (Оценка наших источ-
ников по народонаселению.)] TStÉvk. 
1961-1962. pp. 217—257. 
FITZ JÓZSEF: A magyarországi nyomdászat, 
könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 2. 
A reformáció korában. (Sajtó alá rend.) 
Kőhalmi Béla, Máté Károly stb. [L'histoire 
de l'imprimerie, de l'édition et du commerce 
des livres en Hongrie. 2. A l'époque de la 
Réformation. (Red. par —.) История 
венгерского книгопечатания, книгоизда-
тельства и книготорговли. 2. В эпоху 
реформации. (Подг. под печать —.)] Bp. 
1967. Akadémiai Kiadó, 293 p. 
FÜGEDI ERIK: Agrárjellegű szlovák telepü-
lés a török alól felszabadult területen. [Colonisa-
tion agricole slovaque au territoire libéré de la 
domination turque. — Словацкое поселение 
аграрного характера на освобожденной 
от турок территории.] AtSz 1966. Tom. 8. 
No 3. pp. 313—331. 
FÜGEDI E B I K : A 18. századi lélekössze-
írások története. [L'histoire des recensements 
de la population au 18e siècle. — История 
переписи населения в 18. в.] Demográfia 
1966. Tom. 9. No. 3. pp. 366—380. 
FÜGEDI E(RIK): Beiträge zur Siedlungs-
geschichte der Slotvaken im 18. Jh. auf dem 
Gebiet des heutigen Ungarn. [Данные к 
истории поселения словаков в XVIII в., 
на территории сегодняшней Венгрии.] SS1 
1965 Т о т . 11. No 3—4. pp. 289—329. 
IRMÉDI-MOLNÁR LÁSZLÓ: Adatok a XVII. 
századi és a korábbi idők magyar térképtörténe-
téhez. [Données relatives à l'histoire des 
cartes au XVIIE siècle et aux temps antérieurs 
en Hongrie. — Данные к истории венгерских 
карт XVII века и более ранних времен.] 
F ö É 1966. Tom. 15. No 2. pp. 2 6 3 - 2 7 3 . 
KÁLLAY ISTVÁN: Szabad királyi városaink 
gazdálkodása 1740—1780 között. 2. [L'éco-
nomie des villes royales libres hongroises 
couvrant les années 1740—1780. 2e partie. — 
Хозяйство свободных венгерских королев-
ских городов во время 1740—1780 гг. 2. ч.] 
Száz 1966. Tom. 100. No 2—3. pp. 287—328. 
KALMÁR JÁNOS: Zrínyi fegyverei. [ L e s 
armes de Zrínyi. — Оружия Зриньи.] Pécs 
1965 (1966). 42 p. (A Janus Pannonius Mú-
zeum füzetei 7.) 
K I R I L L Y Z S I G M O N D N É : A homonnai ura-
dalom jobbágyságának gazdálkodása és társa-
dalmi tagozódása a XVII. század első felében. 
[L'économie et la division sociale des serfs 
du domaine de Homonna dans la première 
moitié du XVIIE siècle. — ХОЗЯЙСТВО И 
общественное расслоение крепостной 
усадьбы в селе Гомонна, в первой половине 
XVII века.] JohbZempl. pp. 427—559. 
K I S S ISTVÁN, N . : A mezőgazdasági ter-
melő népesség fluktuációja és extraneus birtok-
lás Hegyalján a XVI. század második felében. 
[La fluctuation de la population productrice 
agraire et la possession extérieure à Hegyalja 
dans la deuxième moitié du XVIE siècle. — 
Флюктуация сельскохозяйственного трудя-
щегося населения и экстерьерное владенн
е 
землей в районе Хедьаля во второй поло 
вине XVI. века.] JohbZempl. pp. 19—283" 
KÓKAY GYÖRGY: Göttinga, Rát Mátyás és 
felvilágosodáskori irodalmunk kezdetei. [Göt-
tingue, Mátyás Rát et les débuts de la littéra-
ture hongroise de l'ère des lumières. — 
Геттинга, Матьяш Рат и начало венгер-
ской литературы периода просвещения.] 
MTANyl 1966. Tom. 23. No 1—4. pp. 121— 
145. 
K L A N I C Z A Y T I B O R : Un machiavellista 
ungherese: Miklós Zrínyi. [Венгерский 
махнавеллист: Миклош Зриньи.] I tUngh. 
pp . 1 8 5 - 1 9 9 . 
NAGY ISTVÁN: A kézművesipar fejlődése és 
a céhrendszer reformja Pesten a XVIII. század-
ban. 1690—1780. [Le développement de 
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14, 1968 
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l'artisanat et la réforme des corporations à 
Pest au XVIII e siècle. 1 6 9 0 - 1 7 8 0 . — 
Развитие кустарной промышленности и 
реформа цеховой системы в г. Пешт, в 
XVIII. в. 1 0 9 0 - 1 7 8 0 . гг.] ТапВрМ 17. 
pp. 59—109. 
ROMÁN JÁNOS: Zemplén megye falusi és 
mezővárosi iparának termelési viszonyai a 
XVI—XVII. században, különös tekintettel 
a Hegyaljára. [Les conditions de la production 
dans l'industrie rurale et l'industrie des 
bourgs du comitat Zemplén aux XVI e— 
XVII e siècles, particulièrement quant à 
Hegyalja. — Производственные отношения 
в промышленности деревень и степных 
городов комитата Земплена в XVI XVII. 
веках, особенно в районе Хедьаля.] 
JobbZempl. pp. 561 — 627. 
SZÉKELY GY(ÖRGY): Décadence du pouvoir 
ottoman et les deux Miklós Zrínyi. [Упадок 
господства турок и два Миклоша Зриньи.] 
AUBhist . 9. pp. 31 — 59. 
SZÉKELY GYÖRGY: Zrínyi Miklós, a költő 
és államférfi. [Miklós Zrínyi le poète et 
l'homme d'Etat. — Миклош Зриньи, как 
поэт и государственный деятель.] JPM 
1964. pp. 263—277. 
TÓTH ANDRÁS: AZ egyetemi Könyvtár tör-
ténete a szerzetesrendek feloszlatása korában 
(1773-1790). [L'histoire de la Bibliothè-
que Universitaire à l'époque de la dissolution 
des ordres religieux (1773—1790). — История 
Университетской Библиотеки в период 
ликвидации монашеских орденов. (1773— 
1790).] AnnBu. 3. pp. 101 — 146. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : Az ónodi ország-
gyűlés történelmünk távlatában. [La diète 
d'Onod vu dans le recul de l'histoire hon-
groise. — Заседание сейма при Оноде 
в истории Венгрии.] BSz 1967. Tom. 11. 
pp. 53—62. 
VERESS ÉVA: Jobbágytelek és paraszt-
gazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának 
korszakában. (Háztartás, telek és termelés 
viszonya hegyaljai és bodrogközi jobbágyfalvak-
ban a XVI. század derekán. [Manse servile 
et exploitation paysanne à l'époque de la 
formation du servage héréditaire. (Rapports 
entre le ménage, le manse et la production 
dans les villages serfs de Hegyalja et de 
Bodrogköz au milieu du XVIE siècle.) — 
Крестьянский надел и крестьянское хозяй-
ство во время закрепощения крестьян. 
(Взаимноотношения между домашним хо-
зяйством, наделом и производством в 
середине XVI. века.)] JobbZempl. pp. 
285—426. 
ZEMPLÉN JOLÁN: A jezsuiták és a fizika 
fejlődése. Egyházi tankönyvek Magyarországon 
a XVIII. században. [Les Jésuites et le 
développement de la physique. Manuels 
d'enseignement ecclésiastiques en Hongrie au 
XVIIIe siècle. — Иезуиты и развитие физи-
ки. Изданные церковью учебники в Венг-
рии в XVI И. веке.] Világosság 1966. Т о т . 
7. No 7—8. pp. 4 5 8 - 4 6 3 . 
6. Histoire de Hongrie 1790 -1849 — Исто-
рия Венгрии 1790—1849 гг. 
Андич, Э.: Следует ли подвергать ре-
визии взгляда Маркса и Энгельса на вен-
герскую революцию? [Les vues de Marx et 
d'Engels sur la révolution de 1848/49 doi-
vent-elles être révisées?] A H 1966. Tom. 
12. No 3—4. pp. 373—393. 
A R A T Ó E N D R E : Die Bauernbewegungen 
und der Nationalismus in Ungarn im Früh-
ling und Sommer 1848. [Крестьянское дви-
жение и национализм в Венгрии весной 
и летом 1848 года.] AUBhist. 9. pp. 61 — 102. 
ARATÓ ENDRE: Der ungarische Nationa-
lismus und die nichtungarischen Völker 
(1780—1825). [Венгерский национализм 
и невенгерские народы. (1780—1825).] 
AUSBhist. 8. pp. 7 1 - 1 1 3 . 
BART A ISTVÁN: Paraszti vándormozgalom 
a Felvidéken 1834/35-ben. [Mouvement migra-
tive paysan en Haute Hongrie aux années 
1834/35. — Передвижение крестьян в север-
ной части Венгрии в 1834—35 годах.] 
AtSz 1966. Tom. 8. No 3. pp. 238—371. 
Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz. 
Közzéteszi (Bev., jegyz. ell.) Nizsalovszky 
Endre. Sajtó alá rend. Lukácsy Sándor. 
[Lettres de József Eötvös à László Szalay. 
Puhl. (Intr. et annot.) par —. Réd. par —. — 
Письма Июжефа Этвеша к Ласло Салаи. 
Сост. — (Введ., и прим. — )] Bp. 1967. 
Akadémiai Kiadó, 259 p., 6 t. (Irodalom-
történeti füzetek 55.) 
FRIED ISTVÁN: Cseh—magyar kapcsolatok 
a XIX. század első évtizedeiben. [Relations 
tchécho-hongroises aux premières décades 
du XIXE siècle. — Чешско-венгерские отно-
шения в первые десятилетия X I X . века.] 
FK 1966. Т о т . 12. No 1—2. pp. 157—166. 
HARASZTI ÉVA, H.: Széchenyi andEngland. 
[Сеченьи и Англия.] NHQu 1967. Т о т . 8. 
No 25. pp. 156—164. 
Kossuth Lajos összes munkái. 6. Ifjúkori 
iratok. Törvényhatósági tudósítások. Sajtó alá 
rend. Barta István (Kiad. a) Magyar Törté-
Acla Historica Acatlcmiae Scientiarum Hunjiaricae 14. 1963 
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iielmi Társulat. [Oeuvres complètes de Lajos 
Kossuth. 6. Écrits de jeunesse . Chroniques 
municipales. Mises sous presse par —. 
(Publ. par —.) — Собрание сочинений 
Лайоша Кошута. 6. Бумаги периода 
юности. Муниципальные сообщения. Под-
гот. под печать. — (Изд. — ) ] Bp. 1966. Aka-
démiai Kiadó, 1202 р. (Magyarország újabb-
kori történetének forrásai. — Fontes his-
tóriáé Hungaricae aevi recentioris.) 
M É R E Y K L Á R A , T . : Egy középnemesi ura-
dalom gazdasági felmérése 1839-ben Somogy 
megyében. [La description économique d'une 
domaine moyenne en 1839 au comitat Somogy. 
— Хозяйственная перепись среднедворян-
ского имения в 1839 году, в комитате 
Шомодь.] AtSz 1966. Tom. 8. No 3. pp. 
332—362. 
PÁNDI PÁL: Deux réponses. (L'accueil du 
socialisme utopiste en Hongrie, à l'époque des 
réformes nationales.) [Два ответа. Влияние 
утопического социализма в Венгрии, во 
время эпохи национальных реформ.] 
ALitt 1966. Tom. 8. No 3—4. pp. 393—420. 
PÁNDI PÁL: Kemény Zsigmond és az utó-
pista szocializmus. [Zsigmond Kemény et le 
socialisme utopiste. — Ж и г м о н д Кемень и 
утопический социализм.] M T A N y l 1966. 
Tom. 23. N o 1—4. pp. 49—62. 
SFIRA GYÖRGY: A magyar negyvennyolc 
jobb megértését keresve. [Pour la meilleure 
compréhension du «quarante-huit» hongrois. 
— В поисках лучшего разрешения проблем 
венгерской истории 1848 года.] Krit ika 
1967. Tom. 5. No 2. pp. 9—22. 
SÜLE SÁNDOR: A keszthelyi Georgikon. 
1797—1848. [Le Georgikon de Keszthely . 
1797—1848. — Георгикон в г. Кестхей. 
1797- 1848. ] Bp. 1967. Akadémiai Kiadó , 
245 p. 
TARNAI ANDOR: Verseghy Marseillaise-
fordításai. [Les traductions de la Marseil-
laise par Verseghy. — Переводы Марсельезы 
Вершегим. ] ITK 1966. Tom. 70. No 3—4. 
pp. 409—415. 
TILKOVSZKY LÓRÁNT: Kísérlet történelmi 
társulat alapítására 1845-ben. [Tentat ives 
faites en 1845 pour fonder la Société Hongroise 
d'Histoire. — Попытка образования исто-
рического общества в 1845 году.] Száz 
1966. Tom. 100. No 4—5. pp. 947—961. 
TRÓCSÁNYI ZSOLT: AZ erdélyi úrbérrende-
zési kísérletek történetéhez. Az 1790/91-i 
országgyűlésről kiküldött úrbéri rendszeres 
bizottság működése és munkálatának sorsa. 
[Contributions à l'histoire du règlement des 
redevances serviles en Transylvanie . L'acti-
v i té de la commiss ion régulière émis par la 
diète de 1790/91 et le destin de ses travaux. — 
К истории попыток урбариальных урегу-
лирований в Трансилвании. История дея-
тельности и судьбы регулярного урбариаль-
ного комитета, созданного в сейме 1790/91 
годов.] TSz 1966. Tom. 9. N o 3—4. pp. 
2 7 0 - 2 9 7 . 
TRÓCSÁNYI ZSOLT: AZ északi Partium 
1820-ban. A Conscriptio Czirakyana adatai. 
[Le Partium du Nord en 1820. Les données 
de la Conscriptio Czirakyana. — Северный 
Партиум, в 1820 году. (Данные »Conscrip-
tio Czirakyana«.)] Bp. 1966. Statisztikai 
Kiadó, Polycop. 293 p. (Történeti statisz-
tikai kötetek.) 
U R B Á N A L A D Á R : Die Bewaffnung der 
ungarischen Nationalgarde im Sommer 1848. 
[Вооружение венгерской Национальной 
гвардии летом 1848 года.] AUSBhis t . 8. 
pp. 115—137. 
U R B Á N A L A D Á R : Die Organisierung des 
Heeres der ungarischen Revolution vom Jahre 
1848. [Организация армии венгерской 
революции 1848 года.] A U B h i s t . 9. pp. 
1 0 5 - 1 3 0 . 
V Á R A D Y - S T E R N B E R G J Á N O S : Ú j magyar 
vonatkozások Puskinnál. [Aspects hongrois 
nouvel lement découverts dans l'oeuvre de 
Pouchkine. — Новые данные, относящиеся 
к Венгрии, у Пушкина. ] Fk 1966. Tom. 
12. No 1 - 2 . pp. 1 8 2 - 1 8 8 . 
VARGA JÁNOS: A jobbágyi földbirloklás 
típusai és problémái. 1767—1849. [Types e t 
problèmes de la propriété foncière serve 
1767—1849. — Типы и проблемы кресть-
янского землевладения. 1767—1849. ] Bp. 
1967. Akadémiai Kiadó, 155 p. (Érteke-
zések a történet i tudományok köréből. U. S. 
41.) 
VÖRÖS KÁROLY: Parasztmozgalmak Vas 
megyében 1798—1848. [Mouvements paysans 
dans le comi ta t Vas 1798—1848. — Кресть-
янские д в и ж е н и я в комитате Ваш. 
1 7 9 8 - 1 8 4 8 . ] VSz 1966. Tom. 20. No 3 - 4 . 
pp. 332—353. 
WALDAPFEL ESZTER, V . : Rendi kísérletek 
a külföldre került korvinák visszaszerzésére a 
XIX. század első felében. A két modenai kódex 
további sorsa. [Tentatives pour recouvrir les 
livres de la bibliothèque du roi Mathias 
Corvin passés à l'étranger, fai tes par les 
ordres à la première moitié du X I X e siècle. 
Le sort ultérieur des deux manuscrits de 
Modène. — Попытки со стороны сословий 
в целях получения обратно попавших за 
границу т. и. «Корвин», в первой поло-
Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14 ,1958 
Bibliographie 415 
вине X I X . века.] МК 1967. Tom. 83. No 
2. pp. 113—125. 
WINDISCH ÉVA, V.: Kovachich Márton 
György és a magyarországi levéltári anyag 
feltárása a XIX. század elején. [Márton György 
Kovachich et la mise à jour des matériaux 
d'archives au début du X I X e siècle. — 
— Мартон Дьердь. Ковачич и обработка 
архивного материала в начале X I X . века 
в Венгрии ] LK 1966. Т о т . 37. No 1. pp. 
63—112. 
7. Histoire de Hongrie 1849—1919 — 
История Венгрии 1849—1919 гг. 
ANGYAL E(NDRE): Oscar Asboth und die 
slowenische Gclehrtenwelt. [Оскар Ашбот И 
словенские ученые.] SS1 1967. Т о т . 13. 
No 1—2. рр! 127—141. 
B E R E N D Т . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Nem-
zeti jövedelem és tőkefelhalmozás Magyarorszá-
gon 1867—1914. [Revenu national et accu-
mulation des capitaux en Hongrie entre 1867 
et 1914. — Национальный доход и накоп-
ление капитала в Венгрии, в 1867—1914 
годах.] TSz 1966. Tom. 9. No 2. pp. 187—203. 
BIANCHI, LEONARD: Bürgerliche Freiheits-
rechte in Ungarn im Zeitalter des Dualismus. 
[Буржуазные свободы в Венгрии, во время 
дуализма.] Studlur. 48. pp. 19—26. 
BuzÁs JÓZSEF: Einige staatsrechtliche Fra-
gen der Auflösung der österreichisch-ungari-
schen Monarchie. [Некоторые государствен-
но-правовые вопросы разложения Австро-
Венгерской Монархии. Studlur. 48. pp. 
1 2 9 - 1 3 6 . 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Aussenminister Stephan 
Graf Burián. Biographie und Tagebuchsteile. 
[Министр иностранных дел, граф Стефан 
Буриан. Его биография и отрывки из днев-
ника.] AUSBhist. 8. pp. 161—208. 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Beust, Andrássy et la 
question de la Mer Noire, 1870-т1871. [БеуСТ, 
Андраши и вопрос о Черном Море, 
1870—1871.] AUBhist . 9. pp. 163—206. 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Kálnoky, Andrássy és a 
bolgár válság 1885—87-ben. [Kálnoky, And-
rássy et la crise bulgare en 1885—87. — 
Кальноки, Андраши и болгарский кризис 
в 1 8 8 5 - 1 8 8 7 годах.] Száz 1967. Tom. 101. 
No 1—2. pp. 148—154. 
G Á B O R S Á N D O R N É : A német-osztrák köz-
társaság és a magyar tanácshatalom államközi 
gazdasági kapcsolatairól. [La république ger-
mano-autrichienne et ses relations économi-
ques interétatiques avec la République Hon-
groise des Conseils. — О государственных 
экономических связях немецко-австрий-
ской республики и венгерской совет-
ской власти.] TSz 1966. Tom. 9. No 3—4. 
pp. 325—367. 
G A L Á N T A I J Ó Z S E F : Der österreichisch— 
ungarische Ausgleich undder ungarische Reichs-
tag. [Австрийско-венгерское соглашение 
и венгерское государственное собрание.] 
AUBhist. 9. pp. 1 3 1 - 1 6 1 . 
GLATZ FERENC: A Magyar Történelmi 
Társulat megalakulásának története. [L'his-
toire de la fondation de la Société Hongroise 
d'Histoire. — История образования Вен-
герского Исторического Общества.] Száz 
1967. Tom. 101. No 1 — 2. pp. 2 3 3 - 2 6 7 . 
GLATZ FERENC: Kísérlet történelmi folyóirat 
indítására 1865-ben. [Essais pour fonder une 
revue historique en 1865. — Попытка 
создания исторического журнала в 1865 
году.] Száz 1966. Tom. 100. No 6. pp. 1278 
— 1299. 
GONDA IMRE: A hadi- és békecélok a Monar-
chia háborús politikájában. [Buts de guerre, 
buts de paix dans la politique de guerre de 
la Monarchie Austro-Hongroise. — Цели в 
связи с войной и миром в военной поли-
тике Монархии.] Száz 1967. Tom. 101. No 
1—2. pp. 37—81. 
GULYA KÁROLV: AZ annexiós válság és az 
Osztrák-Magyar Monarchia balkáni politikája. 
[La crise d'annexion et la politique balkani-
que de la Monarchie Austro-Hongroise. 
— Кризис в связи с аннексией и балкан-
ская политика Австрийско-Венгерской Мо-
нархии.] Szeged 1965. 36 p. (Acta Univer-
sitatis Szegediensis de Attila József nomina-
tae. Tom. 20. Studia históriáé universalis 
recentis et recentissimi aevi 3.) 
H O R V Á T H Z O L T Á N : Die Jahrhundertwende 
in Ungarn. Geschichte der zweiten Reformgene-
ration, 1896—1914. [Конец X I X — начало 
X X . веков в Венгрии. История второго 
поколения со времени реформ.] Bp. 1966. 
Corvina, 547 p. 
IszLAMOV, T. M.: Az 1907. évi osztrák-
magyar kiegyezés megkötése. [La conclusion 
du compromis austro-hongrois de 1907. — 
Австро-венгерское соглашение 1907 года.] 
Száz 1967. Tom. 101. No 1—2. pp. 3—36. 
JÓZSA ANTAL: AZ osztrák-magyar hadsereg 
frontpropagandája és az internacionalista hadi-
foglyok szerepe az októberi forradalom idején 
lezajlott katonabarátkozásokban. [La propa-
gande de l'armée austro-hongroise aux fronts 
9 Acta Historiea Academiae Scientiarum Hungaricae 14,1963 
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et le rôle des prisonniers de guerre inter-
nationalistes dans le déve loppement des liens 
d'amitié entre les soldats p e n d a n t la révolu-
tion d'octobre. — Пропаганда на фронтах 
со стороны австро-венгерской армии и 
роль интернационалистических военно-
пленных в братаниях солдат во время 
октябрьской революции. | К Н 1966. Т о т . 
13. No 2. pp. 326—351. 
JÓZSA SÁNDOR: Kína és az Osztrák-Magyar 
Monarchia. [La Chine et la Monarchie Austro-
Hongroise. — Китай и Австро-Венгерская 
Монархия.] Bp. 1966. Akadémia i Kiadó, 
205 p., 6 t . (Körösi Csorna kiskönyvtár 2.) 
KAKUK ZSUZSA: Kossuth kéziratai a török 
nyelvről. [Les manuscrits de Kossuth sur la 
langue turque. — Рукописи Кошута о 
турецком языке. ] Bp. 1967. Akadémiai 
Kiadó, 136 р. (Körösi Csorna k iskönyvtár 3.) 
Karl Marx és Perczel Mór levélváltása. 
Közli Borús József. [La correspondance de 
Karl Marx et Mór Perczel. Publ . par —. 
Переписка Карла Маркса и Мора Пер-
целя. Сост. — ] P tK 1966. Tom. 12. No 4. 
pp. 1 1 4 - 1 1 8 . 
K I R S C H N E R B É L A : Die zentristischen und 
rechtsgerichteten Führer der Ungarischen Räte-
republik für die Wiederherstellung der bürger-
lichen Demokratie. [Центристские и правые 
лидеры Венгерской Советской Республики 
за восстановление б у р ж у а з н о й демокра-
тии.] A U B h i s t . 9. pp. 225 — 256. 
K O V Á C S K Á L M Á N : Zusammenfassung der 
Diskussionen über das Thema »Die bürgerlichen 
Freiheitsrechte im Zeitalter des Dualismus«. 
[Заключение дискуссии на тему: «Бур-
жуазные свободы во время дуализма.»] 
Studlur 48. pp. 69—74. 
KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: Allamszövetségi tervek a 
Tanácsköztársaság idején. [Projets de fédéra-
tion d 'Etat s à l'époque de la République 
Hongroise des Conseils. — Планы создания 
союза государств во время Венгерской 
Советской Республики. ] T S z 1966. Tom. 9. 
No 3—4. pp. 298—324. 
KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: Föderációk és föderációs 
tervek (1918 -1919). [Fédérat ions et projets 
de fédération (1918—1919). — Федерации 
и планы федерации (1918—1919 годов).] 
Történelem 1966. No 5. pp. 33—35. 
K U N T S C I I K E , H O R S T : Zur Vergleichung des 
österreichisch-ungarischen Dualismus mit der 
staatsgeschichtlichen Entwicklung in Deutsch-
land. [Сравнение австро-венгерского дуа-
лизма 1867 года с историей государствен-
ного развития в Германии.] Studlur 48. 
pp. 141—143. 
A magyar munkásmozgalom történetének 
válogatott dokumentumai. (Kiad. a) MSzMP 
Központi Bizot t ság , Párttörténeti Intézet . 
4. köt. A szocialista munkásmozgalom Magyar-
országon az első világháborút közvetlenül meg-
előző években és a háború idején. 1907—1918. 
1. r. 1907—1914. (Összeáll. Erényi Tibor, 
5. Vincze Edit s tb . ) [Documents choisis de 
l'histoire du m o u v e m e n t ouvrier hongrois. 
(Publ . par —.) Vol . 4. Le mouvement ouvrier 
socialiste en Hongrie aux années précédant 
la première guerre mondiale e t pendant la 
guerre. 1907—1918. I e partie. 1907—1914. 
(Réunie par —. ) — Избранные документы 
истории венгерского рабочего движения. 
(Изд. — Т. 4.) Социалистическое рабочее 
движение в Венгрии накануне первой 
мировой войны и во время войны. 1907— 
1918 гг. Часть 1. 1 9 0 7 - 1 9 1 4 гг. (Сост. —)] 
Bp. 1966. Kossu th Kiadó, 731 p. 
MENYHÁRT LAJOS: A három császár szövet-
sége és a magyar politikai közvélemény a keleti 
válság idején. (1875—78). [L'alliance des 
trois empereurs e t l'opinion publique politi-
que en Hongrie au temps de la crise orientale. 
(1875—78.) — Союз трех кайзеров и вен-
герская политическая общественность во 
время восточного кризиса. (1875—78) . ] 
AUDhis t . pp. 43—63 . 
MÉSÁROS, JULIUS: Beiträge zum Einfluss 
der Nationalitätenfrage in Ungarn auf die 
Entstehung und den Niedergang des Dualis-
mus. [Данные о влиянии национального во-
проса в Венгрии в деле создания и разло-
ж е н и я дуализма. ] Studlur 48. pp. 123—128. 
,,Mindenki újakrakészül . . Az 1918/19-es 
forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény.) 4. 
köt. A Tanácsköztársaság publicisztikája és 
irodalmi élete. (Szerk., jegyz. József Farkas.) 
(Kiad. a) Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtörténeti Intézete. [«Gestation des 
t emps nouveaux». La littérature des révolu-
t ions de 1918/19. (Recueil de textes . ) Vol. 4. 
La publicistique et la vie littéraire de la 
République Hongroise des Conseils. (Réd., 
annot. par — . ) (Publ. par —.) — «Все 
готовятся к новым временам . . . » Ли-
тература революций 1918/19 годов. 
(Хрестоматия'.) Т. 4. Публицистика и ли-
тературная ж и з н ь Венгерской Советской 
Республики. (Ред . —) (Изд. — ) ] Bp. 1967. 
Akadémiai Kiadó , 1221 р. (Irodalom -
szocializmus.) 
Mucsi FERENC: Szabó Ervin, az ellenzéki 
szociáldemokraták és az MSzDP választójogi 
taktikája az 1905 — 1906. évi politikai válság 
időszakában. [La tactique électorale d'Ervin 
Szabó, des social-démocrates opposit ionnels 
e t du Parti Social-Démocrate Hongrois à 
l'époque de la crise politique des années 
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1905—1906. — Эрвин Сабо, оппозицион-
ные социалдемократы и тактика Венгер-
ской Социал-демократической Партии в 
связи с избирательным правом, во время 
политического кризиса 1905—1906 годов.] 
P t K 1967. Tom. 13. N o 1. pp. 3 - 3 8 . 
NÁNDORI PÁL: Adalékok Magyarország 
első világháborús felelősségéhez. [Contributions 
à la responsabilité de la première guerre 
mondiale de la Hongrie. — Данные об 
ответственности Венгрии в связи с первой 
мировой войной.] Történelem 1966. N o 5. 
pp. 54—74. 
NIZSALOVSZKY ENDRE: Eötvös József élet-
művének ismeretlen elemei. Szalay Lászlónak 
írt levelei nyomán. [Éléments inconnus de 
l'oeuvre de József Eötvös . D'après ses lettres 
à László Szalay. — Неизвестные элементы 
деятельности Йожефа Этвеша. На основе 
его писем к Ласло Салаи.] MTANyl 1966. 
Tom. 23. No 1—4. pp. 1—26. 
PALOTÁS EMIL: Die bulgarische Frage 
und das Verhältnis Österreich-Ungarns zu 
Russland beim Debüt des Aussenministers 
Goluchowski. [Болгарский вопрос и отно-
шение Австро-Венгрии к России во время 
занятия поста министра иностранных дел 
Голуховским.] A U B h i s t 8. pp. 139—159. 
PAPP TIBOR: A magyar honvédség meg-
alakulása a kiegyezés után (1868—1890). 1. 
[La formation de l'armée nationale hongroise 
après le compromis de 1867. (1868—1890) 1. 
— Создание венгерской армии после со-
глашения. ( 1 8 6 8 — 1890). I ч.] Н К 1967. 
'Гош. 14. No 2. pp. 302—338. 
P A S I A K O V Á , J A R O S L A V A : A nemzetiségi 
kérdés visszhangja a cseh és magyar irodalom-
ban (1848-tól 1867-ig). [L'écho de la quest ion 
des nationalités dans la littérature tchèque 
et hongroise (de 1848 à 1867). — Отзвуки 
национального вопроса в чешской и вен-
герской литературах. (1848—1867.)] F K 
1966. Т о т . 12. No 1—2. pp. 166—178. 
P E C Z E F E R E N C : Die Wahlrechtsreform in 
der Anfangsperiode des Dualismus. [Реформа 
избирательного права в начальный период 
дуализма.] Studlur 48. pp. 27—55. 
P É T E R I Z O L T Á N : Die Staalstheorie des Dua-
lismus. [Государственная теория дуализма.] 
Studlur 48. pp. 111—118. 
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates 
der österreichisch- Ungarischen Monarchie. 
(1914—1918.) Eingel. und zgest. von Miklós 
Komjáthy. [Протоколы совместных засе-
даний Советов Министров Австро-Вен-
герской Монархии. (1914—1918.) (Введ. 
И СОСТ. — ) ] Bp. 1966. Akadémiai K i a d ó , 
723 р. (Publikationen des Ungarischen 
Staatsarchivs 2. Quellenpublikationen 10.) 
R A D E V , SZTOJAN: AZ 1876-OS áprilisi fel-
kelés kitörésének és leverésének visszhangja a 
magyar sajtóban. [L'écho du déclenchement 
et de la répression du soulèvement d'avril 
1876 dans la presse hongroise. — Отзвуки 
апрельского восстания 1876 года и его 
разгрома в венгерской печати.] Нк 1966. 
Т о т . 13. N o 2. pp. 384—392. 
SARLÓS MÁRTON: Der bürgerliche Fort-
schritt, das Bauernlegen und Franz Deák 
nach dem Ausgleich. [Буржуазное развитие, 
сгон раскрепощенных крестьян с земель 
и Ференц Деак после Соглашения.] 
Studlur. 48. pp. 97—101. 
S O B O S L A W S K A , B A R B A R A : Der österrei-
chisch-ungarische Dualismus und das natio-
nale Problem. [Австро-венгерский дуализм 
и национальная проблема.] Studlur. 48. 
pp. 119—122. 
SZABAD GYÖRGY: Die Frage der politi-
schen Freiheitsrechte in den ungarischen Ver-
fassungsentwürfen im Zeitalter des Absolutis-
mus. [Вопрос политических свобод в вен-
герских проектах конституций во время 
абсолютизма.] Studlur. 48. pp. 49—53. 
SZIKLAI SÁNDORNÉ: Magyar internacio-
nalisták a Kaspin-túli arcvonalon. (1918— 
jún.— 1920. márc.) [Internationalistes hon-
grois sur le front au delà de la Mer Caspienne. 
(Juin 1918 — mars 1920.) — Венгерские 
интернационалисты на закаспийском 
фронте, (июнь 1918 — март 1920 годов.)] 
Н К 1967. Т о т . 14. No 2. pp. 261—301. 
TARJÁNYI SÁNDOR: A fővárosi munkásság 
helyzete és forradalmasodása az első világ-
háború alatt. [La situation des ouvriers de la 
capitale et l'intensification de leur esprit 
révolutionnaire pendant la première guerre 
mondiale. — Положение и революциони-
зирование столичных рабочих во время 
первой мировой войны.] ТапВрМ. 17. pp. 
197—246. 
T Ö M Ö R Y M Á R T A : Bosznia-Hercegovina 
annektálásának történetéből. (Részletek Thal-
lóczy Lajos naplóiból.) [Contributions à l'his-
toire de l 'annexion de la Bosnie et de la 
Herzégovine. (Détails de journaux de Lajos 
Thallóczy.) — Из истории аннексии Бос-
нии-Герцеговины. (Отрывки из дневни-
ков Лайоша Таллоци.)] Száz 1966. Tom. 
100. No 4 — 5 . pp. 8 7 8 - 9 2 3 . 
VALIANI, LEO: Tárgyalások Ausztria-
Magyarország és Olaszország között 1914— 
1915-ben. [Dialogues entre l'Autriche-Hon-
grie et l 'Ital ie en 1914—1915. — Перего-
9* Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14,1968 
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воры Австро-Венгрии с Италией, в 1914— 
15 годах.] Száz 1966. Tom. 100. No 4—5. 
pp. 787—815. 
VARGYAI GYULA: Beiträge zur Rolle und 
Tätigkeit der politischen Parteien im Zeitaller 
des Dualismus. [Данные к роли и деятель-
ности политических партий во время 
дуализма.] Studlur. 48. pp. 137—139. 
V I E T O R , M A R T I N : Die Selbstverwaltung in 
der ungarischen Staatstheorie und Praxis des 
Dualismus. [Самоуправление в венгерской 
государственной теории и практика дуа-
лизма.] Studlur. 48. pp. 89—95. 
VÖRÖS ANTAL: A paraszti termelő munka és 
életforma jellegének változásai a Dunántúlon. 
1850—1914. [Les changements accomplis 
dans le travail producteur et dans la forme 
de vie de la paysannerie en Transdanubie. 
1850—1914. — Изменения крестьянского 
производства и характера быта в задунай-
ском районе. 1 8 5 0 - 1 9 1 4 . ] TSz 1966. Т о т . 
9. No 2. pp. 162—186. 
VÖRÖS KÁROLY: A magyarországi város-
történet problémái a dualizmus korában. (Refe-
rátum a III. Várostörténeti Konferencián.) 
[Les problèmes de l'histoire des villes hon-
groise à l'époque du dualisme. (Rapport 
exposé au III e Congrès d'histoire des villes.) 
— Проблемы истории городов в Венгрии 
во время дуализма. (Доклад на III конфе-
ренции по истории городов.)] Történelem 
1966. No 5. pp. 114—138. 
VÖRÖS KÁROLY: Budapest legnagyobb adó-
fizetői. 1903—1917. (Adalékok Budapest tár-
sadalomtörténetéhez a dualizmus korában. 1.) 
[Les plus grands contribuables de Budapest. 
1903—1917. (Contributions à l'histoire sociale 
de Budapest à l'époque du dualisme. I e 
partie. — Крупнейшие налогоплательщики 
города Будапешта. 1903—1917. (Данные 
к истории общества города Будапешта 
во время дуализма. I ч.)] ТапВрМ 17. 
pp. 145—196. 
8. Histoire de Hongrie 1919—1945 — 
История Венгрии 1919—1945 гг. 
Á D Á M M A G D A — J U H Á S Z G Y U L A — K E R E -
KES LAJOS: Magyarország és a második világ-
háború. Titkos diplomáciai okmányok a háború 
előzményeihez és történetéhez. (Kiad. a) MTA 
Történettudományi Intézete. 3. kiad. [La 
Hongrie et la deuxième guerre mondiale. 
Documents diplomatiques secrets relatifs 
aux antécédents et à l'histoire de la guerre. 
(Puhl, par —.) 3e éd. — Венгрия и вторая 
мировая война. Секретные дипломатиче-
ские документы о предыстории и истории 
войны. (Изд. — ) 3е изд.] Bp. 1966. 
Kossuth Kiadó, 512 p., 7 t. 
B O R S Á N Y I G Y Ö R G Y : A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt politikájáról (1929— 
1933). [A propos de la politique du Parti 
Social-Démocrate de la Hongrie. (1929— 
1933.) — О политике Венгерской Социал-
демократической Партии. (1929—1933.)] 
P tK 1966. Tom. 12. No 3. pp. 62—90. 
CSAPLÁR FERENC: A Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma. [Le Collège d'Art de 
la Jeunesse de Szeged. — Искусствоведче-
ская коллегия юности г. Сегед.] Bp. 1967. 
Akadémiai Kiadó, 187 р. (Irodalomtörténeti 
Füzetek 52.) 
C S A T Á R I D Á N I E L : Élő hagyományok — élő 
nemzetköziség. A KMP internacionalista küz-
delme Észak-Erdélyben (1940. szeptember— 
1941. június). [Traditions vivantes — inter-
nationalisme vivant . (La lutte internationa-
liste du Parti des Communistes de Hongrie 
en Transylvanie du Nord (Septembre 1940—• 
juin 1941). — Живые традиции — живой 
интернационализм. Интернационалистиче-
ская борьба Венгерской Партии Комму-
нистов в северной Трансильвании (сен-
тябрь 1940 — июнь 1941 годов.)] PtK 
1966. Tom. 12. No 3. pp. 32—61. 
CSATÁRI DÁNIEL: A Vásárhelyi Találkozó. 
[L'Entrevue de Vásárhely. — Встреча в г. 
Вашархей.] Bp. 1967. Akadémiai Kiadó, 
143 р. (Irodalomtörténeti füzetek 56.) 
C S É P Á N Y D E Z S Ő : A Gömbös-kormány s z o -
ciálpolitikája. 1935—1936. [La politique soci-
ale du cabinet Gömbös. 1935—1936. — 
Социальная политика правительства Гём-
бёша. 1935—1936.] Szeged 1966. 63 р. 
(Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominatae.Sectioscientiae socialismi3 . 
D E R N Ő I K O C S I S LÁSZLÓ: Bajcsy-Zsilinszky. 
[Байчи-Жилинский.] Bp. 1966. Kossuth 
Kiadó, 334 p., 4 t. 
DOBOSSY LÁSZLÓ: Romain Rolland and 
his Hungarian friends. [РомЭН РОЛЛЭНД И 
его венгерские друзья.] NHQu 1967. Tom. 
8. No 25. pp. 167—176. 
D O L M Á N Y O S I S T V Á N : Contributions à la 
question des relations diplomatiques entre la 
Hongrie et l'Union Soviétique (1920—1939). 
[Данные о вопросе дипломатических от-
ношений между Венгрией и Советским 
Союзом. (1920—1939.)] AUBhis t 8. pp. 
227—250. 
DONATH FERENC: A magyar mezőgazdaság 
háborús kárai 1944—45-ben és azok hatása a 
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mezőgazdasági termelésre. [Les dommages de 
guerre dans l'agriculture hongroise e t leur 
effet sur la production agraire. — Причи-
ненные войной вреды венгерского сель-
ского хозяйства в 1944—45 годах и и х вли-
яние на сельско-хозяйственное произ-
водство.] MgMuzK. 1965—66. pp. 193—206. 
FABRY ZOLTÁN: Valóságirodalom. Cikk-
gyűjtemény a Korunk anyagából. (1926—39). 
[La vérité dans la littérature. Recueil d'ar-
ticles tirés de la revue Korunk. (1926—39.) — 
Действительность в литературе. Сборник 
статей на основе ж у р н а л а «Korunk.) (1926— 
39.)] Bratislava 1967. Tatran — Szép-
rodaírni Kiadó, 245 p. 
FARKAS GÁBOR: Fejér megye és Székes-
fehérvár város közigazgatása 1944. március 
19-től 1945 végéig. [L'administration du comi-
tat Fejér et de la ville Székesfehérvár du 
19 mars 1944 à la f in de l'année 1945. 
— Администрация комитата Фейер и го-
рода Секешфехервар от 19 марта 1944 
года до конца 1945 года.] LSz 1966. Tom. 
16. No 2. pp. 307—340. 
FRISS ISTVÁNNÉ: A Vörös Segély történe-
téről. [Contributions à l'histoire du Secours 
Rouge. — Об истории Красной Помощи.] 
P t K 1967. Tom. 13. N o 1. pp. 101 — 119. 
Küzdelem a totális fasizmus és a háború 
növekvő veszélye ellen. A proletár egységfront 
és a népfrontpolitika fejlődése. (1934—1941.) 
(A készülő párttörténeti tankönyv IX. feje-
zete.) [Lutte contre le fascisme totalitaire et 
contre le danger croissant de la guerre. Le 
développement du front unitaire prolétarien 
et de la politique du front populaire. (1934— 
1941). [Le I X . chapitre du manuel 
d'histoire du parti en préparation.) — 
— Борьба против возрастающей опасности 
тотального фашизма и войны. Развитие 
политики пролетарского единого фронта 
и народного фронта. (1934—1941.) (IX 
глава находящегося в стадии подготовки 
учебника по истории партии.)] P t K 1966. 
Tom. 12. No 4. pp. I I I - L X I I I . 
LACKÓ MIKLÓS: Nyilasok, nemzetiszocia-
listák. 1935—1944. (Kiad.) (a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, Történettudományi Inté-
zet.) [Croix-fléchées, nationalsocialistes. 
1935—1944. (Puhl, par —.) — Скрещен-
нострельцы, национал-социалисты. 1935— 
1944 (Изд. )] Вр. 1966. Kossuth Kiadó, 
347 p. 
Magyarország katonai részvétele a második 
világháborúban. (Közli): Csima János. [La 
participation militaire de la Hongrie à la 
deuxième guerre mondiale. (Puhl, par —.) 
Военное участие Венгрии во второй миро-
вой войне. (Публ. — )] Н К 1966. Т о т . 
13. N o 3. pp. 635—665. 
M A R K O V I C S G Y Ö R G Y I — T Ó B I Á S Á R O N : 
A cenzúra árnyékában. [A l'ombre de la 
censure. — В тени цензуры.] Bp. 1966. 
Magvető, 796 p. 
MANN MIKLÓS: Politikai propaganda az 
ellenforradalmi rendszer történelemtankönyvei-
ben. [Propagande politique dans les manuels 
d'histoire du régime contrerévolutionnaire. 
— Политическая пропаганда в учебниках 
по истории контрреволюционного режима] . 
Száz 1966. Tom. 100. N o 4—5. pp. 962—968. 
PINTÉR ISTVÁN: A Kállay-kormány ,,hinta-
politikájának" előzményeihez. [Sur les prémis-
ses de la «politique de bascule» du cabinet 
Kállay. — К предыстории двоякой поли-
тики правительства Каллаи . ] Н К 1967. 
Т о т . 14. No 2. pp. 186—204. 
PINTÉR ISTVÁN: A Kommunisták Magyar-
országi Pártja szövetségi politikájának főbb 
vonásai 1936 és 1945 között. [Les traits essen-
tiels de la politique d'alliances du Parti des 
Communistes de Hongrie entre 1936 et 1945. 
— Главные черты союзнической политики 
Венгерской Партии Коммунистов, в период 
1936 1945 годов.] K P 36—62. pp. 13—78. 
PINTÉR ISTVÁN: A Magyar Történelmi 
Emlékbizottság és az 1942. március 15-i tün-
tetés. [Le Comité Hongrois Historique d'Hon-
neur et la manifestation du 15 mars 1942. — 
— «Венгерский Комитет в Память об исто-
рии» и демонстрация 15-го марта 1942 
года.] Száz 1966. Tom. 100. No 2—3. pp. 
329—370. 
PUSKÁS, A. I.: Adatok a magyar haladó 
erők szerepéhez az ország felszabadításában 
(1944 október—1945 április). [Données rela-
tifs au rôle des forces progressistes dans la 
libération de la Hongrie (octobre 1944— 
avril 1945). — Данные о роли венгерских 
прогрессивных сил в деле освобожде-
ния страны. (Октябрь 1944 — апрель 1945 
годов.)] Száz 1966. Tom. 100. No 4—5. 
pp. 763—786. 
R Á K O S I S Á N D O R — S Z A B Ó B Á L I N T : A pártok 
állásfoglalása a nemzeti bizottságok kérdésében 
1945 elején. (Adalékok). [La position prise 
par les partis quant à la question des comités 
nationaux. (Contributions.) — Позиция от-
дельных партий в вопросе о национальных 
комитетах, в начале 1945 года.] P t K 
1967. Tom. 13. No 1. pp. 74—100. 
RUSZOLY JÓZSEF: A Szegedi Nemzeti 
Bizottság részvétele a demokratikus államhata-
lom gyakorlásában (1944. dec. — 1945. jan.). 
[La participation du Comité National de 
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Szeged à l'exercice du pouvoir démocratique 
(décembre 1944—janvier 1945). — Участие 
Национального Комитета г. Сегед в осу-
ществлении демократической государст-
венной власти. (Декабрь 1944 — Январь 
1945 ГОДОВ.)] Szeged 1966. 29 p. (Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Acta iuridica et politica 13/6.) 
SÁGVÁRI A(GNES): Les partis et leurs 
programmes en Hongrie au lendemain de la 
libération (1944—1945). [Партии и их 
программы в Венгрии в период освобож-
дения. ( 1 9 4 4 - 1 9 4 5 ) . ] АН 1967. Т о т . 
13. No 1 - 2 . pp. 4 9 - 1 0 1 . 
SIPOS PÉTER: AZ Imrédy-kormány válsága 
és bukása. [La crise et la chute du cabinet 
Imrédy. — Кризис и крах правительства 
Имреди. TSz 1966.Tom. 9. No 1. pp. 42—84. 
Шомьяи M.: Аграрная реформа 1945 
года в Венгрии. [La réforme agraire de 
1945 en Hongrie.] AH 1967. Tom. 13. No 
1 — 2. pp. 103—162. 
SZABÓ AGNES: Politikai elméleti kérdések 
a magyar kommunista emigrációban (1919— 
1920). [L'activité idéologique de l'émigration 
communiste hongroise (1919—1920). — 
Политические теоретические вопросы в 
венгерской коммунистической эмиграции. 
( 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . ) ] TSz 1966. Tom. 9. No 3 - 4 . 
pp. 368—396. 
SZAKÁCS KÁLMÁN: Adalékok az MSzDP 
1930-as agrárprogramjához. A program előz-
ményei. A program értékelése. [Contributions 
au programme agraire de l930 du Parti 
Social-Démocrate Hongrois. Les antécédents 
du programme. L'évaluation du programme. 
— Данные к аграрной программе Венгер-
ской Социал-демократической Партии.] 
PtK 1957. Tom. 13. No 2. pp. 26—57. 
Сакач К.: Крайне правые движения 
в венгерской деревне в тридцатые годы. [Les 
mouvements d'extrême droite dans les 
villages hongrois au cours des années 30.] 
AH 1966. Tom. 12. No 3—4. pp. 347—372. 
S Z E K E R E S J Ó Z S E F : AZ 1940. évi általános 
bányászsztrájk története. [L'histoire de la 
grève générale des mineurs éclatée en 1940. 
История всеобщей стачки шахтеров в 
1940 году.] Száz 1967. Tom. 101. No 1 — 2. 
pp. 82—137. 
SZIGETI ENDRE: A magyar szociáldemokrá-
cia nézetei a gazdasági válságról (1929—1933). 
[La social-démocratie sur la crise économique 
(1929—1933). — Взгляды венгерских соци-
ал-демократов об экономическом кризисе. 
( 1 9 2 9 - 1 9 3 3 . ) ] PtK 1967. Tom. 13. No 1. 
pp. 39—56. 
SZINAI MIKLÓS: Bethlen István és Szkoro -
padszki kapcsolatai. [István Bethlen et ses 
relations avec Skoropadski. — Связи Ишт-
вана Бетлена и Скоропадского.] Száz 
1966. Tom. 100. No 6. pp. 1218—1240. 
T I L K O V S Z K Y L ( O R Á N T ) : Volksdeutsche Be-
wegung und ungarische Nationalitätenpolitik 
(1938—1941). 2 e partie. (Движение «Volks-
deutsch» и венгерская национальная по-
литика. ( 1 9 3 8 - 1 9 4 1 . ) 2. ч.] АН 1966. Т о т . 
12. No 3 - 4 . pp. 3 1 9 - 3 4 6 . 
TÓTH GÁBOR: AZ MSzDP falusi szervező 
munkája és tevékenysége Hajdú megyében a 
gazdasági válság éveiben. Az MSzDP vidéki 
szervező munkája és tevékenysége 1930 végétől 
1932 tavaszáig. [Le travail d'organisation et 
l'activité du Parti Social-Démocrate Hongrois 
dans le comitat Hajdú au cours des années de 
la crise économique. Le travail d'organisation 
et l'activité du Parti Social-Démocrate Hon-
grois à la campagne de la fin de l'année 1930 
au printemps de 1920. — Деревенская 
организаторская работа Венгерской Соци-
алистической Рабочей Партии и её общая 
деятельность в комитате Хайду, в годы 
экономического кризиса. Деревенская 
организаторская работа Венгерской Соци-
алистической Рабочей Партии и её дея-
тельность от 1930 до 1932.] TSz 1966. 
Tom. 9. No 3—4. pp. 397—422. 
TÓTH SÁNDOR: A Horthy-hadsereg gyors-
hadteste a Szovjetunió elleni rablóháborúban. 
Egy negyedszázados évfordulóra. [Le corps 
mobile de l'armée horthyste dans la guerre 
de conquête menée contre l'Union Soviétique. 
A l'occasion d'une anniversaire de 25 ans. — 
Мобилизированный корпус армии Хортп в 
хищнической войне против Советского 
Союза. 25-летняя годовщина.] Н К 1966 
Т о т . 13. No 2. pp. 223—257. 
VADÁSZ FERENC: A nagy optimista. Sollner 
József élete. [Le grand optimiste. La vie de 
József Sollner. - Большой ОПТИМИСТ. Жизнь 
Йожефа З о л л н е р а ] Bp. 1967. Kossuth 
Kiadó, 287 p., 4 t. 
A világgazdasági válság és a magyarországi 
munkásmozgalom. A KMP harca a válságból 
való forradalmi kiútért. (1929—1933.) (A 
készülő párttörténeli tankönyv VIII. fejezeté-
nek tervezete.) [La crise économique mondiale 
et le mouvement ouvrier de Hongrie. La lutte 
du Parti Communiste de Hongrie pour l'issue 
révolutionnaire à la crise. (1929 1933.) 
(Projet du VIII e chapitre du manuel d'his-
toire du parti en préparation.) — Мировой 
экономический кризис и рабочее движение 
в Венгрии. Борьба Венгерской Партии 
Коммунистов за революционный путь 
выхода из кризиса. (1929- 1933.) (Проект 
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VIII главы находящегося в стадии под-
готовки учебника по истории партии.)] 
P t K 1966. Tom. 12. No 3. pp. I I I — X I V . 
9. Histoire de Hongrie depuis 1943 — Исто-
рия Венгрии после 1945 года 
B E R E N D Т . I ( V Á N ) : Contribution to the 
history of Hungarian economic policy in the 
two decades following the second world ivar. 
[Данные к истории венгерской экономиче-
ской политики в два десятилетия после вто-
рой мировой войны.] АН 1967. Т о т . 13. 
No 1 — 2. pp. 3—47. 
B E R E N D Т . I V Á N : A gazdaságirányítási 
mechanizmus történetéhez. [Contribution à 
l'histoire du mécanisme de la direction de 
l'économie. — К истории механизма управ-
ления хозяйством.] МТ 1966. Т о т . 11. 
No 7—8. pp. 415—429. 
B E R E N D Т . I V Á N : AZ 1946. évi stabilizá-
ció. [La stabilisation de 1946. — Стабили-
зация 1946 года.] KGSz 1966. Tom. 13. 
No 7—8. pp. 890—898. 
BRÓDY ANDRÁS: Gazdasági növekedésünk 
üteme 1924-től 1965-ig. [Le rythme de la 
croissance économique hongroise de 1924 à 
1965. — Темп хозяйственного роста в Венг-
рии от 1924 до 1965 года.] KGSz 1968. 
Tom. 14. No 4. pp. 417—431. 
Budapest. 1960—1970. (Összeáll. Köz-
ponti Statisztikai Hivatal , Budapesti Városi 
Igazgatóság. (Kiad.): MSzMP Budapest i 
Bizottság. IBudapest. 1960—1970. (Réunie 
par —.) (Puhl, par —.) — Будапешт. 
1 9 6 0 - 1 9 7 0 . (Сост. - ) (Изд. —)] Bp. 1966. 
121 p. 
Budapest statisztikai évkönyve. (1965.) 
(Kiad. a) Központi Statisztikai Hivatal , 
Budapesti Városi Igazgatóság [Annuaire 
statistique de Budapest . (1965.) (Puhl, par 
—.) — Статистический ежегодник г. Буда-
пешт. (1965) (Изд. —)] . Bp. 1965. Polycop. 
294 p. 
Budapest statisztikai évkönyve (1966.) 
(Kiad. a) Központi Statisztikai Hivatal , 
Budapest Városi Igazgatóság. [Annuaire sta-
tistique de Budapest. (1966). (Puhl, par —.) 
— Статистический ежегодник г. Будапешт. 
(1966). (Изд. — ) ] Bp. 1966. Polycop. 316 р. 
DÁVID LAJOS: A népi demokratikus forra-
dalom Győr-Moson megyében. 1945—1948. 3. 
A proletárdiktatúra győzelme. 1947—1948. 
[La révolution démocratique populaire au 
comitat Győr-Moson. 1945—1948. 3. La 
victoire de la dictature du prolétariat. 1947— 
1948. — Народно-демократическая револю-
ция в комитате Дьер-Мошон. 1945—1948 
гг. 3 ч. Победа диктатуры пролетариата. 
1947—1948.] Агг. 8. pp. 265—326. 
FODOR MÁRIA: A Magyar Kommunista 
Párt és az 1947-es országgyűlési választások. 
[Le Parti Communiste Hongrois et les élec-
tions parlementaires en 1947. — Венгерская 
Коммунистическая Партия и Парламентские 
выборы 1947 года.] TanForr. pp. 179—214. 
HOLLÓS ERVIN: Kik voltak, mit akartak? 
[Qui est ce qu'ils étaient , qu'est ce qu'ils 
voulaient ? — Кто они были, что они хотели ? ] 
Bp. 1967. Kossuth Kiadó, 311 p., 8 t. 
J E N E I K Á R O L Y — R Á C Z B É L A — S T R A S S E N -
REITER ERZSÉBET: AZ üzemi bizottságok a 
munkáshatalomért. 1944—1948. [Dokumen-
tumgyűjtemény. Összeáll., szerk., bev. — . 
Kiad. a MSzMP Központi Bizottság, Párt-
történeti Intézet; Magyar Országos Levéltár.) 
[Les comités d'entreprise pour le pouvoir 
ouvrier. (Recueil de documents. Réunie , 
réd., intr. par—.Puhl , p a r — . ) — Фабрично-
заводские комитеты за власть рабочих. 
1944—1948. (Сборник документов. Сост. — 
ред., введ., Изд. — ] Bp. 1966. Táncsics 
Kiadó, 860 p. 
Képzőművészeli élet a felszabadulás után. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
képzőművészeti iratanyaga 1945—1949. 1. 
Művésztelepek és képzőművészeti szabadisko-
lák. (Gyűjt . , rend., jegyz . Kiss Dezső, szerk. 
Németh Lajos.) [Les beaux-arts après la 
libération. Les documents du ministère des 
cultes et de l'instruction publique relatives 
aux beaux-arts 1945—1949. 1. Colonies 
d'artistes et écoles libres de beaux-arts. 
(Réunie, annot. par —. Réd. par —.) — 
Изобразительное искусство после освобож-
дения. Архив Министерства Культа и 
Просвещения по изобразительному искус-
ству. 1945- 49. I. ч. Поселки для х у д о ж н и -
ков, и свободные школы изобразительного 
искусства. (Сост., ред. , прим. —)] Bp. 
1965. (1966). Polycop. 494 р. (A Művészet-
történeti Dokumentációs Központ forrás-
kiadványai 2.) 
KIRÁLY ATTILA: A Nagy Ferenc kormány 
külpolitikai törekvései és a parlament. (1946. 
febr. 1.—1947. febr. 10.) [Les aspirations de 
politique extérieure du cabinet Ferenc N a g y 
et le parlement. (1 février 1946—10 février 
1947.) — Внешнеполитические стремления 
правительства Ференца Надь и парламент, 
(от 1-го февраля 1946 — до 10-го февраля 
1947 гг . ) ] TanForr. pp. 143—178. 
K O V Á C S K Á L M Á N : A magyarországi nép-
bíróságok történetének egyes kérdései. [Cer-
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taines questions concernant l'histoire des tri-
bunaux populaires de Hongrie. — Некоторые 
вопросы истории народных судов в Венг-
рии.] JogTan. 1. pp. 149—175. 
(Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség.) 
Az ifjúságra vonatkozó joghatározatok. (Doku-
mentumgyűjtemény.) [Union de la Jeunesse 
Communiste Hongroise.) Délibérations rela-
t ives à la jeunesse. (Recueil de documents.) 
— (Венгерский Коммунистический Союз 
Молодежи. Резолюции о молодежи. (Сбор-
ник документов.)] (Bp.) 1966. Ifjúsági 
Kiadó, 234 p. 
A Magyar Szocialista Munkáspárt 9. 
Kongresszusának jegyzőkönyve. 1966. nov. 
28—dec. 3. [Procès-verbal du 9e Congrès du 
Parti Ouvrier Socialiste Hongrois. 28 no-
vembre— 3 décembre 1966. — Протоколы 
9 Съезда Венгерской Социалистической 
Рабочей Партии. 28-ое ноября - 3 - е декабря 
1966 года.] Bp. 1967. Kossuth Kiadó, 519 
p., 5 t. 
MOLNÁR JÁNOS: Fegyveres csoportok 1956-
ban: az ellenforradalom ,.hadserege". [Groupes 
armées en 1956: «l'armée» de la contre-
révolution. Вооруженные группы в 1956 
году: «армия» контрреволюции.] Száz 1966. 
Tom. 100. No 6. pp. 1127—1167. 
NÓGRÁDI SÁNDOR: Új történet kezdődött. 
(Visszaemlékezések). [Une nouvel le histoire a 
commencé. (Mémoires) — Началась новая 
история. (Воспоминания.)] Bp. 1966. 
Kossuth Kiadó, 241 p. 
SÍK ENDRE: Egy diplomata feljegyzései. 
( Visszaemlékezések.) [Notes d'un diplomate. 
(Mémoires) — Записки одного дипломата. 
(Воспоминания.)] Bp. 1966. Kossuth Kiadó, 
343 p. 
ORBÁN SÁNDOR: Adalékok a földreform 
utáni falusi viszonyok tanulmányozásához. 
[Contributions à l'étude des conditions rura-
les après l 'exécution de la réforme agraire. — 
— Данные к изучению деревенских отно-
шений после земельной реформы.] TSz 
1966. Tom. 9. No 1. pp. 85—97. 
ORBÁN SÁNDOR: Egy kérdőíves összeírás 
feldolgozása a mezőgazdasági népesség 1946. 
évi helyzetéről. [Le dépouillement des don-
nées fournies par une enquête portant sur les 
conditions de la population agraire en 1946. — 
Обработка переписи, основанной на воп-
росных листах, о положении сельскохо-
зяйственного населения 1946 года.] AtSz 
1966. Tom. 8. N o 1—2. pp. 73—121. 
SÁGVÁRI ÁGNES: Népfront és koalíció 
Magyarországon. 1936—1948. [Front popu-
laire et coalition en Hongrie. 1936—1948. — 
Народный фронт и коалиция в Венгрии. 
1 9 3 6 - 1 9 4 8 . ] Bp. 1967. Kossuth Kiadó, 308 p. 
SÁGVÁRI AGNES: Népfront és proletárdikta-
túra. [Le front populaire et la dictature du 
prolétariat. — Народный фронт диктатура 
пролетариата.] TSz 1966. Tom. 9. N o 2. pp. 
204—226. 
SÁGVÁRI ÁGNES: A szövetségi politika kér-
dései Magyarországon a szocialista forradalom 
győzelméért vívott harcban. (1944—1948.) [Les 
questions de la politique d'alliances en Hon-
grie dans la lutte menée pour la victoire de 
la révolution socialiste. (1944—1948.) — 
Вопросы политики о союзниках в Венгрии, 
в период борьбы за победу социалистиче-
ской революции. ( 1 9 4 4 - 1 9 4 8 . ) ] K P . 3 6 - 6 2 . 
pp. 7 9 - 1 4 3 . 
Statisztikai évkönyv. 1965. (Kiad. a) Köz-
ponti Statisztikai Hivatal. [Annuaire sta-
tistique.) (Publ. par —.) Статистический 
ежегодник 1965. (Изд. — )]. Bp. 1966. 
Polycop. XII . 423 p. 
V A S S H E N R I K : AZ M S Z M P szövetségi 
politikája 1956 és 1962 között. [La politique 
d'alliance du Parti Socialiste Ouvrier Hon-
grois entre 1956 e t 1962. — Союзническая 
политика Венгерской Социалистической 
Рабочей Партии в период между 1956— 
1962. гг.] KP. 36—62. pp. 2 1 5 - 3 1 7 . 
TAKÁCS IMRE: A demokratikus választójog 
fejlődése Magyarországon. [Le développe-
m e n t du droit électoral démocratique en 
Hongrie. — Развитие демократического 
избирательного права в Венгрии.] TáSz 
1967. Tom. 22. N o 2. pp. 1 3 - 2 2 . 
Termelőszövetkezetek története. Szerk. Do-
n a t h Ferenc. (Kiad. a) Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat. [L'histoire des coopérati-
ves de production. Réd. par —. (Puhl , par 
— . ) — История производственных коопе-
раций. Ред. - (Изд. —)] Bp. 1967. Poly-
cop. 364 p. 
VASS HENRIK: Társadalmi fejlődésünk tíz 
éve. [Dix années de notre évolution sociale. — 
10 лет нашего общественного развития.] 
P t K 1966. Tom. 12. No 4. pp. 1 — 32. 
ZSILÄK ANDRÁS: A magyar társadalom 
osztályszerkezetének alakulása a szocializmus 
építésének kezdeti időszakában és a MDP szö-
vetségi politikájának főbb vonásai. (1949— 
1956.) [Le développement de la structure 
de classes de l'édification socialiste et les 
traits essentiels de la politique d'alliances du 
Parti des Ouvriers Hongrois. (1949—1956.) 
- Классовая структура венгерского об-
щества в начальный период строительства 
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социализма и главные черта союзнической 
политики Венгерской Партии Трудящих-
ся. ( 1 9 4 9 - 1 9 5 6 ) . ] Кр. 3 6 - 6 2 . pp. 1 4 4 - 2 1 4 . 
10. Histoire universelle—Всемирная история 
ÁGH ATTILA: Marx Károly doktori disz-
szertációjának történetfilozófiai koncepciója. 
[La conception de la philosophie de l'histoire 
dans la thèse de Karl Marx. — Историче-
ско-философская концепция докторской 
диссертации Карла Маркса.] MFSz 1967. 
Tom. 11. No 2. pp. 2 1 7 - 2 4 6 . 
ВАНТА JÁNOS, IFJ.: А X V I I I . századi 
európai gabonaforgalom. [Le commerce des 
céréales en Europe au XVIII e siècle. — 
Торговля хлебом в Европе, в XVIII веке.] 
AUDhist . pp. 3—25. 
BENEDECZKY JÁNOS: A háborúk nélküli 
Németországért. [Pour une Allemagne sans 
guerres. — За Германию без войн.] Bp. 
1967. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 210 p. 
BETLEN OSZKÁH: A spanyol kommunis-
ták a munkásosztály egységes forradalmi párt-
jáért. [Les communistes espagnols pour le 
parti révolutionnaire unifié de la classe 
ouvrière. — Испанские коммунисты за 
единую революционную партию рабочего 
класса.] P t K 1966. Т о т . 12. No 3. pp. 1—31. 
BOROS FERENC: Adalékok a kisantant 
létrejöttének történetéhez és jellegéhez. [Contri-
butions à la formation et au caractère de la 
Petite Entente. — Данные к истории 
создания и характера Малой Антанты.] 
Száz 1966. Tom. 100. No 4—5. pp. 816—849. 
BORZSÁK ISTVÁN: Pax Tacitea. A C l a s s D . 
2. pp. 47—61. 
BOUVIER, JEAN: A X I X . századi francia-
országi kapitalista profilra vonatkozó adat-
gyűjtés problémái és eredményei. [Les problè-
mes et les résultats de l'enquête concernant 
le profit capitaliste en France au X I X e 
siècle. — Проблемы и результаты собира-
ния данных относительно капиталистиче-
ской прибыли во Франции в X I X . веке.] 
TSz 1966. Tom. 9. No 1. pp. 36—41. 
DESPOT, MIROSLAVA: Adalékok a horvát 
mezőgazdaság történetének nyomtatott forrás-
anyagához a XIX. század második feléből. 
[Données datant de la deuxième moitié du 
X I X e siècle relatives aux sources imprimées 
de l'histoire de l'agriculture croate. — Данные 
о напечатанных источниках истории 
хорватского сельского хозяйства, возник-
ших во второй половине X I X . века.] AtSz 
1966. Tom. 8. No 1—2. pp. 147—155. 
Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon 
Szerk. Hajdú Gyula. 2. átd. kiad. [Encyclo-
pédie de la diplomatie et du droit internatio-
nal. Réd. par —. 2e éd. remaniée.—Диплома-
тический и международный юридический 
словарь. Ред. — 2-ое переработанное 
изд. — ] Вр. 1967. Akadémiai Kiadó , 918 p. 
ENGEL PÁL: A bizánci nemesség születése. 
[La naissance de la noblesse byzant ine . — 
Возникновение византийской знати.] 
AnnBu. 3. pp. 285 — 300. 
F E R E N C Z Y E ( N D R E ) : The Rise of the Pa-
trician-Plebeian State. [Подъем патрицийного 
плебейского государства.] АА 1966. Т о т . 
14. No 1 - 2 . pp. 113—139. 
GODÓ ÁGNES: A nemzetiségi és külföldi 
alakulatok létrejötte a Jugoszláv Népfelszaba-
dító Hadseregben és Partizánosztagokban. [La 
création des formations militaires des natio-
nalités et des étrangers dans l'Armée Libéra-
trice Yougoslave e t dans les groupes parti-
sanes. — Формирование национальных и 
иностранных единиц в Народной Освобо-
дительной Армии Югославии и в парти-
занских отрядах.] Н К 1967. Т о т . 14. No 
1. pp. 3 - 3 4 . 
G R Z Y B O W S K I , K O N S T A N T Y : Geschichtlicher 
Ursprung, politische Theorie und politische 
Funktion des Dualismus. [Историческое 
происхождение, политическая теория и 
политическое назначение дуализма.] Studlur. 
48. pp. 75—85. 
HAHN ISTVÁN: Papok, remeték, szabad-
ságharcosok Júdea pusztájában. A holttengeri 
tekercsek kutatásának két évtizede. [Prêtres, 
ermites, militants de la liberté dans le désert 
de Judée. Vingt ans de recherches concernant 
les rouleaux de la Mer Morte. — Священники, 
отшельники и борцы за свободу в пустыне 
Иудеи. Два десятилетия исследования папи-
русов, найденных на берегах Мертвого 
моря. ] Világosság 1967. Tom. 8. No 2. 
pp. 65—73. 
HALMOSY D É N E S : Nemzetközi szerződések. 
1918—1945. A két világháború közötti korszak 
és a második világháború legfontosabb politikai 
szerződései. Vál., jegyz.: —. (Ford. Hajdú 
Gyula, —, stb.) [Les traités, internationaux. 
1918—1945. Les traités politiques les plus 
importants de l'entre-deux-guerres e t de la 
deuxième guerre mondiale. Choix, annot. 
par —, —, etc. Trad, par—.) — Междуна-
родные договоры. 1918—1945. Важнейшие 
политические договоры периода между 
двумя мировыми войнами и второй миро-
вой войны. (Сост., прим. — (Перевод —)] 
Bp. 1966. Közgazdasági és Jogi Kiadó , 685 p. 
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HARASZTI ÉVA, H . : Chartizmus és nemzet-
köziség. Engels, Marx, Harney Jones és a 
Testvéri Demokraták. [Chartisme e t inter-
nationalisme. Engels , Marx, Harney Jones et 
les Démocrates Fraternels. — Чартизм И 
нтернационализм. Энгельс, Маркс, Д ж о н с 
Х а р н и и Братские Демократы.] Száz 1966. 
T o m . 100. No 2—3. pp . 4 6 1 - 4 7 1 . 
HEGEDŰS ANDRÁS: A szocialista társada-
lom struktúrájáról. [Sur la structure de la 
soc ié té socialiste. — О структуре социали-
стического общества.] Bp. 1966. Akadémiai 
K i a d ó , 119 р. (Szociológiai tanulmányok 1.) 
HEGYI D(OLORES): The Historical Back-
ground of the Ionian Revolt. [Исторический 
фон ионского восстания.] АА 1966. Tom. 
14. N o 3 - 4 . pp. 285—302. 
HELLER AGNES: Az aristotelesi etika és az 
antik ethos. [L'éthique aristotélicienne et 
l ' e thos antique. — Аристотелевская этика 
и античный ethos. Bp. 1966. Akadémiai 
K i a d ó , 409 p. 
HORVÁTH ÁRPÁD: Korok, gépek, feltalálók. 
[Époques , machines, inventeurs. — Эпохи, 
машины, изобретатели.] Bp. 1966. Gondolat , 
472 p. 
IRINYI KÁROLY: A „nemzetekfeletti állam" 
eszméje és az Osztrák Szociáldemokrata Párt. 
1915—1916. [L'idée de «l'état supranational» 
e t le Parti Social-Démocrate Autrichien. 
1915—1916. — Идея «сверх-национального 
государства» и Австрийская Социал-демок-
ратическая Партия. 1915—1916.] A U D h i s t . 
pp. 73—91. 
J Á S Z A Y M ( A G D O L N A ) : Dix ans de politique 
viennoise après Villafranca à la lumière des 
lettres d'un diplomate autrichien (Roger Alden-
burg). [10 лет венской политики, после 
Виллафранка, в свете переписки австрий-
ского дипломата.] А Н 1966. Т о т . 12. No 
3 — 4 . pp. 3 9 5 - 4 2 7 . 
JEMNITZ JÁNOS: A háború veszélye és a I I . 
Internacionálé (1911 —1914.) [Le danger de 
la guerre et la II e Internationale. (1911— 
1914. ) — Опасность войны и II. Интерна-
ционал. (1911 № 1914 . ) ] Bp. 1966. Akadémiai 
K i a d ó , 393 p. 
JEMNITZ JÁNOS: A Német Szociáldemokrata 
Párt erfurti programjának megszületéséhez. 
[Contributions à la naissance du programme 
d'Erfurt du Parti Social-Démocrate Alle-
m a n d . — О возникновении эрфуртской 
программы Германской Социал-демократи-
ческой Партии.] Száz. 1966. Tom. 100. No 
6. pp . 1 1 6 8 - 1 2 0 6 . 
KÁLDY-NAGY GYULA: Adatok a levantei 
kereskedelem XVII. sz. eleji történetéhez. 
[Contributions à l'histoire du commerce 
levant in au début du X V I I e siècle. — Данные 
к истории торговли в начале XVII века. ] 
Száz 1967. Tom. 101. N o 1—2. pp. 138—147. 
KARDOS TIBOR: L'umanesimo di Dante fra 
il Medioevo ed il Rinascimento. [Гуманизм 
Данте между средними веками и Ренесан-
сом.] A L i t t 1966. Tom. 8. No 1—2. pp . 
1—60. 
K E R E K E S LAJOS: Ausztria története. 1918— 
1955. [L'histoire de l'Autriche. 1918—1955. 
- История Австрии 1918—1955.] Bp. 1966. 
Akadémiai Kiadó, 233 p., 4 t., 2 cartes. 
K N E U C K E R , R A O U L F . : Die Vereins- und 
Versammlungsfreiheit in der Judikatur des 
österreichischen Reichsgerichtes. [Свобода СО-
юза, собраний и митингов в судопроизвод-
стве австрийского трибунала.] Studlur. 48. 
pp. 5 5 — 6 2 . 
K O S Á R Y D O M O K O S : 1815 történetirodalmá-
nak kritikájához. [Remarques critiques sur la 
l i t térature de l'histoire de 1815 ,—К критике 
исторической литературы 1815 года.] Száz 
1966. T o m . 100. No 2—3. pp. 3 7 1 - 3 9 9 . 
KULCSÁR KÁLMÁN: A szociológiai gondol-
kodás fejlődése. [Le développement de la 
pensée sociologique. — Развитие социологи-
ческой МЫСЛИ.] Bp. 1966. Akadémiai Kiadó, 
607 p. , 1 t. 
KUN LÁSZLÓ: A sport története. 1. köt . 
[L'histoire du sport. Vol. 1. — История 
спорта, т. I.] Bp. 1966. Sport, 144 p. 
LABRIOLA, ANTONIO: Saggi sul matéria-
lisme storico. [Очерки об историческом 
материализме.] Bp. 1966. Kossuth Kiadó, 
334 p. 
LŐRINCZ ZSUZSA, В . : Adatok a Vatikán 
politikájához a magyar diplomáciai iratokban 
(1939—40). [La politique du Vatican à la 
lumière des documents diplomatiques hon-
grois (1939—40). — Данные о политике 
Ватикана в венгерских дипломатических 
документах. ( 1 9 3 9 - 4 0 . ) ] Száz 1966. T o m . 
100. N o 2—3. pp. 452—460. 
M A L T , KAREL: Einige Bemerkungen zur 
Problematik der bürgerlichen Freiheiten in der 
Zeit des Dualismus. [Некоторые замечания 
к проблематике буржуазных свобод в период 
дуализма. ] Studlur. 48. pp. 37—43. 
MARÓTI EGON: Eunus és Atargatis. A rab-
szolgamozgalmak tudatosságának és ideológiai 
hátterének kérdéséhez. [Sur la conscience e t 
l'arrière-plan idéologique des mouvements 
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d'esclaves. — К вопросу о сознательности 
и идеологической основе движений рабов.] 
AT 1966. Tom. 13. No 2. pp. 237—241. 
M E L I C H A R , E R W I N : Die Freiheitsrechte 
der Dezemberverfassung 1867 und ihre Ent-
wicklung in der reichsgerichtlichen Judikatur. 
[Свободы в декабрьской конституции 1867 
года и их развитие в судопроизводстве 
трибунала.] Studlur. 48. pp. 11—48. 
MÉREI GY(ULA): Die Idee der europäischen 
Integration in der westdeutschen bürgerlichen 
Geschichtsschreibung. [Идея европейской 
интеграции в западногерманской буржуаз-
ной историографии.] Bp. 1966. Akadémiai 
Kiadó, 206 p. (Studia Historica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 57.) 
MOLNÁR ERIK: A marxizmus szövetségi 
politikája a II. Internacionálé megalakulásától 
az első orosz forradalomig. [La politique d'al-
liances du marxisme de la fondat ion de la II e 
Internationale à la première révolution russe. 
— Союзническая политика марксизма от 
создания II Интернационала до первой 
русской революции.] P t K 1966. Tom. 12. 
No 4. pp. 33—84. 
N I E D E R H A U S E R E M I L : A szlavofilek és az 
oroszországi jobbágyfelszabadítás. [Les slavo-
philes et l'affranchissement des serfs en 
Russie. — Славянофилы и отмена крепост-
ничества в России.] AtSz 1966. Tom. 8. No 
4. pp. 432—448. 
N I E D E R H A U S E R E M I L : A szlavofilek tör-
ténetszemléletéhez. [Sur la conception de l'his-
toire des slavophiles. — Об исторической 
концепции славянофилов.] AUDhis t . pp. 
27—42. 
ORMOS MÁRIA, SZ. : A fegyverkezés kérdése 
az európai diplomáciában Hitler hatalomra-
jutása után (1933—1934). [La question de 
l 'armement et la diplomatie européenne dans 
la période succédant à l'accession au pouvoir 
de Hitler (1933—1934). — Вопрос воору-
жения в европейской дипломатии после 
прихода к власти Гитлера (1933—1934.)] 
Száz 1966. Tom. 100. No 2—3. pp. 400—451. 
PERJÉS GÉZA: A hadászati belső és külső 
vonal viszonyának alakulása a XIX. század 
első felében. Emlékezés Königgrützre. [Les 
relations entre la ligne intérieure et extérieure 
de la stratégie au X I X . siècle. L'évocation 
de Königgrätz. — Отношение внутренних 
и внешних стратегических линий в первой 
половине X I X века. В память о Кениг-
гретзс.] Н К 1966. Т о т . 13. No 2. pp. 352—383. 
PERJÉS GÉZA: AZ oszmán birodalom euró-
pai háborúinak katonai kérdései. 1356—1699. 
[Les questions militaires ayant trait aux 
guerres européennes de l'empire Ottomane. 
1356—1699.—Военные вопросы европейских 
войн турецкой империи 1356—1699.] H К 
1967. Т о т . 14. N o 2 - 4 . pp. 339—372, 
862—872. 
PINTÉR ISTVÁN: Adalékok a finn—szovjet 
háború történetéhez a magyar követek jelentései 
alapján. [Données relatifs à la guerre finno— 
soviétique fondées sur les rapports des minis-
tres hongrois. — Данные к истории финн-
ско-советской войны, на основе донесений 
венгерских послов.] P t K 1967. Tom. 13. No 
2. pp. 6—133. 
RÁzsó GYULA: AZ angol—amerikai hadá-
szat néhány kérdése a második világháború-
ban. 1. r. [Quelques questions de la stratégie 
anglo—américaine dans la deuxième guerre 
mondiale. Ie partie. — Некоторые вопросы 
англо-американской военной стратегии во 
второй мировой войне. I. ч.] Н К 1966. 
Т о т . 13. No 2. pp. 258—286. 
RÁzsó GYULA: AZ osztrák hadsereg had-
művészetének és szervezetének néhány problé-
mája a XVI. században. [Quelques problèmes 
de l'art militaire e t de l'organisation de l'ar-
mée autrichienne au XVI e siècle. — Неко-
торые проблемы военного искусства и 
организации автрийской армии, в XVI веке.] 
Н К 1966. Т о т . 13. N o 4. pp. 883—890. 
SIMON RÓBERT: AZ iszlám keletkezése. [La 
naissance de l' islam. — Возникновение 
ислама.] Bp. 1967. Gondolat, 151 p., 6 t. 
S Z A B Ó A ( R P Á D ) : Theaitetos und das Pro-
blem der Irrationalität in der griechischen 
Mathematikgeschichte. Theaitetos и проблема 
иррационализма в истории греческой мате-
матики.] АА 1966. Т о т . 14. No 3—4. pp. 
303—358. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : Niederländische und 
englische Tucharten im Mitteleuropa des 13— 
17. Jahrhunderts. [Нидерландские и англий-
ские сорта ткани в Средней Европе в 
X I I I — X V I I веках. ] AUBhist. 8. pp. 11—42. 
SZÉKELY GYÖRGY: Vallási irányzatok, egy-
házak és társadalom az első évezredben. Orto-
doxia, szakadárság, eretnekség a keresztény 
és a muzulmán világban. [Tendances religieu-
ses, Églises et société dans le premier millé-
naire. Orthodoxie, schisme, hérésie dans le 
monde chrétien et musulman. — Религиозные 
направления, церкви и общество в первом 
тысячалетпп. Православие, раскольники, 
ересь в христианском и мусульманском 
мире.] Világosság 1966. Tom. 7. N o 10. pp. 
601—608. 
TOKODY GYULA: A fasizmuskori német és 
osztrák történetírás néhány kérdése. [Quelques 
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questions de l'historiographie a l lemande et 
autrichienne à l 'époque du fascisme. -— 
— Некоторые вопросы немецкой и австрий-
ской историографий периода фашизма.] 
AUDhis t . pp. 131—145. 
T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I M R E : Unter-
suchungen zur Religionsgeschichte. [Исследо-
вания К истории религий.] Bp. — Amsz-
terdam 1966. Akadémiai Kiadó — Hakkert. 
570. 
Új szocialista alkotmányok. Összeáll. Rácz 
Att i la , Toldi Ferenc stb. [Constitutions socia-
l istes nouvelles. Réunies par —, — etc. — 
Новые социалистические конституции. 
(Сост. —)] Bp. 1966. Polycop. 311 p. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Állam-
és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító 
Osztályának kiadványai.) 
U R F U S , V A L E N T I N : Das Programm des sog. 
böhmischen »Historischen Staatrechts« in den 
sechziger Jahren des XIX. Jahrhunderts. 
[Программа т. н. чешского «исторического 
государственного права» в шестидесятых 
годах X I X . века.] S tudlur . 48. pp. 103—109. 
WITTMAN TIBOR: Vitoriától Suárezig. 
A XVI. századi spanyol államelmélet mérlege. 
[De Vitoria à Suárez. Le bilan de la théorie 
politique espagnole du XVI e siècle. — От 
Витории до Суареза. Итоги испанской 
теории государства X V I . века.] FK 1966. 
Т о т . 12. No 1 - 2 . pp. 53—66. 
Liste des abbrevia t ions Список сокращений 
Titres des recueils d'études 
AClassD Acta Classica Universitatis Seien- TanForr 
tiarum Debreceniensis 
A n n B u Az Egye temi Könyvtár évkönyvei 
[Annuaires de la Bibl iothèque 
Universitaire — Ежегодники 
Университетской Библиотеки.] 
Arr Arrabona. A Győri Múzeum Ev-
könyve . [Arrabona. Annuaire du T S t É v k 
Musée de Győr — Ежегодник 
музея г. Дьёр.] 
A U D H i s t Acta Universitatis Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth nominatae JogTan 
A U B H i s t Acta Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Ro lando Eöt-
vÖ9 nominatae 
JobbZempl Jobbágytelek és parasztgazdaság KgSz 
az örökös jobbágyság kialakulásá-
nak korszakában [Manse servile 
et économie paysanne à l'époque LSz 
de la formation du servage hérédi-
taire — Наделы крепостных 
крестьян и хозяйство крестьян MFSz 
в период возникования пол-
ного закрепощения.] 
K P A Kommunista Párt szövetségi 
polit ikája 1936—1962. [La politi- MgMúzK 
que d'alliances du Parti Commu-
niste 1936—1962 — Политика 
Коммунистической партии по 
отношению к союзникам в 1936— М К 
1962 г . ] 
TanBpM Tanulmányok Budapest múltjá-
ból [Études sur le passé de Buda- MT 
pest — Из истории Будапешта.] 
Tanulmányok a magyar népi 
demokratikus forradalom történe-
téből [Etudes sur l'histoire de la 
révolution démocratique populaire 
hongroise. — История народно-
демократической революции в 
Венгрии.] 
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